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EUROPE
FRANCE

L'ASSEMBLEE GENERALE. -

Aux termes des Consti-

tutions qui fixent a chaque douze ans au moins la
reunion d'une Assemblee generale de la Congr6gation,
c'est en cette ann6e 1914, qu'aura lieu une Assembl6e
generale, la XXVII tenue depuis l'origine de la Congr6gation.
La date en a 6td fix6e parM. le Sup6rieur g6enral an
27 juillet.

A PARIS.

-

A L'ACADEMIE

Chaque annee, a Paris, 1'Acad6mie, dans une seance
solennelle, employant des dons consid6rables, une
vraie fbrtune, qu'elle a requs a cet effet, distribue, en
hommage aux plus beaux livres qui ont et6e crits et
aux plus belles oeuvres de ddvouement qui ont 6et
accomplies au cours de l'annee, des prix.
Le 27 novembre de cette annee a eu lieu dans la
vaste .salle, ,c sous la coupole de l'Acad6mie ,,, comme
on dit, la s6ance oi se distribuent ces prix. C'est une
elite intellectuelle qui 6tait presente pour entendre les
discours, toujours attendus avec une vive curiosit6. Le
president de la R6publique y assistait avec Mme Poincar6; le pr6sident de la R6publique actuel est du
nombre des acad6miciens; il edt pu, certes, s'excuser
sur ses occupations, mais il a tenu A t6moigner sa sym-

-6pathie en venant entendre louer le talent et la vertu.
Les deux discours, le premier sur les prix littiraires,
le second sur les prix de vertu, furent prononc6s I'un
par M. Etienne Lamy,qui a le titre de <isecretaire perpttuel » de 1'Acad6mie, l'autre par M. Rent Bazin,
( directeur i actuel de la savante Compagnie, tous
deux 6crivains tres connus et tres distinguis. Les deux
discours r6pondirent A l'attente du public par la beaut6
de la forme et par 1'eldvation des idkes.
Pour les prix litteraires, c'est A un pretre, M. 1'abb6
Sicard, cur6 d'une des paroisses de Paris, qu'a ete attribu6e la plus haute recompense, le grand prix Gobert,
pour son Histoire du clergi pendant la Rdvolution. Cet
ouvrage est d'une tres grande valeur historique par la
maniere dont a 6te expos6 un sujet tres souvent, mais
insuffisamment ktudiE jusqu'ici. I1 en reste encore
"aparaitre un volume, le plus important a nos yeux :
il y aura i appr6cier des questions de principes et des
questions de conduite de la part du clerg6, qui sont fort
delicates. Vu la particuliere competence de l'auteur et
son talent, nous attendons ce volume avec impatience
et avec une legitime curiosit6.
Mais ce n'est que du discours sur les prix de vertu
que nous voulons parler ici, pour en citer un fragment
qui concerne une oeuvre des Filles de la Charit6; nous
y joindrons la conclusion dont le caractere tres blev6
et tres religieux repondait visiblement aux dispositions de l'auditoire qui la souligna par ses applaudissements prolong6s.
i*

L'ceuvre des Filles de la Charite qui fut particulibrement mentionnee et a qui, comme hommage, fut attribu6 un prix de 6000 francs est celle de la maison du
quartier de la Villette, a Paris, rue de Crim6e, 160,

-7dont la sceur Payen, Fille de la Charit6 est superieure.
- Voici Ie fragment du discours prononc6 par M. Rene
Bazin, qui s'y rapporte :
- La liste des prix de vertu, pour 1913, porte cette
mention, qui est la premibre de la premiere page :
< L'Acad6mie a dicern6 un prix de 6000 francs 5 la
c dame Payen (en religion soeur Adele-C6cile), a l'or- phelinat de la Villette, a Paris. ) Rappelez vos souvenirs; vous avez di voir sceur Payen: de forts sourcils
gris, des yeux attentifs quand la chariti le commande,
vite d6tourn6s quand elle n'est point en cause, un
visage solide, sculpt6 par la fatigue et par la volont6,
de la distinction de parole et d'esprit; elle ressemble
a beaucoup de ses sceurs en saint Vincent de Paul.
Nous causons d'abord, dans un salon peu meubl6, oh
je ne vois de luxueux que l'iclat du parquet bien frott6.
I1 est venu, avec soeur Payen, une sceur plus jeune, qui
a un long visage blanc, un sourire naturel, qu'elle
retient un peu A cause de nous, et des yeux encore
6tonnes de tout ce qu'il y a d'imprevu dans la vie. Elle
aussi, elle parle tris bien. J'ai observe que la plupart
des religieuses de M. Vincent ont une facon de dire
tres nette, ordonn6e, famili&re et du meilleur monde :
on dirait qu'elles ont entendu causer leurs grandes
tantes dudix-septieme sikcle.
4 Nous visitons la maison, tous les etages. Elle peut
loger une centaine d'orphelines; c'est une grande
maison sonore, avec des escaliers clairs, que, de temps
en temps, une grande pensionnaire qui s'oublie d6gringole en quatrieme vitesse. Depuis la fondation, en 1852,
il a passe, dans cet orphelinat de la Villette, sept cent
quarante-cinq enfants, qui bnt retrouv6 la une m&re,
appris un metier, et, ce qui est mieux encore, comment
vivre. On peut les admettre des I'age de trois ans. Les
femmes le savent bien. Plusieurs, en mourant, supplient
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les sceurs, : Prenez ma plus petite! » On la prend. Le
pere, I'oncle, le frere ain6, dans le premier mouvement,
promet de donner une petite somme chaque mois, pour
aider les bienfaitrices. Quelques-uns pers6verent. La
plupart, apres quelques mois, ou quelques ann6es, ne
donnent plus rien, pas meme des nouvelles. Ils sont
,, partis ,. Ne croyez pas que ce soit pour l'autre monde:
c'est pour un autre quartier, et souvent un autre menage.
Les petites grandissent k l'abri : c'est l'important.
Elles passent de I'ouvroir des moyennes, oh elles travaillent de treize a quinze ans, a l'ouvroir des grandes.
Alors il se produit fr6quemment une nouvelle crise de
famille, en sens inverse. Sceur Payen nous fait cette
observation, qui prouve l'experience : ( Jeunes, elles
, n'ont pas de parents; quand elles arrivent a dix-huit
< ans et qu'elles peuvent gagner, il leur d6barque des
44 oncles, des tantes et des cousins a ne savoir qu'en
« faire. , Nous traversons les ateliers, ot lesenfants travaillent par cat6gories d'Age et de m6tier, les couloirs,
les vestiaires oi sont pendus des petits sarraux tous
pareils et des robes toutes pareilles. Nous rencontrons
quelques lingeres ou surveillantes de travail qui ont
siirement plus de vingt et un ans. Soeur Payen nous
explique que I'ceuvre de la Bonne-Garde permet a plusieurs de celles qu'elle nomme a nos anciennes enfants o
de rentrer dans la ruche et d'y vivre. Mais la plupart
des orphelines, i vingt et un ans, s'en vont. Elles sont
lingeres, couturieres, brodeuses, de plus en plus rarement domestiques. Les unes se marient, les autres
non. Quelques-unes tournent mal et oublient la maison.
( C'est le petit nombre ,, dit soeur Payen; " le tout
petit ,, ajoute la soeur plus jeune, qui monte devant
nous. ( Lorsque nosenfants se marient, dit sceur Payen,
a elles ont cette jolie coutume de venir saluer ici la
- bonne mere, en sortant de 1'6glise. Elles viennent
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, en blanc. On leur fait un petit cadeau. * La voix plus
jeune r6plique : I(a coite si cher de se marier! , Et
un instant aprs : u De cette fagon, bonne mere a beaua coup de gendres dans le quartier. ,
(( Nous sommes arrives au dernier etage. Je m'approche d'une fen6tre. Nous dominons les toits de la
Villette, des toits de tuiles autour desquels les rues,
vues de cette hauteur, font du cloisonn6 gris; il y a
un canal d'eau noire, des cheminees d'usines, dont les
fumees, aujourd'hui, s'en vont vite dans le vent: c'est
le quartier de soeur Payen, de ses filles, deses gendres,
de ses amies du peuple parisien, qui ont mis mille
deux cents signatures au bas de la demande faite a
1'Acad6mie. )
Telles sont les paroles que M. Rene Bazin consacra
a l'oeuvre dirig6e par une Fille de la Charite.

Dans l'6numbration des ceuvres qui furent louses, plusieurs ont le caractere religieux et catholique, plusieurs
aussi appartiennent a d'autres confessions religieuses
ou sont des oeuvres c neutres -, comme on s'exprime
aujourd'hui. Avec un tact et une mesure que nous
devons constater et, nous semble-t-il, imiter, M. Ren6
Bazin a su parler de ces dernieres oeuvres selon sa conscience et selon la justice : il a exprime son regret de
n'y pas voir 1'influence religieuse qu'il estime, lui, et
que nous estimons, nous, si salutaire et si bienfaisante,
et il a su aussi rendre justice au d6vouement qu'on rencontre dans ces ceuvres, elles aussi, et en parler avec
respect 'en pensant a la bonne foi et a la sinc6rite des
convictions des personnes qui les dirigent.
II s'agissait, en particulier, de l'Euvre des liberees
de Saint-Lazare : on sait que l'ancienne maison de
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Saint-Lazare est devenue, apres la Revolution, rne
prison de femmes. Quand, nous disait a nous-mcme
I'aum6nier, les jeunes filles, souvent plus malheureuscs
qu'elles ne sont coupables, en sortent, elles ont besoin
d'etre aidies a se refaire une nouvelle vie. Une oeuvre
laique et oi l'on constate un vrai d6vouement, s'est
form6e pour cela; une r&compense lui a ete attribute.
Voici comment dans son discours, M. Ren6 Bazin en
fait mention :
" L'Acad6mie
accorde un prix de ooo francs a
l'Ecolem6nagire des lib6rees de Saint-Lazare, a Paris,
6cole batie dans des jardins a Billancourt, confortable
en tout point, presque luxueuse, oii sont logees et
enseignbes quatorze jeunes filles mineures, dont la
plupart ont 6t6 envoyees lI par la huitieme chambre
du tribunal de la Seine ou par la cour d'appel. Ecole
sans doute, mais d'ou l'on ne sort pas avant an certain terme. Nous avons vu les il~ves groupies autour
de la directrice gen&rale de I'ceuvre : le spectacle
n'tvoquait pas le moins du monde l'idee d'une contrainte. Si j'6tais venu la sans savoir oi j'allais, j'aurais pens6 que j'avais devant moi de jeunes faubourlennes, invities par quelque dame patronnesse fine et
maternelle et qui n'6tait pas du quartier. L'entreprise
est ardue de tirer des cr6atures humaines du d6sordre.
L'6cole menagere des lib6rees de Saint-Lazare s'efforce
d'y reussir sans recourir a l'id6e religieuse. C'est une
oeuvre toute neutre. Saint-Lazare lui a laisst son nom,
mais il a disparu. Je me permets de le regretter, pour
les enfants, persuad6 que je suis qu'il a emport6 beaucoup de consolation, beaucoup de force et les plus
solides raisons de suivre la morale. Mais il est rest6
d'excellentes intentions, des exemples qui ne peuvent
pas ktre sans influence, et une bonne foi dont je ne
puis m'approcher sans respect. »
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Mais c'est la fin surtout de ce beau discours avec sa
conclusion si 6lev6e et si religieuse, si vivement applaudie aussi de 1'auditoire, que nous voulons citer ici.
L'orateur, M. Ren6 Bazin, s'exprima ainsi :
a Voil, certes, de beaux exemples; des reponses a
beaucoup d'accusations et de predictions sinistres.
Nous en r&compensons quelques-uns : mais combien
peu, et de quelle maniere disproportionn6e!
a Ils constituent le plus magnifque objet et le plus
varie qui soit offert a la louange des hommes. Car le
monde physique a &6t en notable partie parcouru et
d&crit : mais le monde des ames ne sera jamais ipuisi.
I1 se renouvelle. I1 voisine avec l'infini.
4 Ces ames d'elite sont l'affirmation la plus extraordinaire de la force de la volonte, et de la noblesse
ouverte a laquellechacun est appel6. Certes, les d6vouements dont on meurt tout d'un coup sont dignes d'admiration. Mais leur brievete meme rend les grands sacrifices plus faciles, tandis que cette d6pense quotidienne,
sou par sou, de l'6nergie humaine, sans applaudissements ni clairons, ni croix d'honneur, ni compagnons
qui peinent de meme : voila, je crois, le plus sublime.
Trente ans de d6vouement d'une domestique dont les
gages ne sont pas payis; la femme qui soigne, par pitie,
les canc6reux et vit volontairement dans la familiarit6
de la mort : aucune action d'6clat, aucun mot surtout,
ne fait un pareil honneur a I'humanite rachet6e.
t Ces ames sont annonciatrices. Elles indiquent le
sens de 1'6ducation qu'il faut donner a un pays. Ou
elles ont puis4, l1 est la source de la vie, de la grandeur, de la paix veritable, I'intirieure, celle des esprits
et des cceurs, infiniment superieure a I'autre.

-
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( Ces ames sont differentes et une, cependant.
Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles le sachent ou
l'ignorent, toutes elles ont cess6 d'appartenir au monde
antique, elles ont respire l'atmosphere de ce pays sanctifi6, elles ont subi l'influence du bapt6me de la France.
A travers chacune d'elles, je vois transparaitre une
image, nette ou effac6e, toujours reconnaissable, celle
du Maitre qui apporta a la terre la charit6, de l'Ami
des pauvres, du Consolateur des souffrants, de Celui
qui a passe en faisant le bien, et qu'avec des millions
de vivants et des milliards de morts, j'ai la joie de nommer : Notre-Seigneur Jesus-Christ.
, Ces ames n'ont pas de r6compense humaine. Je ne
suppose pas qu'on pr6tende les encourager au bien en
leur promettant la reconnaissance des hommes. Ce serait
une affreuse ironie.
t ... Ces ames-la sont r6demptrices. Grace a elles, la
France a r6sisti a des maux qui eussent tu6 une nation
moins riche en saintet6s ignorees. Par elles ont 6t6 possibles les plus beaux siecles qu'elle ait connus, et
qui n'ont pas 6t6 grands seulement par leurs grands
hommes, mais par tout le peuple surelev6. Elles
expliquent la France, elles sont sa premibre richesse,
les t6moins de sa foi, la raison de sa vitalit6, sa sauvegarde a jamais! ,
Ainsi parla 1'acad6micien M. Ren6 Bazin, en pr6sence de cette assembl6e compos6e de l'61ite intellectuelle de la France. Nous eumes l'occasion de nous
entretenir, au soir de ce jour-lA, avec un ami qui avait
eu l'avantage d'y avoir e6t pr6sent: il 6tait encore tout
emu de la beaut6 de cette s6ance; il n'habite pas la
France, et ii allait repartir, ce soir-la m6me, pour sa
propre patrie, emportant, nous disait-il, comme un trbs
important et trbs agr6able souvenir, 1'impression qu'il
venait de ressentir. Dans ce milieu si delicat et si

-

13

-

averti, oil les applaudissements ne sont donnes presque
qu'avec discretion et A bon escient, il avait remarque
avec quelle spontaneith et quel elan ils avaient 6clate
quand l'orateur salua comme le grand inspirateur du
d6vouement et de la charit6 Notre-Seigneur JesusChrist. Sans doute, cette 61ite intellectuelle, aujourd'hui, comme en tous les temps et en tous les pays,
demande a etre traitie avec 6gard par l'Eglise : mais,
de son c6te et dans son ensemble, on la sent p6netree
des plus nobles idies et vraiment sympathique aux
croyances et aux sentiments de la religion.
Alfred MILON.
A PARIS.

-

DIX ANNEES DE VIE SYNDICALE
(1902-1912)

Nous avons d<ljk entretenu nos lecteurs de l'ieuvre si importante des
syndicats feminins, i la naissance et au developpement de laquelle se
sont employees les Filles de la Charite. La Revue la Vie syndicae
(Paris, librairie Lecoffre) a publiC, dans son numrro du o2fevrier 1913,
les #1tails suirants.

L'(Euvre proessionnelle des syndicats fiminiss
de PAbbaye.
Nous sommes en 1902. Durant les premiers jours de

septembre, des conciliabules successifs r6unissent a la
fois trois ou quatre personnes dans un coin du parloir
de la rue du Bac, 14o. Entre les chapeaux qui vont et
viennent s'apercoivent les ailes blanches d'une cornette qui reste. - Les visiteuses, qui ne paraissaient
pas se connaitre beaucoup . l'arriv6e, se s6parent
avec un amical : au revoir! - Elles n'ont point l'air
de conspirateurs, mais une physionomie honnete et
franche, et le pas press6 de gens occupes qui comptent
leurs minutes pour regagner leur travail a heure fixe.
Elles s'eloignent en rfl6chissant, tres intbress6es,
cela se voit, par une pens~e commune. L'idee syndi-
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cale venait d'etre sem6e chez les travailleuses catholiques de Paris.
Le 14 septembre, ces femmes et ces jeunes filles,
rassembl6es dars unesalle pr&tee pour la circonstance,
et entourees d'amis bienveillants presides par
M. Dognin, 6coutaient la conference d'un membre du
Syndicat des Employes des Petits-Carreaux, et decidaient de se grouper pour la d6fense de leurs intr&ls
professionnels, en syndicats regis par la loi de 1884.
Sans plus tarder, elles examinaient et acceptaient des
statuts, 6lisaient et installaient les bureaux des syndicats : des Dames employees du commerce et de l'industrie, des Institutrices privies, des Ourribresde l'habillement. Les syndicats fdminins del'Ahbaye ediient nis (t).
Ils comptaient, inscrites en ce jour : 18 institutrices,
15 employees, 15 ouvrieres.
Ne cherchons pas A suivre le diveloppement de
leurs premieres ann6es. L'histoire des enfances n'int6resse que les families.
Une femme de grand coeur, Mme Henri Lorin, dont
la pens6e 6tait sans cesse occup6e du sort des femmes
qui luttent pour la vie, et auxquelles la societI impose
inconsciemment des souffrances, connut les syndicats
au berceau, esp6ra que leur destinee serait d'ameliorer
les conditions du travail de la femme, et fonda pour
le developpement des syndicats professionnels feminins, une association appuyee sur la loi de 1901. Les
syndicats unissent dans leur reconnaissance le souvenir
de Mme Lorin et les noms de toutes celles et de tous
ceux qui pretent I'appui de leur situation, de leur
influence a I'action des syndicats dont ils respectent
l'autonomie, en laissant a 1'activit6 des chambres
syndicales.I'administration des groupements, l'initiative des resolutions et de Faction professionnelle.
(i) Siege social. 5, rue de 'Abbaye, Paris.

-
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Que sont devenus ces syndicals en dix ans? - Le
Syndicat des Employ6es compte 2 5oo membres, celui
des Institutrices I 075, et celui des Ouvrieres I 200.
Deux nouveaux se sont form6s : - le Menage , qui
compte 622 membres, et le Syndicat des Gardesmalades, 117.

Tous les syndicats se sont unis par un lien legal, et
forment I'Union centrale des Syndicats professionnels
f6minins, qui englobe 3 514 travailleuses. L'Union a
fond6 40 sections syndicales, dont 25 A Paris.

Quels services les syndicats ont-ils rendus a leurs
adhirentes? - Les offices de placement ont procure
des situations a 2 568 employees, 2 281 institutrices,
886 ouvrieres, 5 53o gens de maison femmes, 332 gardes-malades, en tout h I1 587 professionnelles.
Notre Conseil juridique (MM. Auffray, Bazire,
Lerolle, Plot) aide a d6nouer les difficultis qui surgissent dans l'exercice de la profession.
Les syndiqu6es trouvent au siege social 33 cours
professionnels, et, dans chaque section, ceux qui sont
utiles aux professions repr6sentees. Elles peuvent
ainsi se perfectionner, acqu6rir une valeur et des
diplomes qui leur permettent d'aspirer a de meilleures
situations. Jusqu'a ce jour, les Institutrices -

c'est

dans l'ordre -- ont obtenu le plus grand nombre de
dipl6mes, 568, dont 161 certificats d'aptitude p6dagogique et 82 brevets sup6rieurs, des brevets d'instruction
religieuse, 616mentaires et sup6rieurs, des brevets
e66mentaires, des diplbmes d'enseignement m6nager.

-
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Les Employ6es ont 467 dipl6mes de stinographie et
de comptabilit6; les Ouvrieres, 151 dipl6mes de coupe
et certificats m6nagers; c le M1nage ", I certificats
minagers. Soit un total de I 197 dipl6mes.
L'Union centrale offre encore des services 6conomiques et oeuvres annexes : caisse de retraites, mutualiti-maladie, caisse de ch6mage, caisse des families,
cooperation pour les achats, tables de famille et
foyers syndicaux, pouponniere, maisons de villegiature
et de repos oil les conditions sont modestes pour
toutes, oil quelques-unes obtiennent la faveur d'une
bourse sur presentation d'un certificat m6dical. Les
Sceurs de Saint-Vincent-de Paul pretent leur concours
aux oeuvres annexes et l'une d'elles se consacre a la
visite des malades.

Quels services les syndicats fiminins oun-ils rendus.aux
professions? - Ils ont d'abord travaille a la formation
d'une elite consciente, et instruite des questions professionnelles, des lois sociales : - a l'interieur du
syndicat par les conferences d'hommes distingn6s et
competents, les commissions d'etudes, les enquites,
les journees professionnelles, - a l'extCrieur, par la
participation aux joui nes sociales, aux congres,
I'assiduite aux cours de l'Ecole normale sociale. Puis,
ils ont agi directement plusieurs fois en faveur des
professions par des interventions aupris du Conseil
superieur de travail et des commissions parlementaires.
Les employees ont depuis 1'origine participe en
auditrices aux travaux de la commission d'6tudes des
Employes du commerce et de l'industrie et se sont
ainsi formees pratiquement d'une maniere exceptionnelle. Leur propre commission est presidee par
M. J. Lerolle, deput6 de Paris. Leurs enquCtes sur le
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repos hebdomadaire et la semaine anglaise, les
salaires, 1'hygibne des locaux commerciaux, ont servi
a documenter les rapports relatifs a la protection des
ouvrieres et a leurs l6gitimes revendications, prisentis
aux pouvoirs publics. -

M. DECAUX.

ESPAGNE

TERUEL

Les petits sminaires de la Congregation ou ecoles apostllitues, sont
pous nous ce que sont pour les dioceses les petits s-mii.aires diocesains,
l'objet du plus vif intlert. Nous notons avec sollicitude. tout ce qui se
r:pporte 1 ces importants etablissements. A cause de cela nous publions
ici la notice biographique qu'on va lire.

NOTICE SUR M. THPOPHILE LA VIUDA, ANCIEN SUPERIEUR
DE LA MAISON DE MISSION

ET DE L'ECOLE

APOSTO-

LIQUE DE TERUEL.
(Annales de la Mission, edit. espagnole; annee 1912, p. 212. Traduction.)

M. La Viuda naquit le 28 fevrier 1855, a Villa-deArcos, une des principales cites de la province de
Burgos. Ses parents s'appelaient Leon La Viuda et
Lucie La Viuda. Dieu avait b6ni leur union par la
naissance de cinq fils. L'un d'eux, Th6ophile, dont
nous parlons ici, fut requ dans la Congregation de la
Mission, a Burgos, Ic 17 juin 1873.
A cause des troubles politiques, il fut oblige de
sortir de la maison de Burgos, et il se deguisa sous un
habit qui avait la mrme couleur que la soutane de
Domine Cabia, si habilement peint par I'humoriste
Quevedo; c'est en ces termes que M. La Viuda aimait
1 raconter cet incident de sa vie a ses disciples.
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Malgr6 les dangers auxquels il fut expose, il arriva a
la maison de la Congregation a Elizondo, en Navarre,
oh il continua le noviciat; il le finit le 18 juillet 1875.
et prononca alors les veux.
Ce fut la maison de Los Milagros, plerinage pres
de Maceda qu'on lui d6signa la premiere pour y travailler aux oeuvres de la Compagnie. La, ii c4l1bra
pour la premiere fois le saint sacrifice de la messe; il
y fit les premiers pas dans la charge si difficile de
l'enseignement et il y mit les fondements a cet edifice
de sa perfection qu'il devait elever plus tard.
M. La Viuda fut sympathique a tous et aime de tous
a Los Milagros; il le fut beaucoup plus encore depuis
son arriv6e a la maison de Teruel, le theatre principal
de ses travaux apostoliques et de ses sollicitudes pour
la Congregation. II y demeura vingt-quatre ans, se
devouant aux missions et s'interessant sans reliche a
1'ecole apostolique.
M. La Viuda 6tait aussi tres aim6 du clerge de
Teruel et de celui des alentours. Par sa prudence et sa
sagesse, il s'etait gagn6 l'estime des divers 6veques qui
occuperent le siege de Teruel pendant les nombreuses
annies qu'il y fut superieur; tous I'eurent comme
directeur spirituel, et Mgr Jean Comes y Vidal I'avait
en telle estime que quand M. La Viuda fut nommn
sup&rieur du college de Murguia, il obtint des Sup6rieurs qu'on le maintint A Teruel. Toujours plein de
sollicitude et de d6vouement pour la gloire de Dieu,
il 6tait pret a n'importe quelle heure pour ce qui concerne le salut des ames. Surtout pour la predication
il 6tait le refuge sir de MM. les cures qui 6taient
quelquefois embarrasses ou qui se trouvaient dans
1'impossibilit6 de precher; on s'adressait a lui et,
alors, ing6nieux g disposer ses autres occupations, il
accordait gracieusement le service qu'on lui demandait.
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Mais 1'oeuvre dont M. La Viuda s'occupa d'une
maniere tout a fait particulitre, celle a laquelle il
s'appliqua avec toute l'6nergie et tout le d6vouement
de son coeur, ce fut I'Ecole apostolique; il travailla
sans reliche a ce que les jeunes gens qui formaient
cette p6piniere de futurs missionnaires, fussent orn6s
des vertus qui sont propres aux disciples de saint
Vincent. 11 ne travailla pas seulement A la formation
de la vertu, il voulait aussi que 1'esprit fit orn6 des
connaissances n6cessaires. 1 aimait les sciences et les
lettres et il savait les faire gofiter; il les expliquait
avec tant de clarth et il en rendait I'6tude si agreable, que c'6tait avec impatience que nous, ses el6ves,
attendions I'heure d'aller en classe avec M. La Viuda.
II y eut des circonstances tres critiques pour 1'lcole
apostolique de Teruel; mais son amour et sa sollicitude
envers les enfants lui faisaient faire en quelque sorte
des miracles pour trouver tout ce dont on avait besoin.
Je me souviens que quand M. La Viuda vint A Madrid,
pour la fete de I'inauguration de notre 6glise, nous,
les 6tudiants, nous l'entourimes, et apres avoir pass6
quelques moments tres agr6ables en sa compagnie, i
la fin de la conversation je lui dis : On a laissi
entendre que 1'icole apostolique serait fermre. - Oh!
pour cela, non, r6pondit-il avec energie; l'Ecole
apostolique ne se fermera pas, quand m&me je serais
oblig6 de mendier le pain pour ces petits enfants.
Aujourd'hui, il y a dans la Congregation quatre-vingtsix jeunes gens, qui sont venus de I'Ecole apostolique
de Teruel, eleves sous la direction de M. La Viuda,
tous desireux de se devouer a leur devoir et de travailler a la sanctification et au salut des ames rachetees par le sang de J6sus-Cbrist.
M. La Viuda mourut le 24 avril 1911, a l'age de
cinquante-six ans; il avait pass6 trente-huit ans dans

-

20

-

la Congregation. Ses travaux et l'austerit6 de sa vie
hiterent sans doute sa fin; il en avait pris son parti.
Dans les premiers jours d'avril, sa maladie avanca si
rapidement qu'elle nous inquieta tous, et M. La Viuda
lui-meme en previt le funeste denouement. On 1'entendit dire en recreation : a Un beau jour, vous allez
me trouver mort dans mon lit. , Ii en fut ainsi. Le
24 avril, vers six heures du matin, le frere qui avait
soin de lui pendant la maladie, vint lui demander s'il
avait besoin de quelque chose. D'abord il le crut
endormi, tellement son lit 6tait bien arrange et sa
posture modeste; il soutenait de la main droite sa tete
appuyee sur l'oreiller : plut6t qu'un cadavre il semblait
un saint qui dormait. Le bon frere allait repartir, mais
pouss6 par quelque pressentiment, il l'appela:: M. La
Viuda! M. La Viuda!

"

-

M. La Viuda ne r6pondit

pas. I1 6tait mort. Une attaque cardiaque lui avait 6t6
la vie !
Sa m6moire sera pour tous un sujet d'6dification;
elle sera en particulier pour ceux qui, h Teruel, ont te6
ses 6elves, un encouragement a aimer ce qu'il a aim6
et a pratiquer ce qu'il a enseigne.
Raymond GAUDE.
TERUEL, anciennement nommi Turbula, ville de 1'Aragon
et chef-lieu de la province de ce nom dans la partic est de
1'Espagne, a 1i6 kilometres au sud de Saragosse et a 220 a
1est de Madrid. Evech6. douze mille habitants.

PALMA 'ile de Majorque).
M. Leandre Daydi a adress6 a M. le Superieur
general un compte rendu sur 1'6tat de l'c-uvre et les
travaux des Missionnaires de Palma, dans 'ile de
Majorque, a la fin de 1912. On y trouvera : V° un coup
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d'ceil r6trospectif sur la maison de mission fondte en
1736, et ses vicissitudes au dix-neuvieme sicle jusqu'a
son retablissement en 1875; 2" des renseignements sur
les travaux des Missionnaires et sur les retraites eccl&siastiques, ainsi que sur les oeuvres des Filles de la
Charit6 h Palma.
i° Missions. - La maison de Palma, I'ann6e m&me
de sa fondation qui eut lieu en 1736, commena l'oeuvre
des missions, qui continua sans interruption pendant
un siecle. L'ann6e 1836 vit en Espagne la suppression
des communaut6s religieuses avec la confiscation de
leurs maisons et de leurs biens. Nos missionnaires
furent aussi disperses, mais leur zele pour les missions
ne s'6teignit pas. On les vit, tant6t seals, tant6t en
compagnie d'un Pere franciscain ou de quelque pretre
s6culier, parcourir les villages A l'interieur de 'ile et
procurer aux fidles le bienfait de la mission. En i851,
en vertu du concordat signe entre le Saint-Siege et le
gouvernement espagnol, la congregation des Lazaristes fut r6tablie; aussit6t, a Palma, ils r6tablirent les
missions, quoiqu'ils eussent &t6 d6pouilles de leurs
biens et de leurs revenus. En 1868, il y eut de nouveaux
bouleversements politiques : le tr6ne de la reine Isabelle fut renvers6. Les Lazaristes de Palma furent de
nouveau dispers6s jusqu'i ce que, au r6tablissement de
la monarchie en 1875, on reprit les missions qui,
depuis, ont continue sans interruption jusqu't nos jours.
Cette ann6e (1912), comme les ann6es pr6c6dentes,
nos confreres ont prech6 la mission dans six paroisses
avec beaucoup de fruit et des resultats fort consolants;
on nous a propos6 des missions nouvelles, qui nous
occuperont jusqu'a Piques. Dans ces missions il y a
toujours trois pr&tres et un frere coadjuteur.
2*Retraiteseccldsiastiques.- Comme les annies pr6c6dentes, nous avons pr&ch6 cette annee, dans la maison,
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au clerg6 du diockse, cinq retraites, quiont ete suivies
par deux cents pretres environ. Elles ont eu lieu dans
les mois de septembre, octobre et novembre. Les
conditions dans lesquelles se trouve notre maison
font qu'elle se prkte fort bien aux retraites pastorales; et le clerge aime beaucoup, nous semble-t-il, la
maison de la Mission qu'il considere comme sa propre
maison et oi nous tAchons qu'il trouve toujours un
accueil empreint de simplicit6, de fraternelle bienveillance. Outre ces retraites g6enrales, il y a des
pretres qui viennent a diff6rentes 6poques de l'annee
faire quelques jours de retraite sous la direction des
Missionnaires. Un grand nombre de pr&tres de laville
viennent toute 1'ann6e se confesser aux Missionnaires
de la maison. L'veque a, en diff6rentes occasions,
manifest6 sa reconnaissance aux enfants de SaintVincent, pour les services rendus au clerg6 et pour les
missions dans la campagne; il les honore de sa haute
protection.
3' Eglise de la Mission. - Quand la Mission se fonda,
nos confreres n'avaient qu'une petite chapelle domestique. Mais l'ann6e suivante. en 1737, a l'occasion de
la canonisation de notre saint Fondateur, on songea a
construire une 6glise en son honneur. On en posa la
premiere pierre des cette annee-li et on fit une chapelle provisoire qui nous sert de r6fectoire aujourd'hui; enfin, dix ans aprbs, on faisait la b6nediction
solennelle de l'6glise actuelle, qui, si elle n'est pas de
trýs grande dimension, suffit a nos besoins.
Dans notre 6glise, nous ne nous appliquons pas
specialement aux ceremonies du culte et il n'y a que
quelques predications dans le courant de l'annee;
mais il y a beaucoup de confessions des gens de la
ville et de la campagne. On sait, a Majorque, que dans
1'eglise de la Mission tout le monde peut trouver des

confesseurs a toute heure de Ia journbe. Dans notre
chapelle, les communions, ellesaussi, sont nombreuses;
je ne crois pas qu'il y ait d'6glise i Palma ofi, cette
annee, on en ait distribu6 autant.
Dans la sacristie de l'6glise, sans les exposer a la
v6n6ration des fideles, on conserve dans une caisse
ferm6e et scell6e les ossements du Serviteur de Dieu
Pedro Borguny, natif de Palma et brfle vif a Alger
en confessant la foi de J6sus-Christ. Ces reliques ont
une histoire a laquelle se trouve mel6e notre Congregation.
Pedro Borguny, apres avoir eu la faiblesse d'abjurer
exterieurement la religion catholique lorsqu'il 6tait
esclave A Alger, eut horreur de son crime et voulut le
r6parer; il le r6para, en effet, par un glorieux martyre
et fut brfil6 vif le 3o aofit 1654. M. Philippe Le Vacher,
lazariste, l'assista a ses derniers moments. Quand
notre bienheureux Pire saint Vincent eut connaissance a Paris de ce fait, il en fut tres touche et
le communiqua a la Communaut6 de Saint-Lazare.
(Abelly, t. II, p. i44.)
L'impression que laissa au Saint le martyre de cet
esclave se retrouve dans une lettre qu'il 6crivait i
M. Ozenne, sup6rieur de Varsovie, le 19 mai 1655, et
dans laquelle on en lit le r6cit (t. VI, p. 145).
En 1657, M. Le Vacher devant se rendre a Paris crut
qu'un grand plaisir qu'il pourrait faire a saint Vincent
serait de lui porter les ossements de ce jeune martyr
avec un dessin ou tableau oh il 6tait repr6sent6 au
moment du supplice. Les restes du serviteur de Dieu
resterent a notre ancienne Maison-Mere, a Paris, pendant quatre-vingt-dix ans.
Le 16 f6vrier 1747, M. Debras fut elu Sup6rieur
gen6ral et envoya comme commissaire en Espagne
son assistant M. Edmond Perriquet, avec la mission

-

24 -

de visiter toutes les maisons de la province. Au mois
de juin de lamrme annie, M. Perriquet faisait la visite
a la maison de Palma. La municipalit6 profita de cette
occasion pour lui demander, au nom de la ville, de faire
des d6marches auprbs du Superieur g6n6ral pour qW'il
cedit a la ville de Palma les reliques de leur saint
compatriote. M. Perriquet promit de faire son possible
pour leur procurer cette satisfaction; et, de fait, cette
mrme ann6e, M. Debras fit remettre la caisse contenant les reliques avec une lettre dans laquelle il disait
a la municipalit6 que, puisqu'il y avait a Palma une
maison de Missionnaires, il envoyait a cette maison
les ossements du martyr de Majorque. C'est depuis lors
que dans la sacristie de notre 6glise on conserve les
restes de Pierre Borguny, ainsi que le tableau de son
martyre.
4* Fillcs de la Charitd. - II y a, a Palma, quatre
maisons de Filles de la Charit6. Les Lazaristes de
cette maison s'en occupent et. sont leurs confesseurs
ordinaires et extraordinaires. On fait une conf6rence
tous les mois a chaque maison sans compter la retraite
annuelle, qui est pr&ch~e aussi aux maisons de Mahon,
dans 'ile de Minorque.
5° Ministires divers. - Outre ces oeuvres propres de
notre vocation, les missionnaires vaquent pendant
I'ann6e a plusieurs autres sortes de ministeres :
retraites aux pauvres de l'h6pital, aux pensionnaires
de l'hospice, aux l66ves des Freres des 6coles chr&tiennes, aux associations pieuses, a certaines paroisses
et a des communaut6s dioc6saines, lorsque l'6veque
nous le demande.
6' Secours a la provincc. -

Notre maison de Palma

n'est pas ce qu'on peut appeler une maison riche.
Cependant, nous ne sommes point d6pourvus du n6cessaire et Dieu se charge de pourvoir a nos besoins.
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Mais si la maison de Palma n'est pas riche, la province l'est encore moins; aussi nous imposons-nous
volontiers quelques privations pour venir au secoursde
nos freres de la province de la Catalogne. Dans ce
but, nous sommes heureux de pouvoir soutenir a nos
frais une petite 6cole apostolique. Elle compte quinze
enfants qui nous remplissent de consolation par leur
piet6 et leur application. Ils font, ici, les deux premieres ann6es de latin et ensuite, s'ils ont de l'intelligence et bon esprit, nous les envoyons a Bellpuig, a
l'6cole centrale de la province.
Depuis quelques mois, nous soutenons aussi le
seminaire interne, qui est tout entier a notre charge,
sans que la caisse provinciale ait 5 se preoccuper des
d6penses, ni a faire des frais. Nous avons actuellement
(decembre 1912) dix-huit seminaristes a qui nous fournissons tout le n6cessaire, quoique pauvrement; et si
les revenus de la maison, ce qui est vrai, ne suffisent
pas a couvrir tous les frais, nous nous industrious pour
chercher ce qui manque et cela avec le plus grand
plaisir du monde.
Apres l'incendie de notre maison de Barcelone, celle
de Palma 1'aida aussi de tout son pouvoir.
La r6gularit6, grice a Dieu, regne aussi dans notre
maison.
Daignez agrier, etc.
L6andre DAYDI.

MADRID
A SAINT-LOUIS-DES-FRANqAIS

Au mois d'octobre 1913, le pr6sident de la Ripublique francaise, M. Raymond Poincar6, a rendu visite
au roi d'Espagne. Pendant son s6jour a Madrid, il a
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visit6 les 6tablissements irancais et notamment celui
de Saint-Louis-des-Francais. Cet etablissement se
compose de 1'6glise Saint-Louis-des-Francais, calle de
las tres Cruces, dont M. Tubeuf, lazariste, est le recteur; d'une ecole adjacente tenue par les Filles de la
Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul et enfin d'un h6pital
tenu aussi par les mmnes sceurs francaises de SaintVincent-de-Paul.
M. Poincar6 commencases visites aux divers 6tablissements nationaux, le 9 octobre, par l'h6pital francais
dont nous venons de parler, qui fut fond6 par 1'(Euvre
Saint-Louis-des-Francais, il y a trois sikcles, et a 6t6
reconstruit en 1880, avenue Claudio-Coello. II compte
une quarantaine de lits.
M. le President de ia Republique fut recu par
M. Tubeuf, recteur de Saint-Louis-des-Francais, entoure du personnel m6dical et des soeurs, qui lui
adressa le discours suivant :
,, MONSIEUR LE PRESIDENT

L'CEuvre de Saint-Louis-des-Francais est heureuse
P
et fire de vous offrir son profond respect et son affectueuse reconnaissance.
, Fondee, il y a trois siecles, par un gentilhomme
picard, I'abb6 H. de Saulreux, cette CEuvre n'a jamais
cessi de faire du bien a nos compatriotes. Elle accueille
avec amour le pauvre malade, le vieillard sans asile et
le passant sans abri; elle donne a la jeunesse une education solide; elle se plait A faire connaitre et a. faire
aimer la charit6 de la France.
" Sans doute, Monsieur le President, notre CEuvre,
durant sa longue existence, a rencontre bien des vicissitudes; mais I'appui constant du gouvernement
francais et la haute bienveillance des rois d'Espagne
ne lui ont jamais manque. Confiante toujours dans
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cette double protection, elle peut, encore aujourd'hui,
jeter vers l'avenir un regard plein d'esp6rance.
(t Votre aimable visite, Monsieur le Pr6sident, est
comme le couronnement et la r6compense de trois
.siecles de d6vouement; elle sera pour notre comit6 et
pour nos bienfaiteurs un encouragement precieux, elle
donnera . notre CEuvre un regain de jeunesse et de
vitalit6.
, Au norp des membres du Comit6 de Saint-Louisdes-Francais dont j'aime a proclamer le zele intelligent
et d6sinteress6;
- Au nom de nos m6decins si d6vou6s a nos malades;
a Au nom des Filles de la Charit6, dont la blanche
cornette, en rappelant le nom d'un grand Francais,
rappelle aussi la patrie absente;
< Au nom de nos chers malades et de nos v6enrables
asil6s qui n'oublieront jamais ce grand jour;
t Je suis heureux, Monsieur le President, de vous
adresser le plus humble et le plus sincere merci;
" Croyez, Monsieur le
Pr6sident, que nos efforts
tendront toujours a l'union entre nos deux pays. Notre
tAche est facile; non seulement parce que 1'Espagne
et la France sont sceurs, mais parce qu'il n'est pas ae
lien plus doux et plus fort que celui de la charit6. ,
M. Poincar6 r6pondit en ces termes :
« MONSIEUR LE RECTEUR,

* MESSIEURS,

1 Dans la splendeur des fetes que S. M. le roi
Alphonse XIII et le gouvernement espagnol offrent si
gracieusementau pr6sident de la R6publique francaise,
il est trop naturel que j'aie voulu reserver une heure a
la souffrance, a la vieillesse et a la pauvret6. Je sais
avec quel soin jaloux vous conservez ici dans cette
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ceuvre trois fois s6culaire les nobles traditions de charite que vous ont 16gu6es vos devanciers.
't La France suit avec interkt et gratitude les efforts
que vous ne cessez d'accomplir pour la faire aimer des
maiheureux et pour maintenir, par de grands exemples,
sa reputation de bienfaisance et de gen6rosit6.
« Le gouvernement de la R6publique vous prie de
recevoir ses remerciements et ses felicitations.,,

ITALIE
SOUVENIRS

En retracant I'histoire des premiers Missionnaires
lazaristes envoy6s par saint Vincent de Paul en Italie,
on a constat6 qu'ils r6siderent au palais del Buffalo.
Mais, oil 6tait situ6e cette maison, on I'ignorait.
Or, le 24 novembre dernier, M. Fontaine, superieur
de la maison internationale d'6tudes des Lazaristes,
nous a aimablement 6crit les lignes suivantes:
a J'ai retrouv6 hier, dans la paroisse de Saint-Andr6
delle fratte, le fameux palais del Buffalo oi les n6tres
furent en location pendant plusieurs annbes. Au-dessus
du portail du palais, on voit en relief une tte de
buffle et au-dessus cette inscription: CUM FERIS-FERUS.
Je pense que c'etait la devise du propri6taire et non
celle de nos Messieurs. )
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GENERALE

DES FILLES DE LA

CHARITE, SCEUR MARIE MAURICE,

EN ITALIE

20 septembre-4 novembre 1913

Comme elle avait d6j' visit6 les principales maisons
d'Espagne et de Belgique, la Mere g6nerale des Filles
de la Charit6 est alle visiter les principaux 6tablissements de cette Congregation en Italie.
Personnellement, elle souhaitait aussi 6tre benie du
vicaire de Jesus-Christ, en d6posant a ses pieds 1'hommage de la filiale v6n6ration de la grande famille confiee

a sa sollicitude.

Son d6sir vient de se r6aliser. Le 29 septembre
dernier, sous les auspices du grand archange, la tris
honor6e Mire accompagn6e de la soeur Gaucher,
ancienne 6conome, actuellement sup6rieure de la
maison de Clichy, et d'une secr6taire, se mettait en
route pour 1'Italie.
La maison centrale de Turin oil s'6coulkrent trente
annres de sa vie de communaut6 6tait toute designee
pour la premiere halte. D1s avant 1'entree en gare,
ses regards se dirigeaient vers son cher , Saint.
Sauveur n, que deja elle pouvait apercevoir; son
attention se porta sur des fen&tres illumin6es - celles
de -l'infirmerie - se d6tachant dans I'obscurit6 de
I'heure matinale: les soeurs malades semblaient lui
envoyer ainsi un discret salut.
La soeur visitatrice et ses officiires 1'attendaient
a la descente du train. Son arrivee a la maison cen_
trale fut salu6e par un joyeux Magnificat. La messe
fut cClPbree par M. Dame, visiteur et directeur de la
province des sceurs.
L'heureuse famille de ( Saint-Sauveur , oubliait,
pour un instant, le sacrifice accompli dix-huit mois

auparavant, et auquel elle dut se resigner en vue du
bien g6naral de la Communaut6.
Le premier sbjour a Turin fut surtout consacr6 aux
soeurs superieures de la ville et des environs, d6ja
convoqubes pour le lendemain au nombre de soixantedouze. La Mere g6nerale se reserva cependant un
pelerinage a Notre-Dame de la Consolata, vierge tres
aimee des habitants de Turin. Elle tint aussi a saluer
S. Em. le cardinal Richelmy, qui se montra tres
paternel.
Aux receptions des sceurs servantes, succ6da la
visite de quelques 6tablissements, visite rapide, qui
laissa cependant, de part et d'autre, un excellent sou.
venir. Grugliasco fut favoris6 : la tres honoree Mere
avait a coeur de porter aux soeurs de cette maison de
retraite des paroles d'encouragement; elle admira
leur ravissante chapelle, d6licieusement construite
pour leur consolation.
L'itin6raire, jusqu'a Sienne, indiquait deux arr6ts :
Alexandrie et Massa. A Alexandrie, la Mere g6nerale
ne devait passer que quelques heures destinies a
donner satisfaction aux soeurs servantes 6loign6es de
Turin qui, elles aussi, aspiraient a la voir et a l'entretenir, et auxquelles on avait donna rendez-vous. Cette
maison, pauvre en ressources, est trbs riche en oeuvres,
et le bien s'y fait dans une large mesure.
On arriva a Massa Carrara la nuit du 4 octobre.
Un orage, une pluie torrentielle avaient contribu6 a
assombrir la journ6e pr6c6dente; aussi. la tres jolie
chapelle de 1'6tablissement, illumin6e comme aux
grandes solennitis, parut a un coin du paradis ,.
Carrara est le pays du marbre, tout dans cette maison
le r6vile; et pourtant, la bonne sceur Galbusera salt y
conserver le cachet de la simplicit6. De Massa, la
v6n6r6e visiteuse emportait la meilleure impression du
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devouement de ses chores filles a leur nombreuse
jeunesse.
Le lendemain, 6, a midi, elle 6tait au milieu de la
fervente famille de Sienne oii le souvenir de notre
regrett6e Mere Mauche semblait planer sur la chere
voyageuse comme pour la prot6ger et la benir. La
soeur Boucly, d6sireuse de procurer aux soeurs superieures de sa province le bonheur de voir la tres honor6e Mere, convia, soit a Sienne, soit a Lorette, toutes
celles qui pouvaient s'y rendre. Soixante-dix se trouvaient a ce premier rendez-vous.
L'aspect un peu s6vere que la maison centrale doit
a son origine (c'est un ancien couvent d'Oblates) avait
disparu : tout 6tait en fte : un radieux soleil, succ6dant a la pluie de la veille, permit d'admirer le beau
ciel d'Italie et la cit6 des arts aux monuments historiques. On se sentait dans la ville de la grande sainte
de l'Italie et des papes, sainte Catherine de Sienne.
Des deux jours passes a Sienne, la tres honorie
Mere consacra le dernier apres-midi a visiter I'illustre
demeure t6moin des nombreux prodiges dont le ciel
favorisa sainte Catherine, elle eut la consolation de
prier dans I'6glise qui conserve son pr6cieux chef.
Mais Lorette surtout I'attirait. Elle s'y rendit le 8.
Quel pittoresque et gracieux site! Pour d6poser leur
pr6cieux tr6sor, les anges ne pouvaient, en veritC,
mieux choisir...; au loin, la mer aux reflets argentes,
plus pres, une magnifique plaine, au deli de laquelle
s'6tagent de petites collines verdoyantes; en face,
Castelfidardo avec ses souvenirs.
Une messe se terminait a la Santa Casa lorsque les
pieuses pelerines y entrerent. Dans le silence et le
recutillement le plus profond, la voix du pr&tre
accentuait cette parole qui, Il surtout, 6meut l'ame:
Et Verbum caro factum est, dont ia r6alisation, il y a
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dix-neuf siecles. comblait de joie le ciel et portait le
salut a la terre. La tres honoree Mere, le lendemain, y
entendit encore plusieurs messes.
Ces consolations 6taient le prelude de celles que
lui r6servait la Ville kternelle, et son ame en d6bordait
d'actions de graces.
Le petit groupe des voyageuses eut bien plus encore
remerci6 Dieu s'il avait eu connaissance alors du
terrible accident auquel il venait d'&chapper. II avait
pris le train du soir au lieu de prendre, comme cela
efit paru plus naturel, celui du matin. Or, ce train du
matin subit .a d6raillement qui causa la mort de
nombre de personnes. Ce n'est pas en vain que, de
toutes parts, de ferventes prieres recommandaient ce
voyage au ciel.
De Lorette a Naples, - douze heures de trajet, le panorama le plus enchanteur se deroule; i droite,
de riants vallons parsemes de gracieux villages; a
gauche, l'Adriatique, aux ondes nuancees, bercant
doucementde petites embarcations a la voile 6clatante.
Comment, en presence de ces beautes de la nature,
l'ame ne s'6elverait-elle pas vers son Cr6ateur?
A Naples, un beau groupe de cornettes attendait ;t
la gare, malgr6 l'heure tardive; on se contenta de
saluer discretement la tres honoree Mere, qui se hAta
de gagner la maison centrale.
On comprend facilement 1',motion et le plaisir
qu'6prouverent la M1re genbrale et la digne visitatrice
de Naples, soeur E. Maurice, sa soeur.
Son bonheur, la soeur E. Maurice s'ing6niait a le
faire partager largement, non seulement a son entourage, mais encore aux nombreuses sceurs d'alentour.
La tres honor6e Mere tint a voir quelques-uns de nos
principaux 6tablissements de Naples, aux oeuvres si
parfaitement organis6es et si prosperes.

-

33 -

Sa premiere visite fut pour 1'Albergo dei Poveri qui
abrite plus de deux mille pauvres de toutes categories
et oih les Filles de la Charite font un bien immense.
Elle en revint on ne peut plus satisfaite et touchee.
Au Monte della Misericordia, aidee des Dames du
comite, elle distribua pain et secours a plus de cinq
cents malheureux.
A l'h6pital militaire, les malades, dont un certain
nombre blesses a la derniere guerre de Lybie, la
virent s'approcher de leur lit, compatir a leurs souffrances, et leur glisser, avec un sourire, des douceurs
fort appr6ciees. L'un d'eux, un beau type de negre,
*enredemanda pour due soldi. A ses appels reiteris, la
charitable visiteuse revint vers lui, r6alisa largement
son d6sir et... n'accepta pas les deux sous, au grand
6tonnement du malade a qui on dut expliquer le motif
surnaturel d'un procede qu'il avait peine i comprendre.
L'h6pital Lina, ni de la douleur d'une mere inconsolable de la perte de son unique enfant , Lina n, est
exclusivement destine a de petits 6tres rachitiques et
souffreteux. 11 recut la visite de la tres honoree Mere.
Les petits malades furent ravis de ses caresses et des
bonbons.
A la maison centrale encore, une oeuvre d'enfants
lui m6nageait une surprise. Le s6minaire en eut tout le
m6rite. C'etait un gracieux tableau que celui d'une
soixantaine de b6bes de deux a quatre ans, assis
devant leur longue table, se d6lectant du traditionnel
macaroni, tandis que, pros de chacun d'eux, semblable
a un ange gardien, veillait une soeur du s6minaire,
enchantee de servir en leur personne Jesus Enfant.
La matinee du lendemain fut consacree au pelerinage c6lbre de Notre-Dame-du-Rosaire de Pomp6i.
La, que de souvenirs antiques et r6cents, au milieu
de ces inines et sur tout le parcours, a I'aspect du
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V6suve et des debris de lave, dont la voie est jonch6e!
Les pieuses pelerines arriverent au moment ou
commencait une messe dite par Mgr Sily, representant
du Saint-Pere a cette basilique, et qui fit a la tres
honoree Mere I'accueil le plus bienveillant.
Mais les douceurs du s6jour de Naples ne pouvaient
faire oublier le principal but de ce voyage. C'est le 17,
que les soeurs napolitaines virent s'6loigner la tres
honor6e Mere.
La digne soeur E. Maurice accompagna sa soeur aux
pieds du Saint-PNre. Le 21 octobre, h dix heures
et demie, l'auguste Pontife recevait celle que, dixhuit iiois auparavant, il avait binie, lorsqu'elle etait
encore visitatrice du Pi6mont. Se prosterner a ses
genoux, et baiser avec veneration la main du Souverain Pontife furent les premiers mouvements de la
tres honoree Mere. Mais bient6t, encouragbe par la
paternelle bont6 de Pie X, qui 1'obligea a se relever,
elle l'entretint longuement. Le pape I'6coutait avec
bienveillance et r6pondait a chacune des questions
expos6es; puis, avec un accent marqu6 de sollicitude
et de complaisance. il lui parla de M. le Superieur
general, exprimant pour lui son estime et souhaitant
que Dieu le conserve longtemps.
La double famille de Saint-Vincent-de-Paul eut sa
part dans l'intr&t paternel t6moign6 par Pie X et
dans ses marques de satisfaction. , Le peu que nous
faisons, tres Saint-Pere, r6pondit la Mere g6n6rale,
c'est a notre vocation que nous le devons. - Oh!
estimez-la de plus en plus, reprit le Souverain Pontife;
conse.rvez- en l'esprit, il est votre force et la sauvegarde
de vos oeuvres.,
Le moment etait venu de solliciter la b6n6diction
apostolique pour la famille entiere. Le Saint-Pere
1'accorda de grand cceur.
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Bien encourageant fut 6galement le Saint-Pere au
sujet de la cause de b6atification de la v6enrable

Louise de Marillac. " Oui, oui, cette cause est en
bonne voie, assurait-il, il faut avoir confiance et beaucoup prier. Je serai heureux, moi aussi, de voir bient6t
le triomphe de votre Mere et Fondatrice. ,
Avant de se retirer, la tres honoree Mere pria Sa
Saintet6 de vouloir bien admettre a l'audience sa chore
sceur et ses compagnes de voyage. A 1'instant, le
groupe privil6gie de sceurs fut introduit. S'agenouillant tour a tour aux pieds du vicaire de Jesus-Christ,
elles en recurent chacune une parole paternelle.
Puis, vint le present filial: un coffret, contenant
des chapelets offerts par le s6minaire de Paris et des
miraculeuses ,. En voyant ces m6dailles :
M6dailles
M
4 Oh! dit le Saint-Pere, je les connais et je les aime! ,
Puis apercevant l'offrande, discretement plac6e au
fond du coffret, Pie X daigna exprimer ses remerciements.
La benediction apostolique termina cette consolante
audience.
Aupres de tous ceux des cardinaux et 6veques que
la tres honoree Mere dut voir, elle trouva la m&me
bienveillance pour la double famille religieuse de

saint Vincent et son chef v6nerr, et les memes esp6rances pour la cause de b6atification. S. 9m. le
cardinal Gotti, pr6fet de la Propagande, notamment,
n'avait pas assez de louanges pour les travaux accom-

plis par les Missionnaires dans les r6gions lointaines.
A ces visites si consolantes, la trbs honor6e Mere
eut le plaisir d'ajouter celle de toutes nos maisons de
la ville. Dans la prosperit6 de leurs ceuvres, elle vit la
justification des paroles que le Saint-Pere lui avait
dites en parlant des soeurs de Rome ( Elles font
beaucoup de bien; j'en suis satisfait. ,

Les pilerinages s'entremelaient aux visites. De la
messe entendue ala Confession de Saint-Pierre, la tres
honor6e Mire conserva une penetrante impression.
Aux catacombes, une priere, sans doute, jaillit de son
cceur pour ses nombreuses filles, afin de leur obtenir la
grAce de cette immolation incessante qui est une
semence de chritiens.
Fiddle diocesaine de l'glise de Paris, - m6me A
Rome, - la tres honoree Mere fit a Sainte-Sabine une
part sp6ciale. Elle tenait A y prier pour S. ]m.
le cardinal Amette, archeveque de Paris, et A lui
adresser un filial souvenir de cette 6glise, qui est son
titre cardinalice.
La date fixe pour le d6part etait venue. La tres
honoree Mere s'6loigna de Rome le 28 octobre. Elle
s'arreta quelques heures A Genes et a Sampierdarena,
et se retrouva, le 3o, dans I'intimit6 de la chere famille
de Saint-Sauveur, A Turin. On l'y avait attendue pour
feter le cinquantieme anniversaire de la vocation du
v6nire M. Dame, visiteur de la province des Lazaristes
et directeur des soeurs de la province de Turin. Elle
fut heureuse de pouvoir exprimer au v6ner6 jubilaire.
le veeu de toute la province : Ad multos annos.
Une retraite, avec sa prise d'habit, allait s'ouvrir a
la maison-mbre a Paris, rue du Bac, et exigeait le
prompt retour de la tres honor6e Mere. Le 3 novembre,
au soir, elle quittait Turin, apres des adieux of l'on
exprima 1'esperance d'un prochain retour. Daigne le
ciel r6aliser cette esperance, en permettant que 1914
ne s'6coule pas sans amener la beatification de la
v6inrable fondatrice Louise de Marillac, si ardemment
desir6e.
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POLOGNE
AUTRICHIENNE

Leltre de M. G. SLOMINSKI, Visiteur, a M. A. FIAT,

Supirieurgindral.
Bialykamnien, le o1juillet 1913.

Ayant 6prouve beaucoup de consolation ces jours-ci
a Bialykamien, je ne puis r6sister au besoin de vous
en faire part. Je suis venu ici pour assister au premier
examen de 1'6cole menagere etablie par les Filles de

la Charit6, et c'est 1'impression consolante rapporte
de cet examen que je d.-ire partager avec vous.
Les oeuvres des Filles de la Charit6 a Bialykamien
sont du reste une preuve que l'esprit de sacrifice et le
zele pour la gloire de Dieu ne sont pas 6teints. On
dit gin6ralement que cet esprit de sacrifice devient de
plus en plus rare de notre temps et qu'on ne voit plus
aujourd'hui ces grandes et belles fondations charitables dont s'honoraient les sicles passes. A chacun
de mes passages a Bialykamien, je vois comme un
dimenti a ce reproche, car, pendant ces dernieres
ann6es, notre province s'est enrichie de deux nouvelles
fondations importantes : celles de Czortkovo et de
Bialykamien, oh les fondateurs ont 16gu6 tous leurs
biens aux Filles de la Charit6, au profit des pauvres. II
y a quinze ans, le dernier proprietaire de Bialykamien, M. Schneider, 16gua a nos soeurs toute sa fortune,
des biens considerables, consistant en plusieurs villages et en un territoire 6tendu, couvert de for&ts. I1
imposait comme condition que les Filles de la Charite fonderaient un h6pital pour les malades des environs et un orphelinat. Le domaine etait en fort mauvais 6tat, le testateur ne s'en 6tant guere occupe
pendant ses dernieres ann6es; les batiments aussi
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etaient en ruine, de sorte que les soeurs, en prenant
possession de la fondation, furent oblig6es de tout
restaurer de fond en comble. NCanmoins, en peu de
temps, on vit s'6lever 1l un magnifique etablissement
et une belle 6glise. On organisa aussit6t un h6pital
pour les maladies graves, une ambulance ou dispensaire, et, dans une autre aile du batiment, un orphelinat qui recoit et el6ve r6gulierement de quarante a
cinquante orphelines; de plus, un asile pour les petits
enfants.
Les Filles de la Charite, en vertu du testament,
etant devenues collatrices de l'6glise paroissiale, et
I'ancien cur6 s'6tant retir6, elles remirent l'administration de la paroisse a notre Compagnie, de commun accord et avec l'autorisation de Mgr I'archeveque
du diocese.
Depuis lors, le travail des Missionnaires et des
Filles de la Charit6 qui s'entr'aident reciproquement,
a rapporti les fruits les plus heureux. L'enseignement
du cat6chisme pour les enfants, dans les domaines de
la fondation, - ceuvre dont les soeurs s'occupent de
concert avec nos Missionnaires, - l'Association des
enfants de Marie, les retraites annuelles pendant le
careme, tant pour 1'Ftablissement que pour la paroisse
entiere : tout cela a, sur la population, une influence
tres salutaire. Aussi le decret de notre Saint-Pere le
Pape touchant la communion quotidienne a trouv6 la
paroisse bien preparie et l'usage de la communion
frequente y est tres florissant.
L'ann6e derniere, Mgr l'Archeveque, au cours de sa
visite pastorale, t6moigna tres chaudement sa satisfaction, trop chaudement peut-etre, car il nous fit rougir
a maintes reprises par les eloges r 6 p 6 tis qu'il adressa
publiquement aux enfants de saint Vincent pour leurs
travaux dans la paroisse.
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Cependant, une question d'une grande importancechez nous, comme partout d'ailleurs, riclamait encore
ici notre attention: la question de 1'6ducation pratique
de la femme, an point de vue de l'6conomie domestique. Le besoin d'6coles menageres se faisait sentir
chez nous aussi bien qu'en France. D6sirant imiter
saint Vincent qui toujours se hatait de porter secours
aux besoins du peuple, les Filles de la Charite s'enflammerent de zele pour ce nouveau projet. Sans
negliger les oeuvres d6ja en vigueur, elles surent trouver des bras et de la place pour I'ceuvre nouvelle. Leur
caeur rempli de charit6 pour les pauvres et pour le
peuple multiplia leurs forces et trouva les moyens
d'elargir le local.
Elles ouvrirent done l'ann6e demiere une 6cole
menagere interne pour les jeunes filles des villages et
des petites villes. L'internat se proposait un double
but: celui de donner aux 616ves une 6ducation fonci&rement chretienne et celui de leur fournir une instruction pratique des sciences nicessaires A une bonne
menagere. - Les soeurs r6solurent de travailler A la
r6alisation de la premiere partie de leur programme
en formant les jeunes filles A une piit6 veritable et
bien entendue.
Quant au second but a atteindre, 1'6tablissement des
Filles de la Charit6 de Bialykamien s'y pretait a merveille et il offrait des conditions difficiles a trouver
ailleurs, la fondation ayant ses 6tables, ses jardins et
ses vergers, en un mot une grande propri6t6. Le projet
des soeurs fut chaudement approuv6 dans le pays;
aussi les autorit6s et le gouvernement vinrent-ils en
aide par des secours materiels d'abord, puis aussi en
envoyant des instructeurs pour les cours sp6ciaux a
organiser, comme pour 1'61eve du b6tail, le jardinage,
la cultures des arbres, l'art v6terinaire, etc.
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Ce premier cours de huit mois d'6tudes fut termin&
par un examen public, le 26 juin dernier, examen auquel
assistirent de nombreux representants des autorites
publiques ou des soci6t6s 4conomiques et des notabilites des environs.
L'examen, tant pratique que th6orique, r6ussit parfaitement; les 6elves paraissaient tres d6velopp6es et
faisaient la meilleure impression. Une partie des h6tes
avaient eu, jusque-lh, la conviction que les Filles de
la Charit6 ne seraient pas A la hauteur d'une tache" de
ce genre, - la chose sentant trop le progres, - et ils
6taient d'avis que les religieuses ne sont pas a mnme
de comprendre et de ressentir ces besoins du peuple.
Ce qu'ils virent et entendirent, au cours de l'examen,
leur prouva qu'ils s'6taient tromp6s et ils l'avouerent
ouvertement.
L'examen fut suivi d'une scene 6mouvante et consolante A la fois. Les 6l1ves, au lieu de t6moigner I'empressement de retourner dans leurs familles, - comme
c'est l'usage des pensionnaires de tout age, - demandaient au contraire a demeurer encore un peu A l'interat des sceurs, prouvant par la que cet internat 6tait
devenu pour elles une vraie maison paternelle. Elles
durent le quitter cependant, quoique A regret, et quelques-unes en versant des larmes; mais elles s'en eloignaient dans les meilleures dispositions et comme
initiees a une vie nouvelle.
La vive satisfaction et les Aloges dont nos sceurs
furent I'objet de la part de nombreux personnages,
ausssi graves que competents en la question d'6ducation en ces matieres, furent pour elles, comme pour
moi, une vraie consolation.
Cela a di, sans doute, contribuer a la gloire de Dieu,
que l'on ait publiquement reconnu que les enfants de
saint Vincent 6taient capables de comprendre les
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besoins des classes populaires dans tous les temps, et
d'y pourvoir avec intelligence et devouement.
Telles sont les impressions consolantes que je me
sentais press6 de partager avec vous.
SLOMINSKI.
Sur le meme sujet la Visitatrice des Filles de ]a Charite,
Sceur Zaleske, a ecrit aussi. Voicd quelques details extraits
de sa lettre.
Cracovie, 27 juin z193.
.. Nous sommes venus ici pour assister aux examens
des cours de I'6cole menagere; le premier essai a
donn6 des resultats inattendus. Les jeunes filles des
laboureurs de la Galicie et du duch6 de Posen se sont
parfaitement tir6es d'affaire, repondant avec une precision admirable a toutes les questions.
11 y avait une exposition de leurs ouvrages manuels,
couture du linge, des robes; 6chantillons de charcuterie, de pitisserie, pain de diff6rentes qualit6s, et
diverses provisions de cuisine.
M. le president de l'agriculture, MM. les inspecteurs, qui se sont dCvou6s pour donner des lecons
du jardinage, de la culture des champs et autres, ont
&t6 tres satisfaits.
Je pense que saint Vincent et notre v6nerable Mbre
se r 6 jouissaient du haut du ciel, a la vue de ces jeunes
villageoises r6unies dans cet 6tablissement et de leurs
braves parents qui ont et& invites pour la circonstance,
heureux d'entendre leurs filles repondre avec assurance a des questions assez difficiles.
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POLOGNE
PRUSSIENNE
LES FILLES DE LA CHARITE A POSEN

II ne se trouve point, il est vrai, de religieux dans
la Pologne prussienne. Ndanmoins, il y a des religieuses qui se vouent aux soins des malades avec une
salutaire activit6; les Filles de la Charit6 s'y trouvent
au premier rang; elles ont leur maison principale i
Culm sur la Warthe.
Les Filles de la Charitd, uniquement soucieuses de
suivre en tout les sages conseils de leur bienheureux
Pere saint Vincent de Paul et de se devouer au salut
du prochain, ont acquis la confiance de la population.
Et, en effet, qui done pourrait ne pas apprecier un
d6vouement aussi disinteress6, continu et discret?
Pour le moment, nous nous bornerons a mentionner
les ceuvres des sceurs qui demeurent dans la capitale
de la province, savoir la ville de Posen.
La population de cette ville est composee pour les
deux tiers de Polonais; le reste est allemand. Le
chiffre de la population totale s'616ve a 200 ooo habitants. Elle comprend deux grands quartiers : l'ancien
et le nouveau.
Dans le quartier ancien, se trouve une belle maison,
assez grande pour recevoir deux cents malades. Cette
maison, A laquelle se rattache une charmante 6glise,
fut autrefois la propri6et des soeurs Clarisses. Le gouvernement s'en empara en 1822 et la convertit en un
h6pital qu'il confia aux Filles de la Charit6.
Dans '6glise, se trouve une statue representant la
Transfiguration de Notre-Seigneur. La l6gende
rapporte qu'un malade, ayant 6et favoris6 d'une apparition de Notre-Seigneur, fut invite par lui A retirer
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qui font tout leur possible pour leur procurer ,ine
table bien servie,et soutenir ainsi leur sant6 au milieu
des difficultis de l'etude. Des que quelqu'un d'eux
tombe malade, on le conduit a l'infirmerie ofi les sceurs
se mettent aussit6t a le soigner avec des attentions
toutes maternelles. I1 est agr6able a ces jeunes malades
d'entendre les soeurs parler de temps A autre de leur
bien-aim=
PNre saint Vincent de Paul qui, ne en
France, a fait rayonner sur tous les pays du monde la
, charitt ,.
Dans ces dernieres annees, deux nouveaux itablissements de charit6 ont &t6 fond6s et sont administres,
a Posen, par les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Le
premier estunasile pour les enfants, situ6 au faubourg
Glowna; il abrite soixante enfants abandonnis soignes
par trois soeurs. Elles distribuent 6galement tous les
jours aux pauvres des portions, frugales il est vrai,
mais appetissantes neanmoins : elles le font avec une
affabilit6 et une bonne grace dont les malheureux
qu'elles secourent leur sont reconnaissants.
L'autre ktablissement, Saint-Lazarus, situ6 aussi
dans un faubourg, de l'autre c6t6 de la ville, est un
h6pital qui date de 1911. Une quarantaine de phtisiques y trouvent un abri agr6able; il est desservi par
sept Filles de la Charit6.
A Posen, on compte quatre-vingt-cinq Filles de la
Charite. Ce nombre est relativement petit pour une
population de 200 ooo ames; mais les sceurs sont connues de tous, et elles font honneur A la vieille cite de
Posen.
Les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul posshdent
encore d'autres maisons dans la province de Posen,
ainsi qu'en Silesie, et dans la Prusse orientale et la
Prusse occidentale; ces maisons d6pendent de la maison centrale de Culm.
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Les autres maisons d'Allemagne se rattachent a la
maison centrale de Cologne. Mais partout le mmme
amour envers Jesus-Christ domine toute autre considiration et engendre un semblable devouement a
1'6gard de tous ceux qui souffrent.
Paris, aofit 1912.
Leon CHOCIESZINSKI.

ETATS BALKANIQUES
Dans la seconde guerre balkanique, la Bulgarie,
comme nous I'avons indiqui (t. 78, p. 531), se trouva
aux prises avec ses anciens allies auxquels se joignit

la Roumanie, laquelle profitait de 1'occasion pour
accroitre un peu son territoire. La Bulgarie, qui avait
mal calculi, se trouva presque aussit6t a bout de forces
et succomba. Elle dut signer, le to aoft 1913, le traite
de paix de Bucarest. Par ce traitS, elle abandonnait t
la Roumanie une partie de son territoire, d'apres une
ligne partant du Danube en amont de Turtu-Kai, pour
aboutir a la mer Noire au sud de Ekrene. La Bulgarie
acceptait de laisser Cavalla a la Grece; les Serbes
cedaient Stroumnitza aux Bulgares, mais ils conservaient Kotchana, Istipe et Radovitche. II est reste
n6anmoins a la Bulgarie, en Thrace et en Mac6doine,
des r6gions riches et etendues, notamment le port de
Ded6-Agache.
Pendant que les anciens allies 6taient ainsi aux
prises entre eux, la Turquie en profita. Elle r6unit de
nouveau ses troupes et, s'avancant sur le territoire qui
lui avait 6t6 enleve, reoccupa Andrinople (22 juillet),

Lule-Bourgos et Kir-Kilisse. Ces villes lui sont rest6es
en vertu du trait6 de paix turco-bulgare signe a Con-
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des decombres oui se trouvaient 1a un. vieille statue
et d'en prendre soin. Le malade se mit en devoir
d'ex6cuter les ordres qu'il avait recus, et, ayant
ensuite obtenu sa guerison, il fit construire sur I'emplacement une belle petite 6glise en signe de reconnaissance.
Cette maison abrite environ trente-deux soeurs. Elle
est la plus ancienne et la plus importante residence
des Filles de la Chariti a Posen. Les soeurs y ont fait
et font encore un bien inappr&ciable sans faire attention a la condition ni a la nationalit6 des malades.
De ces derniers, plusieurs ont entree libre a l'h6pital oi ils sont soignes comme des enfants; une fois
gueris, ils s'en retournent le cceur plein de reconnaissance h leurs anciennes occupations. Quelques-uns
ont mieux fait.
En retour des soins d6voues dont ils ont &6t l'objet,
ils sont entr6s dans la Congregation de Saint-Vincentde-Paul, et sont devenus les - freres ) des (( sceurs et
peuvent appeler avec elles le bienheureux saint Vincent notre bon et cher ( Pere ,.
Les pr&tres seculiers de la ville estiment les soeurs
et acceptent avec satisfaction de dire la messe dans
leurchapelle et d'y faire une allocution a lafoule r6unie.
Souvent le v6nerable archeveque Mgr Stablewski,
qui est mort il y a quelques ann6es, faisait halte devant
la maison des soeurs; et aujourd'hui, 1'6vvque,
Mgr Likowski qui, malgr6 son age avanc6 est encore
jeune de coeur, est le confesseur des soeurs, et il vient
chaque dimanche c6lbrer chez elles la sainte messe et
leur donner sa benediction.
S'il vient a etre malade, c'est toujours par elles qu'il
veut etre soign6, car il sait que, si leurs remedes
devaient rester inefficaces, leurs prieres du moins lui
profiteront sirement.
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Quand I'inoubliable superieure, sceur Suminska,
mourut au mois de janvier 1912, deux eveques suivis
d'un long cort:ge de pres de quatre-vingts pretres et
d'une foule immense, vouiurent conduire A la derniere
demeure sa d6pouille mortelle.
Non loin de cette premiere maison, les Filles de la
CharitA en posshdent une autre qui, quoique pea
importante a son debut, s'est dlevie, au cours d'une
soixantaine d'ann6es, au rang des premiers 6tablissements. C'est l'orphelinat Saint-Joseph, oi l'on soigne
gratis les enfants malades. Une vingtaine des sceurs
y sont occupees et on y soigne plus de cent enfants.
Les mbdecins sont heureux de pouvoir donner leur
concours i cette belle oeuvre et cela sans accepter de
r6tribution.
Ici, il faut au moins dire un mot d'une sceur en
particulier qui est connue dans toute la province et a
aussi cAlebr6 r6cemment, en 1911, le cinquantieme
anniversaire de sa profession religieuse. Le journal le
plus en vue de Posen lui a consacr6 un long article a
cette occasion, et il fit ressortir ses merites en rappelant les services qu'elle a rendus tant pendant la paix
que pendant la guerre. A Posen, il n'y a pas un seul
enfant qui ne connaisse cette vailiante et d6vou6e
soeur.
I1 y a encore a Posen un orphelinat pour environ
soixante-dix orphelins, dirig6 par sept des Filles de
la CharitC, et un h6pital pour quarante vieillards avec
trois soeurs, A Srodka, un faubourg de Posen.
Sept autres soeurs de Saint-Vincent-de-Paul ont la
direction d'une clinique ophtalmique tres connue A
Posen; et certes, 'occasion d'y faire du bien ne leur
manque jamais.
Les clercs du nouveau seminaire dioc6sain profitent
aussi des soins d6voues de quatre Filles de la Charit6,
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qui font tout leur possible pour leur procurer une
table bien servie, et soutenir ainsi leur sante au milieu
des difficultis de l'6tude. Des que quelqu'un d'eux
tombe malade, on le conduit a l'infirmerie oi les soeurs
se mettent aussit6t a le soigner avec des attentions
toutes maternelles. I1 est agreable a ces jeunes malades
d'entendre les sceurs parler de temps i autre de leur
bien-aim6 Pre saint Vincent de Paul qui, n6 en
France, a fait rayonner sur tous les pays du monde la
i charite ,.
Dans ces dernieres ann6es, deux nouveaux 6tablissements de charit6 ont &t6 fond6s et sont administres,
a Posen, par les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul. Le
premier est un asile pour les enfants, situ6 au faubourg
Glowna; il abrite soixante enfants abandonn6s soignes
par trois soeurs. Elles distribuent 6galement tous les
jours aux pauvres des portions, frugales il est vrai,
mais app6tissantes neanmoins : elles le font avec une
affabilit6 et une bonne grace dont les malheureux
qu'elles secourent leur sont reconnaissants.
L'autre ktablissement, Saint-Lazarus, situ6 aussi
dans un faubourg, de l'autre c6t6 de la ville, est un
h6pital qui date de 1911. Une quarantaine de phtisiques y trouvent un abri agr6able; il est desservi par
sept Filles de la Charit6.
A Posen, on compte quatre-vingt-cinq Filles de la
Charit6. Ce nombre est relativement petit pour une
population de 200 0ooo mes; mais les soeurs sont connues de tous, et elles font honneur a la vieille cit6 de
Posen.
Les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul possedent
encore d'autres maisons dans la proyince de Posen,
ainsi qu'en Silesie, et dans la Prusse orientale et la
Prusse occidentale; ces maisons d6pendent de la maison centrale de Culm.
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Les autres maisons d'Allemagne se rattachent a la
maison centrale de Cologne. Mais partout le m~me
amour envers Jesus-Christ domine toute autre consideration et engendre un semblable d6vouement a
l'6gard de tous ceux qui souffrent.
Paris, aoft 1912.

L6on CHOCIESZINSKI.

ETATS BALKANIQUES

Dans la seconde guerre balkanique, la Bulgarie,
comme nous I'avons indiqu6 (t. 78, p. 531), se trouva
aux prises avec ses anciens allies auxquels se joignit
la Roumanie, laquelle profitait de l'occasion pour
accroitre un peu son territoire. La Bulgarie, qui avait
mal calcul6, se trouva presque aussit6t a bout de forces
et succomba. Elle dut signer, le io aofit i913, le trait6
de paix de Bucarest. Par ce traite, elle abandonnait a
la Roumanie une partie de son territoire, d'apres une
ligne partant du Danube en amont de Turtu-Kai, pour
aboutir a la mer Noire au sud de Ekrene. La Bulgarie
acceptait de laisser Cavalla a la Grece; les Serbes
c6daient Stroumnitza aux Bulgares, mais ils conservaient Kotchana, Istipe et Radovitche. II est rest6
n6anmoins a la Bulgarie, en Thrace et en Mac6doine,
des r6gions riches et etendues, notamment le port de
Ded&-Agache.
Pendant que les anciens allies 6taient ainsi aux
prises entre eux, la Turquie en profita. Elle r4unit de
nouveau ses troupes et, s'avanqant sur le territoire qui
lui avait 6et enleve, reoccupa Andrinople (22 juillet),
Lul6-Bourgos et Kir-Kiliss6. Ces villes lui sont rest6es
en vertu du traite de paix turco-bulgare sign6 ; Con-
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stantinople le 20 septembre 1913. La Grace en novembre 1913, et la Serbie en decembre, ont sign, elies
aussi, avec la Turquie, des trait6s de paix qui leur
assurent leurs conquetes.
LES CATHOLIQUES DANS L'ANCIENNE TURQUIE D'EUROPE

Au moment oii s'accomplit une nouvelle repartition
politique des territoires qui jadis formaient la Turquie
d'Europe, et, par consequent, la repartition des catholiques sous de nouvelles suzerainetes civiles, il est bon
d'avoir sous les yeux la situation actuelle de 1'Eglise
dans ces regions. La voici d'apres les Echos d'Orient,
mai-juin 1913:
Les catholiques de l'ancienne Turquie d'Europe
sont : ou des catholiques latins (environ 180ooo), ou
des Bulgares catholiques de rite byzantin (15ooo), ou

-des Grecs catholiques (3oo).
CATHOLIQUES DE RITE LATIN. - Deux categories bien
distinctes : I' Les etrangers dispersis dans la Mace-

doine et la Thrace ont d6pendu jusqu'ici du vicariat
apostolique de Constantinople (vilayets de Monastir,
de Salonique et d'Andrinople); 35 44oooo (dont 3oooo
a Constantinople seulement), sur lesquels on compte
que 5 5oo tout au plus &chapperont au regime turc.
Ceux des vilayets de Monasti. et de Salonique (mission
latine de Macidoine) sont confies aux Lazaristes francais (les Freres des ecoles chr6tiennes ont a Salonique
un college franqais de 350 kleves); - ceux du vilayet
d'Andrinople (mission latine de Thrace) sont confies
aux Conventuels italiens et aux Assomptionnistes franjais (qui ont a Cara-Agatch, faubourg d'Andrinople,
tin college de i3o eleves, et a Gallipoli une 6cole de
75 garcons); un autre college de ioo el1ves, a Andrinople, est tenu par les Resurectionnistes polonais;
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2* Les Albanais, 140o 15oooo, concentr6s principalement sur les frontieres du Montenegro et dans
1'Albanie du Nord. La hierarchie ecclisiastique y est
r6gulierement constitute et comprend sept dioceses
,en comptant l'abbaye nullius des Mirdites): - a) la
province eccl6siastique de Scutari, avec archev&ch6
Scutari et les trois 6v&ch6s d'Alessio, de Pulatiet de
Sappa : 77 paroisses pour toute la province; s6minaire
i Scutari, fond6 en 1856, confie aux J6suites, et affect6
a la formation des clercs des sept dioceses albanais,
Seminafium pontificium albasense (une cinquantaine
d'6elves, qui vont faire a Innsbruck, au convent des
J6suites, leurs deux dernieres ann6es d'etudes theologiques); les J6suites, une vingtaine en tout, ont encore
a Scutari une &cole primaire et le florissant college
Saint-Francois-Xavier, qui compte plus de 3oo 6elves;
a c6t6 des Jesuites, une trentaine de Franciscains
desservent une quinzaine de paroisses; - b) I'archidiocese de Durazzo, directement soumis au SaintSiege : environ 135oo catholiques, avec I3 pretres
seculiers indigenes et 7 franciscains; - c) l'archidiocese d'Uskub, directement soumis au Saint-Siege :
environ 20000 catholiques, avec 15 pr&tres s6culiers et
4 franciscains; - d) l'abbaye b6n6dictine de SaintAlexandre d'Oroche ou des Mirdites, soustraite a la
juridiction de 1'iveque* d'Alessio et soumise directement i Rome par le d6cret Supra montem Mirditarum
du 25 octobre 1888 : 25000 catholiques (toute la tribu
des Mirdites), 15 paroisses avec 1 pretres s6culiers
et 3 franciscains : I'abb6. Mgr Primo Dochi, a rang
d'archeveque.
Environ
BULGARES CATHOLIQUES DFRITE BYZANTIN.15ooo, group6s sous un archeveque et deux vicaires
apostoliques : 1'archev&que r6side a Constantinople et
n'est charg6, au spirituel, que des Bulgares de Con-
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stantinople, mais, pour les questions civiles, repr6sente
aupres du gouvernement turc tous les Bulgares catholiques de rite byzantin de l'Empire; - le vicariat
apostolique de Macidoine : residence, Salonique :
environ 12000 fideles, avec 3o a 35 pretres seculiers
et une dizaine de prttres lazaristes qui ont fonde
une &cole normale pour le recrutement des maitres
chritiens, et pros de Salonique (a Zeitenlik) un s6minaire (une trentaine de siminaristes); - le vicariat
apostolique de Thrace : residence, Andrinople; guere
plus de 4000 fideles (encore en y comprenant une centaine de families qui habitent non plus la Turquie
proprement dite, mais le royaume de Bulgarie) : une
quinzaine de pretres sdculiers, avec 6 assomptionnistes et 5 r6surrectionnistes polonais qui ont embrasse
le rite oriental. Les Assomptionnistes ont fond6 dans
le faubourg de Cara-Agatch un petit siminaire gratuit
oi 35 enfants suivent les cours de grammaire et d'humanit6s avant d'entrer au grand s6minaire Saint-Leon,
6tabli i Constantinople par les memes Peres pour les
Grecs, les Bulgares et les Armeniens.
GRECS CATHOLIQUES. -

3oo a peine, mais en qui 1'on

pressent les pr6mices d'un apostolat nouveau: r6pandus
principalement au nord de la presqu'ile de Gallipoli,
a Gallipoli mime, a Malgara et a Daoudeli : 6 prktres
de leur rite, dont un assomptionniste et 5 pretres s&culiers. De plus, le 3onovembre 191 I,Rome leura accorde
un 6veque de leur rite, dans la personne de Mgr Isaie
Papadopoulos, qui, des sa jeunesse, revint a I'unite
romaine. - Le rite byzantin est suivi par 1'immense
majorit des chr6tiens orientaux, orthodoxes oucatholiques (140 millions, dont 5 millions et demi de catholiques, sur 148 millions de chretiens orientaux de tout
rite); mais il comporte autant de langues que de nationalites : Grecs, Slaves, Roumains, Georgiens, partie
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des Syriens 1'emploient chacun dans leur langue
nationale.
Tels sont les renseignements donn6s par la revue
les Afcos d'Oiient. - Dans quelle mesure les catholiques jouiront-ils, sous les nouveaux gouvernements,
surtout grec et serbe, de la liberte religieuse ? C'est
une question dont il y a lieu d'&tre preoccup6. Divers
renseignements, relatifs aux pays passes sous 1'autorit6
des Grecs, inontrent la situation comme peu satisfaisante pourles catholiques : nous en entretiendrons nos
lecteurs dans le prochain numiro des Annales.

ASIE
L'CEUVRE DE LA PROPAGATION DE LA FOI
PENDANT LE DERNIER EXERCICE 1912

Nul n'ignore de quel secours est pour '1glise catholique 1'CEuvre admirable de la Propagation de la foi,
fond6e au cours du dix-neuvieme sicle, a Lyon, en
France, et qui subvient si admirablement aux conquEtes
de la foi par les ressources qu'elle fournit aux Missions.
Chaque annie elle publie son budget; tout lecteur
peut savoirparlui-m6me ou vont les ressourcesdonn6es
et administr6es avec tant de d6vouement et d'oh elles
viennent. Nous empruntons aux journaux catholiques
les renseignements suivants.
I.

-

0U VONT LES RESSOURCES.

Nous lisons dans la Semaine religieuse de Paris, 22 novembre 1913 :

En 1912, les dioceses du mondecatholique ontdonnr
en totalit6 i 1'CEuvre de la Propagation de la foi, la
somme de 8o51 575 francs. L'Europe entre dans cette
somme pour 5 6ooooo0 fr. ;l'Am6rique pour 2 4 00oo fr.;
et 1'Afrique, 1'Asie, I'Oc6anie, pour une cinquantaine
de mille francs seulement. En outre, une somme de
127 ooo francs restait B la disposition du Souverain
Pontife pour ses ceuvres orientales, au moment de la
cl6ture de l'exercice 1911.
Les d6penses se sont r6parties en : missions d'Europe, 639 5oo francs ; missions d'Asie, 3 678 ooo francs;
d'Afrique, 813 ooo francs; d'Amerique, 542 000 francs;
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d'Oc6anie, 823 ooo francs. Enfin, les frais d'installation
et l'entretien des d6elgations dans l'Ambrique ont
atteint pres de Iooooo francs.
Plus de 4oo'dioceses, vicariats ou missions ont 6t6
secourus par l'CEuvre de la Propagation de la foi dans
le monde entier.

II.

-

D'OU VIENNENT

LES RESSOURCES.

Les Annales de la Propagationde la foi viennent de
publier le d6tail des offrandes recueillies par cette
oeuvre pendant l'exercice 1912. De ce compte rendu
financier, un journal catholique francais a extrait les
chiffres que nous reproduisons ci-apres :
L'oeuvre a recueilli en 1912 un peu plus de 8 millions, chiffre qui n'avait encore jamais &t6 atteint.
La France y figure pour 3 oo000oo francs, somme considerable, eu 6gard aux charges des catholiques, mais,
alors que jadis notre pays donnait a lui seul les 4/5 ou
les 2/3 des recettes totales, il n'en donne plus meme la
moiti6. Le diocese le plus genbreux est celui de Lyon,
berceau de l'ceuvre, avec 448 ooo francs, puis viennent:
Cambrai, 155 ooo francs; Nantes, 50000oooo francs; SaintBrieuc, 14900o francs; Saint-Die, 187000 francs;
Quimper, 129000 francs; Rennes, o06000 francs. Paris
ne dbpasse pas iioooo francs.
D'importants dioceses renfermant de riches et populeuses cites, tels que Marseille, Bordeaux, Rouen,
Toulouse, r6unissent seulement de 30 a 31 ooo francs
chacun, alors que le pauvre diocese de Mende, qui
compte a peine iooooo catholiques, recueille pres de
14000 francs. Nice n'arrive qu'I 7 ooo francs.
L'Alsace-Lorraine appgrte une magnifique offrande
de 40o ooo francs, 24000ooo francs Metz, 6t ooofrancs
A Strasbourg.
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LaBelgiquetient untresbeaurangavec 356ooo francs.
La pauvre Irlande apporte un g&nireux tribut de
263 oo000 francs dont 127 ooo francs pour le seul diocese
d'Elphin (qui n'occupe pourtant que le onzieme rang
pour la population), 46000 francs pour Armagh et
3oooo francs pour Dublin.
L'Allemagne, qui, en outre, assume la charge de plus
en plus lourdedel'apostolat catholique dans les r6gions
lutheriennes, donne 577000 francs, dont 324000 francs
fournis par les dioceses des provinces rhinanes.
L'Angleterre et 1'l-cosse, oil les catholiques ne sont
encore qu'une infime minorit6, recueillent pres de
i o ooo francs.
En poursuivant la revue des nations europeennes, on
constate avec etonnement que la contribution de la
catholique Espagne n'est que de 204000 francs, et les
dioceses de Victoria, Compostelle, Barcelone et Madrid
fournissent a eux seuls 136ooo francs.
En Italie, c'est encore plus 6tonnant : les 36 millions
de catholiques n'apportent que 272000 francs; a part
Turin, Genes et Naples, les dioceses ne donnent que
des sommes derisoires. Rome, m6me, envoie a peine
xoooo francs, un peu plus que notre petit et pauvre
diocese de Maurienne, qui ne compte gubre que
60 ooo habitants!
Leschiffresdel'Autriche et de la Hongrie sont encore
plus lamentables, 61 ooo francs au total. Vienne, une
des villes les plus riches de l'Europe, figure pour
165o francs!
Quant A la Pologne, si l'on se tientau compte rendu,
elle ignore complktement la Propagation de la foi.
Si nous passons en Am6rique, nous sommes surpris
de la modicit6 des souscriptions du Canada, 6 5oo francs
environ. Mais les Etats-Unis participent de plus en plus
a la propagation catholique et envoient la belle offrande

-

55 -

de 1828000 francs; le diocese de New-York, avec
759000 francs, laisse maintenant bien en arriere celui
de Lyon qui avait toujours jusqu'alors tenu le premier
rang. Boston envoie 232000 francs et Philadelphie
119ooo francs, plus que Paris. D'ici quelques annees,
les Etats-Unis qui ont 6tC 6vangelises grace aux contributions des catholiques francais rivaliseront de generosit6 avec eux.
L'ceuvre commence a s'implanterauChili,qui envoie
95 ooo francs; auMexique, 121 ooo francs, et surtout en
Argentine, 3o5 ooo francs. Le diocese de Buenos-Ayres
donne

a lui seul 165000 francs. -

Le Bulletin de la

Semaine, Io septembre 1913.
III.

-

PAR QUELS OUVRIERS EST ACCOMPLI
CE TRAVAIL D'IVANGELISATION

En attendant que dans le pays meme surgissent en
nombre sufftsant les pr&tres, c'est surtout d'Europe que
viennent les missionnaires des missions 6trangbres.
Par le N6crologe que nous avons publi6 l'an pass6,
pour I'ann6e 1911 (c'est la dernmire dont nous ayons la
statistique), on peut juger facilement quels sont les
ouvriers qui accomplissent cette oeuvre de d6vouement
apostolique.
Le n6crologe des pr6tres morts au cours de cette
ann6e-la dans les missions comprenait i6o noms :
12 d'6veques, 148 de pretres. Voici comment les noms
des 148;prtres se r6partissaient, d'aprbs la revue les
Missions catholiques, au pointde vue du pays d'origine :
Franqais..........................
Espagnols... .....................
Belges.................
.....
Italiens ......
Allemands........................
Hollandais .......................

6

16
.........
.....

.
......

.

14
i3
03

Irlandais .............
Anglais ............
Suisse ..............
Amiricain .......................

Canadien ....

56 6

. . ........
. . . . .. .
. . . . .

4
.

....................

. . . . . . . . . . .. . . ... .
Cingalais ........................
Clngalais
De nationalit6 non ddnomme . . .
Alsaciens du diocese de Strasbourg
Lorrains du diocese de Metz . . . .

I
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

...
.
.
.

.
.
.
.

. . .
. . .
. ..
...

I
2
5

On voit ainsi d'oi vient et oi s'alimente en ressources et en hommes ce beau fleuve de la charit6 apostolique et sur quelles terres il porte sa fecondite.

CHINE
EVENEMENTS GIENERAUX

Divers evenements importants dans le mouvement
d'&volution politique de la Chine se sont accomplis
recemment. Le plus important est l'election du pr6sident d6finitif de la r6publique chinoise; jusqu'ici, en
effet, M. Yuan-Chi-Kai n'avait que le titre de pr6sident
provisoire. L'6lection du parlement lui confere le titre
de president d6finitif, lequel est elu pour cinq ans et
peut ,tre rel6u au bout de ce laps de temps.
L'ILECTION

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

C'est le 6 octobre qu'a eu lieu l'election. De cette
6lectionYuan-Chi-Kai sortit pr6sidentde laRepublique,
6lu par 507 voix sur 703 votants, deux ans jour pour
jour apres l'explosion de la revolution h Ou-tchang.
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L'AcAo de Chine a publi6 i cette occasion les
r6flexions suivantes sur le president r6cemment 61u
par le Parlement (18 octobre 1913 :
Oh! certes il serait osi de dire qu'il a et6 port4 au fauteuil
(au tr6ne) prisidentiel par le veu unanime des populations.
Cet homme etonne parfois; certains l'admirent. Mais, jusque
dans les rangs de ses partisans les plus fiddles, il n'en est pas
qui ne le craigne. C'est un maitre mieux qu'un chef. Et l'on
a vu, au cours de la recente insurrection,des commersants de
Shanghai affirmer publiquement leur antipathie, voire leur
haine pour Yuan, et signer tout de meme des petitions lui
demandant d'agir 6nergiquement contre les rebelles.
II reprisente une autoriti reconnue n6cessaire, tant il est
vrai qu'une volonte intelligente, quels que soient son but et
ses aspirations, est synonyme d'organisation, partantd'ordre,
indispensable a tout peuple.
En faisant ses affaires, Yuan a fait celles du pays. Nous
n'avons pas a savoir s'il a mis la force au service de son ambition, du moment qu'il l'a mise au service de l'autorit6. Sa
diplomatie tortueuse s'est exercee indifferemment contre des
amis trop genants ou des ennemis trop menagants. Puis, d'un
coup de reins, il a abattu ceux-ci. II ausiplusieurs ministres.
Parmi les parlementaires, il a riduit les uns, enchaine les
autres. Le parlement brouillon et tapageur, travaill par une
oeuvre souterraine de rigueur ou de seduction dories, s'est
apaise.
Et 1'lection pr6sidentielle s'est faite, sous le regime de la
loi martiale, tandis que des nudes d'agents de police a gardaient , le palais de la chambre basse. La peur et l'argent ont
accompli leur ceuvre d'agents electoraux tout-puissants. Et de
ce parlement, nagubre citadelle de 'opposition, Yuan sort
president de la rdpublique de Chine. Et voici qu'il apparait
aujourd'hui maitre redoutable et lCgitime de quatre cents
millions d'hommes.
Yuan est l'homme qui atraverse, impassible et6nigmatique,
tant d'orages, de difficultis et de crises; P'homme dont les
larges 6paules ont supportl sans faiblir le poids de l'idifice
colossal, alors que la tourmente revolutionnaire en balayait
les piliers; qui l'a empiche, seul peut-tre, de s'effondrer dans
l'anarchie et a donne le temps a son genie patient et rus4
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d'apporter a la masse branlante les

4tais

indispensables; hier

- il y a deux ans a peine - vice-roi disgracid, aujourd'hui
maitre tout-puissant.
Ce n'est pas tout que d'avoir provisoirement sauv4 son pays
du peril de Panarchie. Les difficultis interieures sont formidables encore et la tiche d'organisation considerable. On
escompte du chef du r6gime nouveau qu'il realise lespromesses de la revolution; qu'il delie ce peuple, corps momifi6, des
bandelettes etroites oh F'ont enserrd, depuis des siicles, la
routine et l'ignorance; qu'il ouvre largement la voie au progr:s 6conomique, agent le meilleur de propagation des ideee
modernes.

Prisidera-t-il aux r6formes necessaires? Tiendra-t-il les
esperances que I'on fonde surlui? Sa conduite ne tardera pas
a nous I'apprendre. Quand nous l'aurons vu 'a I'cuvre, alors
et seulement alors nous pourrons savoir s'il fut un ambitieux plus adroit et plus ruse que les autres ou un veritable
conducteur de peuples. - Jean FRiDET.

Les legations des nations europ6ennes k Pekin, sur
1'ordre qu'elles en avaientrequ de leurs gouvernements,
adresserent aussit6t au ministere des Affaires etrang&res de Pekin une lettre officielle reconnaissant la R-publique de Chine.
L'installation solennelle du President de la Ripublique.
Le nouvel 61u, M. Yuan-Chi-Kai fixa au to octobre
la c6r6monie de son installation officielle comme President de la R6pubhque de Chine: receptiondesinvites,
prestation du serment par le President et revue militaire. La pluie, malheureusement, contraria en partie
l'ex6cution du programme.
Du compte rendu donn6 par le Journal de Pikin
(II octobre), nous transcrivons les details suivants,
notamment ce qui regarde la r6ception de l'iveque de
Pekin, Mgr Jarlin.
Devant les legations, on remarque des soldats charges de
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guider les attelages des diplomates. On tient en effet k leur
presence.
11 pleut toujours, mais les voitures et les rickshaws n'en
-circulent pas moins sous les yeux d'une police inquikte. Les
reprdsentants des puissances seuls peuvent pin6trer dans le
palais par la porte Tien An Men. C'est un privilege qui est
sans prix par le temps qui court; les autres invites doivent
-eneffetsubir les ennuis de la pluie. Its entrent par la porte Tong
Hoa Men o& sont des agents, des officiers, des civils membres du comit6 d'organisation.
Enfin, nous voici de nouveau en presence de cet admirable
-dicor que nous avons admire l'avant-veille. On ne se lasse
pas de contempler cette merveille d'architecture grandiose,
ces ponts de marbre gracieusement jetes sur un canal 6l1gamment courbe, ces lions de bronze, d'une patine vert-de-grisde
comme les bronzes des plus beaux chateaux d'Europe, et ces
portes gigantesques, intentionnellement lourdes et crasantes,
avec leurs orifices noirs qui semblent autant de gueules destinies a absorber les mortels qui s'y aventurent. Au haut du
grand escalier de marbre, couronnant la porte centrale, deux
drapeaux sont entre-croises et le melange des couleurs qui
s'est opiri sous la pluie leur donne un aspect tragique.
Les invites arrivent peu 2 peu. On voit defiler des bicornes
empanaches, des uniformes militaires qu'on devine sous les
manteaux grace au casque ou aux k6pis, aux bottes' ou aux
4perons. Puis vient 1'leýment civil chinois.
Notre examen est soudain interrompu par un commandement militaire. Les soldats qui faisaient la haie au milieu de
la cour de marbre ont pris la position du garde-h vous; ils
presentent les armes et un sur quatre hommes croise la baionnette dans la direction de la foule qui, d'ailleurs, est absente.
Alors apparaissent les lanciers au casque surmont6 de poils
rouges tout comme leur lance. Ils marchent sur deux rangs,
formant un passage. Puis c'est I'apparition d'officiers en uniformes bleu pale, empresses, courant au pas gynastique, prec<dant la chaise a porteurs tendue de rouge dans laquelle a
pris place le President de la Ripublique. S. E. Yuan Cheu Kai,
vetu igalement d'un uniforme de general, bleu pile, est
entourd d'une garde d'honneur qui s'empresse autour de lui,
sans le quitter des yeux, une garde de confiance a coup sur.
La chaise h porteurs, toujours au pas gymnastique, franchit
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les degres de l'escalier, redescend et arrive dans la derniire
cour, celle qui precede la salle des c6ermonies. Mais le President contourne cette salle pouraller attendre dans un salon
special que tout soit pret.
A ce moment, les invites vont se ranger et occuper les
places qui leur sont assignees. Nous remarquons en entrant
la presence de Mgr Jarlin, 6veque de Pekin, en robe 6piscopale, qui, seul de tous les chefs religieux, a it6 personnellement invite par S. E. Yuan Cheu Kai et qui, tout a l'heure,
seul egalement des chefs religieux, sera regu en audience
speciale, ayant S. E. Lou-Tsing-Tiang comme interprete
pour presenter les felicitations de la population catholique
chinoise.
Un commandement retentit et Pespace laissi libre autour de
l'estrade est envahi parles officiers de l'entourage du President,
tandis que celui-ci, prieced du grand maitre des ceremonies,
gravit les degres de 'escalier. La musique joue l'hymme
national, puis le President Yuan prite serment selon la formule dontle texte lui est presente et lit un discours l'adresse
du peuple chinois. Des hourrahs retentissent sur les derniers
mots et la musique joue tandis que s'ecoule la foule des civils
invites, car ceux-ci ne seront pas admis a la partie suivante de
la ctremonie.
Le President, qui s'est retire pendant quelques instants,
fait une nouvelle entree dans la salle, tandis que les representants des puissances ont eu le temps de se ranger devant
l'estrade. Des que le chef de 1'ttat a gagne sa place, S. E.
Don Luis Pastor, ministre d'Espagne et doyen du corps diplomatique, s'avance et prononce un discours exprimant en son
nom et au nom de ses collgues ses hommages et ses veux. Le
president y repond en exprimant ses remerciements a l'dgard
des ministres 6trangerset des puissances dontils sontlesrepr6sentants.

Le Journal de Pikin ajoute:
Signalons deux receptions sp4ciales qui eurent lieu aussitOt
aprbs les felicitations presentees par le corps diplomatique.
Ce fut d'abord celle du representant de la famille impnriale
Prince Pou Loun, qui prononga un discours auquel r6pondit
!' President, puis celle de Mgr Jarlin qui, en tant que chef
de l'tglise catholique en Chine, prononga egalement un
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discours auquel, apres traduction par S.E. LouTseng-Tsiang,
le President Yuan repondit en assurant le prilat de sa grande
admiration pour les preceptes de la religion catholique, ainsi
cque de la libert6 dont il d6sirait voir jouir en Chine l'fglise
catholique et ses fiddles.

Aux renseignements donn6s par le Journalde Pikin
nous ajouterons ce d6tail. Mgr Jarlin avait recu de
M. Lou-Tsing-Tsiang, ex-ministre des Affaires 6trangeres lalettre suivante. On saitque M. Lou-Tsing-Tsiang
est catholique depuis 1911, 6poque oiu il se convertit, a
la Mission des Lazaristes de Pekin. Voici sa lettre :
Republic of China
The Premier's Executive Mansion
Pekin, 9 octobre 1913.

Monseigneur,
Ce matin j'ai eti trts agr6ablement surpris d'apprendre que
le President avait donn6 Pordre de vous inviter A la cdrimcnie desoninauguration. Enconsideration del'ordre tout exp. es
du President, votre place a eti soigneusement choisie et riservie, et vous serez invite A presenter vos felicitations dans la
grande salle Tai-No-Tien apres le corps diplomatique et le
reprisentant del'empereur ChuenToung. Je suis dUsign6 parle
President pour vous introduire et vous servir d'interprbte.
Veuillezagreer, Monseigneur, 1'expression de mes sentiments
respectueusement divoues.
J. K. LOU-TSING-TSIANG.

En dernier lieu, vint la revue militaire. a Alors,
dit it Journal de Pikin, en bas, au dela des ponts de
marbre, d6filent lestroupes sous les regards des invitis
du Pr6sident, dont la tribune offre le plus resplendissant spectacle, grice aux uniformes multicolores des
membres du corps diplomatique et des divers personnages officiels chinois. Trois musiques jouent l'une

apres I'autre pendant le d6fil6 qui prend fin sur une
charge de la cavalerie suivie de 1'artillerie.
,, Alors le Pr6sident remonte dans sa chaise i porteurs
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pour gagner sa voiture de gala, attelie la Daumont,
avec quatre piqueurs ou valets en frac rouge, qui s'kloigne aussit6t dans la direction de Nan Hai.
peu et le
,, La tribune pr6sidentielle se vide pean
interimp6rial,
palais
du
cours
les
dans
calme renait
rompn seulement par le pas cadence de troupes qui
regagnent leur casernement.,,

LA LIBERTE RELIGIEUSE
On lit dans le Petit Messager de Ning-Po.

Des d6marches, parait-il, auraient &tE faites pour
faire proclamer le confucianisme comme religion
d'Etat en Chine. Ceux qui auraient soulev6 cette question ne i'auraient point fait, parait-il, par conviction
religieuse personnelle, mais par politique et pour se
fortifier dans l'estime des anciens lettr6s, des vieux
fonctionnaires, des commercants qui g6missaient en
choeur de voir le culte du grand philosophe chinois
abandonn6, sinon m6pris6 et profan6, par les 6tudiants
modernes, les r6actionnaires du nouveau savoir. Or,
1'6tablissement du confucianisme comme religion
d'Etat serait un grand coup port 6 la libert6 religieuse
que le pr6sident ale devoir de maintenir pour etre fidle
aux trait6s, pour accomplir un engagement spontane et
public, et pour emp6cher des troubles et des abus et ne
pas frapper d'ostracisme toute une cat6gorie de citoyens
chinois, les chr6tiens, en leur fermant l'acces aux
6coles et aux fonctions du gouvernement, puisque les
6tudiants et les fonctionnaires devraient se prosterner
devant Confucius, deux fois par mois, tout comme sous
la dyhastie d6chue.
D'autre part, nous lisons dans l'Acko de Chine, 8 novembre 1913 :
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i Tous les chritiens de Tien-Tsin et de P6kin ont ilu

des representants pour les envoyer aupres de M1i. Yuen
Chi-Kai le priant de ne pas faire de la religion de Con-

fucius une religion d'Etat, mais de permettre aux Chinois la libert6 de croire en n'importe quelle religion
soit chinoise soit 6trangbre. ,
A LA ( SEMAINE SOCIALE

"

DE VERSAILLES,

Le journal rEclairdu x6 aout 1913 a publit
ments qui suivent.

1913

les interessants renseigne-

Interview d'un missonnaire chinois
Parmi les 6trangers qui se trouvaient a la Semaine
sociale de Versailles, il y en avait un que nous appelions couramment i le Chinois ,. En rialit6, c'6tait unlazariste belge, le P. Lebbe, n6 sur les confins francobelges, Franqais de coeur. Ayant s6journ6 quinze ans
en Chine (dans les provinces du Nord), et venu pour
quelques mois seulement en Europe, rempli d'une tendresse profonde pour les Chinois qu'il 6vangelise et
convertit, il a adopt le costume chinois. Avec la meilleure grace du monde, il s'est laiss6 interviewer, et voici
le r6sultat des entretiens que j'ai eus avec lui sous les
frais ombrages que Mgr Gibier offrait aux Semainiers :
ic La Republique, qui a remplac6 en Chine la dynastie 4trangere des Mandchoux, a consacr6 officiellement
la libert6 de propagande des missionnaires. Jusqu'a
ces derniers temps, nous jouissions (au moins dans les
grandes villcs) d'une libert6 de fait. Mais elle ne pou-

vait etre complete, parce que l'opinion n'avait pas
encore ratifie cette reforme. Et puis, les mandarins,
les instituteurs, tous les fonctionnaires, en un mot,
6tant encore astreints a des pratiques idolAtres, a des
actesde superstition officielle, devaientnous considerer
comme des ennemis des puissances celestes et done du
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pouvoir s'appuyant sur ces puissances. Toutes ces pratiques, toutes ces superstitions officielles ont 6t6 supprimbes. Et, aujourd'hui, un catholique peut devenir
mandarin, ministre meme. Le dernier ministre des
Affaires ktrangeres de Chine et le dernier ministre de
1'Instruction publique 6taient catholiques!
( Dans les provinces de P&kin et de Tien-Tsin, il y
a un mouvement de conversion extraordinaire dans le
peuple. DCja, le dixin'me environ de la population y est
catholique, et les catholiques chez nous (le Missionnaire
aime tant les Chinois qu'il se considere au milieu d'eux
comme chez lui), chez nous, done, dit-il, les catholiques
sont tous pratiquants et fervents.
( En dix ans, le chiffre des catholiques est passe de
3oooo a 3ooooo dans la province de Pekin, sur une
population de 5 millions 1/2 d'habitants. Dans la prefecture du Pao-Ting-Fou, le nombre des catholiques
s' 61ve au septieme de la population. Dans la sous-pr&fecture de Tien-Tsin partie sud), la population catholique est du dixieme du chiffre de la population totale.

( I1 est aujourd'hui une conviction, repandue partout en Chine - qui revient sans cesse dans les ctnversations comme un leitmotiv - c'est que l'echec des
reformes europ6ennes chez les Chinois provient de
ce qu'ils n'ont plus de religion positive serieuse. En
grand nombre, les intellectuels raisonnent ainsi : la
religion est une phase d'6volution que les peuples
d'Europe ont travers6e; quelques-uns ont pu se d6tacher plus tard de la religion. I1 faut que nous passions
aussi par cette phase; done, nous devons favoriser en
ce moment la religion. Et la religion qu'ils favorisent
a des tendances protestantes plut6t que catholiques.
La religion des Europ6ens leur apparait comme un
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progris qui doit suivre ceux qu'ils ont deij

r6alis6s.

- Donc, a nos bonzes , doivent disparaitre. On ne
r6pare plus lespagodes quimenacent ruine. Bien mieux,

quand la construction est solide, on les transforme en
6coles ou en postes de police.
c Voici nos espoirs et nos craintes.
« Nos esp6rances sont immenses du c6te du peuple.
Les populations ouvrieres et agricoles se portent en
masse vers le catholicisme parce que les Missionnaires
catholiques sont bons pour elles, se devouent pourelles
et exercent un veritable apostolat social
c Mais, h6las! nous manquons de bras, nous manquons de ressources. Le clerg6 indigene est excellent.
Nos quelques s6minaires se remplissent de sujets
d6vou6s; mais ces jeunes gens ne pourront &treordonn6s pretres que dans huit ou dix ans. Et d'ici I ?...
c Nos crainies viennent des classes dirigeantes oi
l'influence protestante pr6domine. Pourquoi? - Deux
motifs.
< Depuis une quarantaine d'annees, des protestants
amnricains, travaillant dans 1'ombre, ont fond6 des
6coles sur divers points de la Chine du Nord. De ces
6coles sont sortis des professeurs indigenes, grace auxquels ils ont mis pour ainsi dire l'embargo sur les ecoles
de l'ltat en y faisant entrer leurs prot6g6s.
« En second lieu, un pr6jug6 a et6 crei, et il est
entretenu par les pasteurs protestants amiricains, qui
representent la religion catholique comme un regime
de reaction, comme une religion vieillie, tare irrimissible dans un pays oi on n'aime plus que ce qui est
nouveau. A les en croire, le catholicisme, c'est « l'imperialisme a dont on ne veut plus et qu'on abhorre.
, Ils reprennent cette these, qui a fait son temps
chez nous, de la decadence des races latines, parce que
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ces races sont catholiques, et ils montrent dans 1'Amerique protestante le summum du progres.
( L'Angleterre, il est vrai, est protestante, mais elle
a 6t6 tris hostile au mouvement republicain, et ses
actions sont en forte baisse. La F-ance est populaire
en Chine, mais, parce que r6publicaine; on fait croire
qu'elle est devenue rationaliste, et 1'on soutient qu'il
y a incompatiblit6 radicale entre la d6mocratie et le
catholicisme.n
Pour ce qui est de la France, les Missionnaires se
sont beaucoup servis du livre d'Agathon sur les jeunes :
ils en ont traduit en chinois des chapitres entiers, en
vue d'etablir qu'il y a un puissant r6veil chritien en
notre pays. Lorsque le P. Lebbe me racontait cela, un
des deux jeunes brillants 6crivains qui signent a Agathon , s'6tait joint a notre groupe, et il fut tres amuse
et tres satisfait d'apprendre que les a jeunes , avaient,
en Chine, tant de succes.
*

*

- Ce dont nous avons le plus besoin dans la Chine

du Nord, ce sont des 6coles superieures professionnelles oi on exposerait ce que c'est que le catholicisme :

les Chinois intelligents sont tres abordables et ils ne
demandentqu'as'instruire. Memequand ilsontembrasso
le protestantisme, ils sont bien plus liberaux que leurs
pasteurs.
- Dans la Chine septentrionale, il y a dix fois moins

de protestants que de catholiques, et cependant il y a
dix fois plus de pasteurs que de pr&tres catholiques, et
ceux-lk ont dix fois plus de ressources que ceux-ci :
c'est une proportion de 1oo contre I.
, Comme nous manquons d'hommes et de ressources
pour Clever des 6coles, nous faisons des conferences,
le soir, a Tien-Tsin, dans ce grand port d'environ urn
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million d'habitants, qui est a P6kin ce que Le Havre est
a Paris. Nous avons, a Tien-Tsin, sept salles de conferences, et nous faisons chaque soir de deux a trois
conf6rences. A chaque r6union, il y a foule pour nous
entendre. Les auditeurs sont tres respectueux: jamais
ils ne nous ont caus6 le moindre ennui.
4 Apres chacune de nos conferences, il se produit
presque toujours quelques conversions. Enfin, en
1912, plus de cent Chinois devenus protestants, et appartenant aux classes les plus 6lev6es, se sont convertis au catholicisme, apres s'6tre fait instruire, ce qui
prouve leur sincere d6sir de chercher la v6rit6.
( I y a actuellement cinquante et un vicariats apostoliques en Chine, soit cinquante et un Cveques missionnaires. Dans le seul gouvernement de P6kin, il a
6t6 cr66, depuis quatorze ans, trois nouveaux vicariats. ,
En r6sum6, pour le P. Lebbe, la Chine est actuellement la premiere mission du monde. Les nouveaux
chretiens sont d'une ardeur, d'un zele, d'une foi, d'une
genirosit6 admirables, et le P. Lebbe, dont je n'ose
dire tout le bien que je pense parce qu'il lira ces lignes
et qu'il ne me le pardonnerait pas, me raconte des faits
dignes des premiers chr6tiens et... de leur Missionnaire. - Gabriel LATOUCHE.
Le Bulletin de la Semaine, dans son r.umero du i3 aout xig3, a publie
aussi, venant de la mime source et sous ce titre a Les catholiques chinois o, des renseignements fort curieux et non moins encourageants.
Nous les transcrivons aussi.

Les catholiques chinois
Je me serais attendu A tout... plut6t qu'i recueillir
des renseignements sur la Chine a la ( Semaine sociale ,
de Versailles. Mais il y avait, parmi les auditeurs les
plus remarqu6s, un pr6tre chinois, un lazariste, qui,
sous des dehors modestes, 6tait en r6alit6 un important
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personnage : le directeur de la Mission de Tien-Tsin.
Je ne resistai pas au plaisir de lui demander quelques
renseignements. 11 s'y prkta de bonne grice, et voici
ce qu'il m'apprit.
D'abord, les catholiques chinois aiment beaucoup
la France. On la considere, la-bas, comme le premier
pays du monde. On sait que, si nous sommes volages,
nous savons 6tre genereux. On distingue avec soin la
France pers6cutrice qui n'est pas la vraie, et la France
traditionnelle qui donne, sans compter, aux oeuvres
d'Orient son or et ses enfants. , Je suis Chinois d'abord,
dit le v6ner6 religieux, car je me dois avant tout au
peuple que je veux gagner a 1'Evangile; mais en second
lieu, jesuis frangais. , Voila qui fait plaisir a entendre.
II nous arrive, a cause de nos misbrables discordes, de
nous calomnier aux yeux de 1'etranger. Nous sommes
souvent injustes pournous-memes. Heureusement qu'on
ne se laisse pas prendre a nos propres severites!"
Avec l'amour de la France, les catholiques chinois
portent au cceur !'amour de la R6publique et de la
libert6. Ce serait une erreur de croire qu'ils accueillirent
avec peine et tremble:nent le r6gime nouveau instaure
dans lear pays. Birn au contraire, iis se trouvaient au
premier rang de ceux qi 1'Ptablirent. Au lieu de se
faire les c~ic nscurs d'an pouvoir qui tombait, ils se firent
les propagateurs des idces nouvelles, les initiateurs
des temps nouveaux. La rvvolution eit-elle 6choue
qu'ils ne rist--i;:2nt pas de compromettre par leur attitude la cause sacree de iezr religion. Les idees avaient
fait leur chemin. MIme vainqueur, le vieil empire se
serait vu oblige d'en tenir compte. Mais ilsemble bien
qu'amoins d'ex-ag-ration de la part de ses adversaires,
il ait maint'ern.n crouTe pour jamais. Voila done les
catholiques en excellente posture : ils ne sont ni des
reactionnalres, ni r-me des rallies; on voit en eux des
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citoyens loyaux, ou plut6t des hommes d'avant-garde
qui repr6sentent I'avenir.
S'ils marchent de I'avant sur le terrain politique, ils
sont plus avanc6s encore au point de vue social. En
Chine, catholique et social sont a peu pres synonymes.
C'est la realisation du voeu que M. Auguste Prenat a
formE pour la France. Its organisent des conf6rences,
ils publient des tracts, et ils obtiennent, par ces moyens,
des succes merveilleux. Bient6t ils pourront repandre
leurs id6es au moyen d'un journal quotidien qui sera
publi6 a Tien-Tsin. On voit en eux les vrais amis du
peuple, les seuls, ou a peu pres, qui songent a s'occuper
de lui. On sait faire la difference entre les pasteurs
protestants, de temperament aristocratique, et les
pr'tres catholiques qui t6moignentaux foules leur inlassable d6vouement. Elles en ont d'ailleurs bien besoin,
ces malheureuses foules! Si le paysan chinois est relativement distingue, plus raffini que le paysan d'Europe,
les conditions materielles de son existence sont loin
d'etre favorables. Mais dans ces pays, les salaires sont
d6risoires, insignifiants : on gagne cinq a dix sous,
quand il faudrait avoir quatre ou cinq fois plus pour
vivre dans l'aisance. On habite g6ndralement une seule
chambre, oi les lois de la morale sont assez respectbes
mais ou celles de 1'hygiene sont completement inconnues. Aussi, rien de plus horrible que la mortalite des
petits enfants. Et pour peu que survienne un ch6mage,
la faim. Les
des families entieres sont condamnees
catholiques ont une belle oeuvre a accomplir : ils veulent
conquerir les peuples non pas a force de promesses,
comme cela se voit de temps en temps, mais a force
de bienfaits.
Il y a pourtant un point noir dans l'avenir du catholicisme en Chine: les classes dirigeantes ne sont gdneralement pas favorables a notre Eglise. Les hommes
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qui se son t formes en Europe ou en Amerique reviennent
ordinairement soit rationalistes, soit avec un protestantisme dilub, qui ne vaut pas beaucoup mieux. Ils
font la-bas de la propagande pour leurs doctrines; ils
voient d'ailleurs, dans les catholiques, des ennemis, et
nalle entente n'est possible avec ces gens-la. Ils sont
puissants, car ils ont pour eux la force de I'argent, et
la force du nombre. N'arriveront-ils pas a paralyser les
efforts de nos missionnaires et a gagner du terrain sur
eux?Visiblement,le venerable religieux apercoit li un
grand danger. Deux choses pourtant lui semblent suffisantes a le conjurer. Mais ces deux choses sont
malheureuseinent encore a 1'6tat d'espirance : on pourrait d'abord fondera Paris une ceuvre pour les Chinois
qui viennent en France : ce serait un bon moyen de les
gagner au catholicisme, ou du moins, ce qui est encore
beaucoup, de leur faire prendre contact avec notre
Eglise et de leur montrer sous son vrai jour la religion
du Christ. En second lieu, il faudrait 6tablir en Chine
un enseignement sup6rieur catholique. Et pour cette
belle ceuvre, on parait compter beaucoup sur le d6vouement des Francais.
Ces esperances se r 6 aliseront-elles? C'est le secret
de l'avenir. Mais la pensee de gagner a J6sus le tiers
de l'humanit4 est bien faite pour donner du courage.
Sans doute, a supposer m6me que l'6lite fft favorable,
la conversion des masses serait encore longue, car beaucoup de Chinois se reposent tranquillement dans leurs
croyances et n'ont jamais connu les angoisses du doute.
1Mais un assez grand nombre sont en quete de la v6rit&.
Temoin cet enfant qui, pour obeir a la derniere recommandation de son pere, parcourut toutela Chine,-durant
deux annees, la recherche du vrai Dieu. Apres
avoir
erre dans tous les temples, il vint enfin trouver
dans
une humble cglise catholique la joie et
la paix.
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Le bon Pere 6tait tout heureux de raconter cette histoire. Il m'assura qu'on avait souvent en Chine de ces
magnifiques consolations. Et tout en me disant ses
joies, il avait des larmes dans les yeux. - M. P.

D'apres le Tableau des Missions catholiques de
l'Extrime-Orienten 1912 (Pekin, imprimerie des Lazaristes, 1913), nous donnons ici quelques renseignements statistiques :
CHINE EN GENERAL (Ann6e 1912).
Population .........
.........
Vicariats apostoliqus . . . . . . . . ..
Congregations . . . . . . . . . . . . . ...
Pretres : Europdens. . . . . . . . . . ... ..
Indigenes . . .......
.- ... .
Siminaristes: Theologiens et Philosophes.
Latinistes. . . . . . . . ... .
Chrdtiens ..................

46685oooo
-49
12

439
722

416
1483
143491o

tglises et chapelles . . . . . . . . . . . . .

7338

Dix vicariats apostoliques de Chine sont administr6s
par les Lazaristes. Ils sont d'6tendue diff6rente et
quelques-uns n'ont &t6 6rig6s que r6cemment : de 1A
vient, en grande partie, la diversitd des chiffres dans
les statistiques suivantes :
VICARIATS DE CHINE
ADMINISTRES PAR LA CONGREGATION DES LAZARISTES

i. Vicariat apostolique du TchC-Ly septentrional; Pikin.
(Annde 1912).

Population. ..................
43oo0oo
Chritiens ...................
96775
Congr6gation etVicaire apostolique: Lazaristes, MgrJarlin.
Pretres : Europeens. . . . . . . . . .
Indigenes . . . . . . . . ...

..

27
44

36
Seminaristes: Theologienset Philosophes.
Latinistes. . . . . . . . . . .
142
Eglises et chapelles . . . . . . . . . .... ..
376
II y a une abbaye de Trappistes dans le vicariat de PCkin;
le nombredespritresy est de 12 europeens et 6indigenes.
2. Vi-:ariat afo to!!que du TchAL-Li central; Pao-ting-fou.
Ann6e 1912).
Population ..................
3oooooo
Chrmticns. .............
......
74278
Congregation et Vicaire apostolique : Lazaristes, Mgr Fabregues.
Pr'-trcs: Europ ens ........
.....
..
7
Indigcnes..............
26
Snmninaris:es:T
1hioiogien-et Philosophes.
16
Latinistes. . . . . . . . .
6
Egli-es et chapelles . ......
. .. . . . . .
333
3. Vicariat apostolique du Tche-Li maritime; Tien-tsin.
(Annee 1912).
Population ....
..............
....
2000000
Chretins . ........
...
........
34 530
Co.ng;gation et Vicaire apostolique : Lazaristes, Mgr Dumond.
Pri' es : Europsens. ... . . . . . . . .8 .
Indigenes . . . . . . . . . .
S~ininariste :Thologiens et Phiiosophes.
i5
Latinistes. . . . .. . . ...
o
Eglises et chapelles...... .. . . .
. . .
35
4. Vicariat apostolique du Tch'-Li oriental; Yong-Ping-Fou.
(Annec !9i2).
Population. . . ...............
4000000
Chritiens.... . . . . . . ......
.
11238
Congregationet Vicaireapos:ic iqrue: Lazaristes, MgrGeurtsPr6tres : Europeens. . . . . . . .......
Indig;nes....
.........
.
Seminaristes: Th.ologien set Philosophes.
6
-

Eglise

L atnistes. . . . . .

et chapieiiie

...

. ..

. .

. . . ...

.

. .

14

3

-- 73 5. Vicariat apostolique du Tche-Li miridio-occidental;
Tcheng- Ting-Fou.
(Ann6e z9g2).
Population. ..................
Chretiens. ...................

800oo00oo
60600

Congregation et Vicaire apostolique: Lazaristes, Mgr Coqset.
Prktres : Europens. ..
. . . . . . . . .
....
Indigenes .........
Seminaristes: Theologiens et Philosopher.
Latinistes. . . . . . . .... . .

Eglises et chapelles. . . ..

..

. . . . . .

23
23
23
o3

429

6. Vicariat apostolique du Kiang-Si septentrional:
Kieou-Kiang.
(Annie

1912).

00ooooo
23467

Population ..................
Chritiens. ....
...............

Congregation et Vicaire apostolique : Lazaristes, Mgr Fatiguet.
18
to
to
27

Pretres : Europiens. . . . . . . . . . ...
......
Indigenes .......
Siminaristes : TheologiensetPhilosophes.
Latinistes . . . . . . . ....

Eglises et chapelles. . . ...

. . . . . .

.

too

7. Vicariat apostolique du Kiang-Si oriental;
Fou-Tcheou-Fou.
(Annie 1912).
Population.
Chr6tiens..........

.....

. . .

. . . . ......
.......
. .
..

8000000
22517

Congregation et Vicaireapostolique: Lazaristes, Mgr ClercRenaud.
23
Pretres : Europeens.. . . . . . . . . . . .
10
Indigenes .............
12
S6minaristes: Theologienset Philosophes.
. 53
Latinistes. . . . . . . . . . .
- - , .73
.. .-. .
. ....
Bglises et chapelles . .

-
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S. Vi ariat apostolique du Kiang-Si meridional;
Ki-NAgan-Fou.
(Annie 1912).
Population. . . . . . . . . . . .....
Chretiens ...................

.

ooooooo
13829

Congr~gation ct Vicaire apostolique: Lazaristes,MgrCiceri.
: .Pre'res
Europ.ens. . ..........
.5.
Indigenes .............
Simninari;tes:Thiologienset Philosophes.
Latinistes ...........
Eglises et chapellc . . . . . . ....
. ...
.
-i.

Vicariat

7
32
34

apoa';lique du Tchc-Kiang oriental; Ning-Po.

Population.....
. .
Chritiens.

1.

...........

(Annce 1912).
. . . . . . ..
.. . .

.
..

.

oooo10000000

. . .21601
.

Congregation et Vicaire apostolique : Lazaristes, Mgr Reynaud.
Pr~tres : Europdens. ..... .
..
. . .. .16.
Indigenes .....
.......
. . .18
Sninaristes: Theologiens et Philosophes.
2
Latinistes. . . . . . . . . . .
40
Eglises et chapelies.
... . . . . . . .
.100
12. Iic~i-iat apsc;:oliee dz: T-hi-Kiang occidental;
Hlang-tcheon.
(Annee g19r).
Population . . . . . . . . . . . .oo......
Chretiens . . . . . . . . ........
.. ...
12597
Congregation ei Vicaire apogtolique : Lazaristes, Mgr FaVIau.

PrCtres : Europ6ens. . . .... . . . . . . .3
Indigenes . . . .......
. .. .
S-minaristes:Thol!ogiens etPhilosophes.
Latinistes . . . . . . .....
Eglises et chapelles .. . . . . .....
.

r7
I
28
99

Il y a, en outre, dans plusieurs de ces vicariats,
de
pieuses congregations de freres et de sceurs venus
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d'Europe. Il y a aussi des congr6gations indigenes
d'hommes, comme les Paulistes, ou de femmes, comme
les Vierges du Purgatoire ou les soeurs de Saint-Joseph.
Ces congregations rendent de tres grands services.

SHANGHAI (Kang-Sou).
Nous lisons dans le Petit Messager de Ning Po, 6 septembre 1913 :

L'H6pital ginhral de Shanghai.
Les Filles de la Charit6 ont quitte ce mois-ci (septembre) l'h6pital g6neral de Shanghai, aprbs cinquante
ans d'un travail et d'un devouement au-dessus de tout
6loge.
C'est, en effet, en i863, que les premieres soeurs
vinrent a Shanghai tenir un petit h6pital primitivement
destine aux marins de toute nationalitd qui frCquentent
ce port. Elles avaient 5 leur tete celle qui plus tard
devait &trei'heroine du Pitang, smur de Jaurias, rappelee de Ningpo ot elle dirigeait avec amour l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul et qui, trente-sept ans
apres, sous les Boxers, mourait glorieusement a PMkin,
au lendemain de la d6livrance.
Apres de penibles debuts et des difficults de toutes
sortes, l'oeuvre avait prosperi; ce n'etaient plus seulement de pauvres matelots de navires de commerce qui
venaient demander aux seurs de soigner leurs maux,
d'adoucir leurs dernieres heures: la communaut6 6trangere s'6tait consid6rablement augment6e, modifiant
sensiblement la clientele ordinaire de l'h6pital. C'etait
maintenant les riches, eux aussi, les hommes d'affaires
qui venaient a leur tour chercher & I'h6pital toutes les
ressources de la science moderne, les delicates attentions et l'inlassable d6vouement de la charit6 religieuse.
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Mais, justement, pour les vingt-huit ou trente sceurs
de service, la tache etait ecrasante; la Communaut6,
d'ailleurs, ne pouvait, sans detriment des autres maisuns de Chine, oi ii y a tant de pauvres a secourir,
.'ugmenter le personnel insuffisant.
ies se r-tiren dcn apres cinquante ans de travail
et dec
vouement. Durant cinquante ans, comme des
abeilles di!igentes, elles se sont donnies tout entieres, ne cherchant pas leurs intirkts, se faisant
toutes a tous pour les gagner tous. Durant cinquante
ans, elles ont eLe, dans la communaut6 cosmopolite de
Shanghai, une preuve palpable, un argument irr6futable de la verite et de la saintete de l'Eglise institu6te
r.pr Jzsus-Christ. Elies emportent avec elles l'admiraion et les bentdictions de tous. La presse de Shanghai, I'Echo de Chine sur ia concession francaise, le,
journal protestant le Daily AV:ws, l'organe chinois, le
(i
Rep:'blican,
'?n
ont consacre des lignes 6mues a
celies qu'on nie voit partir qu'a regret.
Le ii septembre arrivrent a Shanghai les trente
rei:gieuses Franciscaines de Marie qui doiventprendre
:a succession des Fi lls de ia Charite. Des vingt-six
i- :lie de ' Charir. r-'ndues ainsi disponibles,pasune,
avons-r:o~s besoin die i dire, n'a demand6 de rentrer
en Europe : quator:e sont parties dans les vicariats.
du Nord., douze re"teron; dans les vicariats du Sud,.
pour renfocer les n.aisons an:iennes ou en fonder de
nouvelies.
A Pao-ting-fou, :\gr Fabregues recoit une petite.
colonie.
Ui groupe de six scurs prend a Sanghai meme,.
sur territoire chinois, la direction d'une vaste maison,
due a linitiative zl6-e ec au travail incessant d'un
cxcllent chr6iene, Loh-pa-hong, de la municipalite
c;:no ;e. Oulre un hupital -- hipital Saint-Joseph
-

-
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pour les malades des deux sexes, cette oeuvre comprend
encore un hospice de vieillards et de vieilles, des
classes, un dispensaire; en un mot, plus de six cents
hospitalises pour le moment et sous peu ils seront plus
de mille.
Le vicariat du Tch6-Kiang oriental, lui aussi, a
bin6ficie de la dispersion de l'H6pital general.
Wenchow, enfin, a sa maison de sceurs; Wenchow,
avec sachr6tient6 florissante, ses ceuvres de cat6chistes
et ses ecoles si prosperes, au spectacle d'une vie chr6tienne intense, ajoutera d6sormais la predication si
puissante de la charit6 qui se penche sur toutes les
plaies pour les gubrir, toutes les tristesses pour les
consoler.
Depuis le I septembre, jour de I'arrivee des sceurs
a Wenchow, la maison de Wenchow a commence
d'exister. Ce sont des debuts, 6videmment, done bien
humbles et modestes; une petite maison de communaut6, largement suffisante pour les quatre sceurs de
la fondation (elle peut en loger douze), un petit dispensaire, une 6bauche d'h6pital, de vastes terrains
vides encore, mais oi l'on pourra aminager de belles
ceuvres, telle est la situation a Wenchow.

Dans le Pelit Messagerde Ning-Po, numero d'octobre

g913, nous lisons:

On nous communique la lettre suivante :
Shanghai, le 28 octobre.

Vous avez d6ja appris, je pense, la triste nouvelle
de la destruction totale de la maison centrale des
Filles de la ChaTit6 par un 6pouvantable incendie qui
a 6clat6 dimanche matin, a six heures et demie, immediatement apres la messe de la communaut6. Un vent
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violent favorisait l'extension du fl6au destructeur et
malgre le d6vouement des pompiers qui, par malheur,
n'avaient pas assez d'eau, tout le bitiment central, y
compris la chapelle a l'ouest et la buanderie a l'est,
devenait la proie des flammes. On ne put guere sauver
que les meubles du rez-d.-chaussee. Je vous laisse i
penser la consternation g6nerale, ce malheur arrivant
pendant 1'absence de ma sceur visitatrice en tournae

dans le Kiang-Si. On n'a pu que lui tilegraphier i
Yaochow et elle nous repond ce matin qu'elle va
revenir immediatement.
Nos sceurs ont recu l'hosp:talit
at
I'h6pita! SainteMarie. Le vicaire apostolique de Sanghai, Mgr Paris,
a mais charitablement a leur disposition le pavilion
separe qui servait aux Missionnaires malades. Ce sera
la maison centrale tout le temps qu'il sera nicessaire.
Le bitiment 6tait assur6, mais les pertes en linge,
mobilier, fournitures sont tres consid&rables.

TCHE-KIANG( OCCIDENTAL
Lctre de M. G. DE?!uER, Pr.'ye dela Mission.
II.

J'ai d.

;-'Chow. 23 novembre 1.912.

parl5 quelque peu, dans mes lettres, de
notre pauvre eglise que j'appelais ironiquement
la
cat&edrale de Hang-Cihow. Cath6drale, elle n'en
a pas
ie titrc canonique, puisque Hang-Chow n'a pas encore
i'honnear d'etre une vilie episcopale, un 6v&chM.
C'est
pouriant la residence habituelle de Mgr Faveau,
vicaire apostolique, representant direct,
par cons6quent, de Sa Saintete le pape Pie X dans le
Tch&Kiang occidental. A ce titre, i semble
que notre eglise
devra'i avoir au nmo'ns queique reflet des splendeurs
de nos cat-edralc de Pr-nce. Illas!
elle ressemble
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bien plus a l'etable de Bethl6em qu'au CUnacle! De
plus, c'est l'unique 6glise de la ville de Hang-Chow,
vaste agglomeration de cinq cent mille habitants! Je
ne serais cependant revenu que timidement sur ce
sujet, sachant combien une trop grande insistance sur
le besoin de secours rend parfois les lettres peu intiressantes!... Maisla bonne Providence a voulu frapper
un coup qui, d'abord, nous a paru bien dur.
Dans la nuit du 21 au 22 novembre, vers onze heures,
je fus r6veille en sursaut par les aboiements des chiens
et des cris de d6tresse. Je me dis tout d'abord : ce
sont les voisins qui se battent (ca leur arrive assez ordinairement)... Mais peu a peu, j'eus l'impression que les
voix 6taient toutes proches. Je me mis sur mon s6ant
et pretai l'oreille. Tout a coup, des pas retentissent
devant le s6minaire; j'enfile ma soutane et me voili
dans la galerie qui donne sur la cour. La je reconnais
M. Ting, un confrbre chinois, qui, trouvant les portes
ferm6es, crie tant qu'il peut : a Monsieur Bouillet,
Monsieur Bouillet!.. le feu est devant la chapelle! ,
Je m'61ance chez M. Bouillet, l'6veille et cours a
l'6glise que je voyais 6clairie d'une lueur rouge et
envelopp6e de noire fum6e. Monseigneur 6tait d6ji
arrive ainsi que les autres confreres qui logent a la
residence. Peu a peu, la place fut noire de monde.
Vite on barricade les portes qui donnent dans la
maison, car les voleurs sont aussi dangereux que l'incendie. Une citerne qui sert a arroser le jardin est l1
tout pros; on commence a puiser l'eau dans des seaux
et a faire la chaine, mais c'est peine perdue. Le feu a
pris dans un vestibule assez vaste separ6 de l'entrie de
l'6glise par une petite cour de quelques metres carr6s.
La sont gard6s des objets d'ornementation trbs inflammables; aussi, le feu a d6ji consum6 les portes et
gagni le toit qui commence a s'effondrer. On r6ussit
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cependant a sauver deux palanquins et quelques lanternes cbinoises vitrees qui servent pour les grandes
circonstances. Les pompes arrivent encore assez rapidement. 11 y en a bientut quatre. Des pompiers
authentiques, i casque de cuivre, equipes presque
cc:mme a Paris, montent sur les murs et ont vite fait
de maitriser le feu. Malheureusement, il est trop tard
pour Ics colonnes, poutres et autres boiseries du bitiment. De plus. ils partent trop vite, laissant un monceau de d6combres sous lesquels le feu couve, et qui
vont se rallumer tout h !'heure. Avec MN.Bouillet, nous
restons 14 jusqu'a trois heures du matin, jetant un
seau d'eau par-ci, un autre par-la, oi la flamme fait
mine de monter. Nous devons faire attention pour ne
pas nous enfoncer les deux pieds dans la braise ou(
des amas de briques sont rougis a blanc. Nous essayons
vainement desauver de belles colonnes qui sontconsuineei a 'interieur : nous n'avons pas d'instruments
pour 6mra.r;ir et s'parer les paeces de bois... De guerre
lasse nous partons, boriss de fatigue,moitie asphyxies
et noirs comme des taupes.
Mia:inienant, on est c-n tr nr: e C.-molir les pans de
mur qui restent ct de faire dcs bAches avec ces belles
pi.-ces de bois c'ue rous rid=tinicisi une chapelle de
secours, a i'autre exTr;!- d-e !a ville. On a remarqu6
la coincidence de i'm•ledre :cc la f&te de la Presenation de la trie sain:e V:erge... A-t-elle voulu par
noas enga-.r a r-parer plus diligemment cette
na
eglise de Hang-Chow uvi s sous le vocable de
son
Immacu1e Conception- C'et bien possible:
En tout
cas, elie a vei6, sur nous av-e- vne grande sollicitude.
Le batiment qui a br-le est en-Ilav de toutes parts par
i. chrpceie, le catecrume-n~- in Sainte-Enfance.
Si le
moindre souffe devent avit pc:sse la flamme, surtout
quand ie orits'est efc.ndAr dans un immensetourbillon
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d'6tincelles, il y aurait eu danger pour quelqu'un de
ces 6tablissements. Mais la colonne de fumee et de
flammes montait absolument droit vers le ciel. Les
petites filles de la Sainte-Enfance r6citaient, tremblantes de peur, le chapelet : elles ont it6 entendues
de leur Mere du ciel, de la Vierge puissante qui commande, comme son divin Fils, aux vents et aux flammes.
Ne faut-il pas la remercier en lui faisant bAtir une
belle 6glise?... H6las! nous ne pouvons que nous
pr6senter a ses pieds les mains vides et les larmes aux
yeux, comme elle dut faire aux pieds de 1'Enfant
Jesus quand elle le vit couche dans une pauvre 6table.
Nous ne pouvons lui offrir que nos soucis, nos fatigues,
notre bonne volont6, car l'6poque m&me est pass6e oii
l'on pouvait donner sa vie. A d'autres de lui offrir cet
or que Notre-Seigneur d6daignait, mais dont il disait :
4 Faites-vous avec vos tresors des amis qui vous recevront plus tard dans les demeures 6ternelles. , Qui
ne voudrait avoir, sur la terre de Chine, de ces amis,
en augmentant, par une aum6ne, le nombre de nos
chr6tiens?
Quand une chose disparait, il est tout naturel d'en
rechercher I'histoire. Je vous avoue que, lorsque j'ai
connu celle du bitiment qui vient de brller, cette
idee m'est venue : la Sainte-Vierge a voulu : I° d6barrasser la place, afin que l'on pit agrandir son eglise;
2* elle a dit au d6mon :
Jle n'ai pas besoin de ces
mis6rables restes de ton culte; tu peux les faire disparaitre. , Ce reduit avait te', en effet, construit par les
bonzes, pour servir de vestibule a une pagode. Voici
comment cela a pu se faire.
L'6glise du Hang-Chow est une des plus anciennes
et des plus glorieuses de la Chine. Ce sont les nesto-
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riens, venus de l'Inde oh ils florissaient du sixinmeau huitieme siecle qui y importirent les premiers
l'Evangile. Les Franciscains, au treizieme et au quatorzieme siecle firent de Hang-Chow une magnifique
chretient6 et une ville 6piscopale. Mais la ville fut
detru-ie par la revoiution qui, en i368, renversa la
dynastie tartare des Yuen et la remplaca par la,
dynastie chinoise des Ming. Les Ming expulserent
tous les Europeens; et ce n'est qu'en 1594 qu'un Pere
jesuite, sous le -ouvert de la r6putation du P. Ricci,
put organiser a nouveau la chr6tient6 de Hang-Chow.
11 fut secondepar deux lettres : Leon et Michel Yang,
ncs a liag-Chow et convertis par le P. Ricci. Vers
i639, it y avait a Hang-Chow au moins quatre Pires
Jesuites, un coliege et un s'minaire avec un noviciat.
Ce fut le R. P. Martini qui, en 1661, construisit notre.
egiise et Ieportique massif de 1'entr6e de la residence.
Cette prosp-rit4 dura jusqu'au regne de Yong-tcheng,
qui, en 1370, ordonna que toutes les 6glises seraient
transforrades en pagodes. Nous avons encore, dans la
risidence, la p>erre qui por e grav6 cet edit. Notre
glisc ful done, H cot'e -pcque,transformee en temple
Ue ia P:i.:ne du ciel ,.
...-e. pageodes so;t priedrdes d'un grand vestioi' S."arc d -erple par une petite cour et garde par
quaLre o

s::.:-immrenses

.t hideux poussahs bariols

de bleu, de rouge e-d'or, I" visage fonce, avec de gros
yeux blancs terribles qui lcur sortent de la tete. Ainsi
etait le vestibule qui vient dB briler quand Mgr Dela.place fut noi,_,
en 1••, vicaire apostolique da
Tce Kian. E 146, un "dit de 1'empereur
TaoKou-ng avai ordone qcuetl outes les gglises
transo::n es oe pagie seraient rendues a leur
anciennede -•:t:n. Mgr Delaplace n'eut pas de peine
i
dkreortrer q.e ie batinment tait une ancienne
6glise.
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La croix rest6e sur le faite et le monogramme I. H. S.
du portique le disaient assez. L'6glise nous fut done
rendue. On la restaura, on enleva les poussahs du vestibule; mais celui-ci resta et fut divis6 par des cloisons
en trois grandes chambres. 11 aurait fallu le d6molir
pour agrandir l'6glise, mais on aurait eu largement
assez des materiaux pour construire une petite chapelle
de secours, absolument n6cessaire A l'autre extr6mite
de la ville : il n'y aurait eu a payer que la maind'oeuvre, c'est-A-dire presque rien, ici. Aussi avec quel
regret voyions-nous 6clater et se carboniser ces magnifques colonnes de bois, nicessaires dans toute
construction chinoise! Nous nous disions cependant,
que la sainte Vierge, connaissant notre d6tresse, n'a
pas pu permettre ce d6sastre sans avoir comme 1'arrierepensee de nous venir en aide. Maintenant le terrain est
ddblay6 et purifi6 par le feu des vestiges du culte
rendu an d6mon sous le titre usurp6 de u Reine du
ciel,. La v6ritable Reine du ciel Alaquelle Mgr Delaplace d6dia l'antique eglise rendue au culte attend que
sa maison soit agrandie et embellie.
Les neophytes de Hang-Chow attendent aussi...
L'6glise est, en effet, devenue pour eux trop 6troite.
Le dimanche, nous sommes oblig6s de faire venir les
enfants A une messe sp6ciale, ce qui les prive de la
priere en commun si chire aux chritiens chinois, ainsi
que de l'instruction donnde . la messe paroissiale. De
plus, l'eglise, transform6e et remani6e tant de fois,
n'est guere digne du Dieu qui y reside; l'exterieur
est miserable et ne ressemble plus A celui d'une 6glise ;
l'int6rieur est ornm d'un decor vieilli et tout de placage; les murs sont nus, la voite est en planches mal
jointes et dont la peinture grisitre s'enlIve. Le sanctuaire et la sacristie ne sont qu'un raccord construit en
1876 avec de maigres ressources par un jeune pretre
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chinois encore vivant ici, M. Maur Fou. Ce brave Missionnaire 6tait dans la plus grande angoisse lors de
l'incendie. 11 veilla avec nous jusqu'au matin et nous
aida autant que ses forces le lui permettaient. Avec
quelle joie il verrait arriver des ressources et nous
donnerait ses precieux conseils pour la nouvelle construction'.
Au-dessus de l'autel de notre 6glise, on voit un
grand tableau pali et 6rafid, de la Vierge Immaculie.
II fut donn6 vers 1866 a 'M. Rizzi. La patronne des
chretiens de Hang-Chow semble leur tendre les bras
pour leur dire : , Venez, venez nombreux! il fait bon
sous ma douce protection. Mais comment viendront-ils,
s'ils n'ont pas de maison commune et de foyer de
famille. La construction des 4glises est un corollaire
necessaire de la predication de l'Eivangile : . mesure
que les conversions augmentent, il est de toute n6cessite de býtir. D'autre part, nos chr6tiens sont pauvres,
et nous sommes oblig s de les nourrir pendant le temps
qu'ils passent au cat&chum6nat. Nous d6pendons done
absolument de leurs freres plus fortunes des pays
catholiq ues, et nous avons la douce confiance, jamais
dementie jusqu'ici, qu'ils ne les abandonneront pas!
J.-J. DEYMIER.
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
La province du Ki
ebn.i
c, dIs le :iix-septiýnme siecle, la foi chr6tienne fut pr&che par IIflustre jýsiite Matbieu Ricci,
fut irig"e ce

Sicariat aposwLque c'n iS, ljui pii
de iouve-au en t838. Actuellement
elle forme tro.s m:is;ons 'isti ue
: Kiaog-Si septentrional, Kiang-Si
mr rildional et Kiang-Si urienta.
S
Le vicariat apoJtoiique du Kian.-S; sptentrional compte t5 00 catholiques sur une populaltio ttale d
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Les Annales de la Propagationde la foi ont publi6 la

lettre suivante :
Lettre de Mgr FATIGUET, Zasariste, vicaire apostolique
du Kiang-Si septentrional.
LA FETE DE NOEL DANS UNE CHRETIENTE DU
BIENHEUREUX

CLET

I* Ditails sur la chritienti
En tournce de confirmation, to janvier 1913.

Nous avcns "'avantage de compter dans notre vicariat plusieurs chr6tientes, qui furent autrefois confides
aux soins du bienheureux Clet et auxquelles il donna,
au milieu des plus grands dangers, les exercices de la
mission annuelle.
II estfacile de comprendre I'intr&t special que nous
inspire cette partie de notre troupeau, oi nous retrouvons les descendants des chr6tiens, d'ancienne origine,
qui conserv&rent leur foi a travers la p6riode sanglante
des persecutions, et qui furent preserves du danger
de l'apostasie par les exemples, les exhortations et le
ministere du bienheureux martyr.
*

Ma tournme de confirmation vient de me donner loccasion de traverser une de ces interessantes chritient6s
et de passer la fete de Noel au milieu de braves montagnards, dont les grands-pires connurent le bienheureux Clet. C'est dans leur village que cet intr6pide
Missionnaire allait chercher un asile. I1 y demeurait
quelquefois assez longtemps pour instruire des saints
mystires, former aux pratiques de la vie chretienne et
disposer aux sacrements ceux dont je rencontre aujourd'hui les descendants de la deuxieme generation, c'est-
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i-dire les petits-fils. Persuade que vous iprouverez
quelque plaisir a lire comment se passe la fete de Noel
chez des chritiens d'origine si interessante, je vais
vous en ecrire le r6cit.

La chr6tientm dont il s'agit s'appelle Ling-Kia, du
nom de son village principal. Sous le rapportdu pittoresque et de la richesse du sol, ce pays merite une
mention spEciaie. Nous sommes dans un vaste vallon,
ombrag6 d'arbres qui ne se d6pouillent jamais de leur
verdure, et autour duquel s'ouvrent de nombreuses et
fertiles vall6es. On le d6signe sous le nom de Tcheouchang. Un marche du voisinage donne a cette contrbe
une certaine animation. Des villages semes a profusion
et niches dans les replis des montages ajoutent une
note gaie i l'ensemble de ce merveilleux tableau. On
se demande, en pensant au bienheureux Clet, par quels
moayens il rdussisait a cacher sa pr6sence aux ennemis
de la religion, au milieu d'un pays peupl6 d'habitants
et sil!onne de routes frequentees.
Les imoptagnes sont formees de pierres calcaires
qui alimentent de nombreux fours h chaux et renferment des m:nes de chzrbon. On trouve le combustible
presque a ýeur de terre. Les paysans 1'exploitent abondamment, mais sans penetrer dans les entrailles du
sol. Car le mineur chinois, reduit a ses instruments
primitifs et rud-.imentaires, rencontre des obstacles que
seuls peuvent vaincre les engins modernes, adapt6s A
ce genre d'exploitation. Des qu'ils d&couvrent une
source ou une nappe d'eau, nos ing"nieurs improvises
et surtout r•al outil6s cessent de creuser leur puits
dans ie sens de la profondeur et entreprennent
de
percer une galerie au mirme niveau. Alors la
houille
s extrait en abondance, jusqu'h ce que l'eau vienne
sub-
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merger une seconde fois les ouvriers. C'est ainsi que le
manque de pompes a vapeur fait abandonner des mines
d'excellent charbon. On va i un autre endroit de la
montagne tenter un nouvel essai, pour aboutir au meme
resultat. Aussi n'est-il pas rare de rencontrer, au bord
des sentiers, des puits abandonnbs.

* *

Au centre du vallon de Tcheou-chang, une agglomeration de maisons semble se cacher derriere un repli

de terrain, entre deux bois de superbes cypres. C'est
le village catholique de Ling-Kia. Un mur d'enceinte
preserve la localit6 contre les incursions nocturnes des
voleurs. Peut-4tre faut-il faire remonter l'origine de ce
mar a la n6cessit6 de se soustraire aux irruptions ino-

pinees des persicuteurs.
Avant l'ire de la liberte accordie a notre sainte
religion, il n'y avait pas de ckapelle dans cette chr&tiente, car on se serait bien gard6 de signaler a I'attention de l'ennemi la presence des adorateurs du vrai
Dieu, en lui 6levant un temple. Mais aujourd'hui tout
voyageur pent apercevoir une 6glise s6par6e du village
par la largeur du chemin. On la doit aux soins de
Mgr Bray, qui la fit construire sous la direction de

M. Tamet, Missionnaire dans le Kiang-Si oriental.
Malheureusement, cette eglise s'el6ve sur le bord du
torrent, qui vient de d6placer son lit et maintenant
menace les bases du modeste monument.
*

J'arrivaia Ling-Kia l'avant-veille de Noel. II ne faut
pas vous etonner de me voir dans ces parages seul,
<'est-A-dire sans l'assistance d'un Missionnaire.
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Pendant ma tournee de confirmation dans son district, M. Pistone remplit a mon egard la fonction de
saint Jean-Baptiste. II me precede dans chaque localite
oi je dois me transporter et dispose a l'avance les
confirmands, que je trouve ainsi tout preparis. Mais
aujourd'hui, par un effet de ma devotion au bienheureux Clet, je me suis adjug6 le soin de cette paroisse.
C'est done moi qti instruirai ceux qui demandent la
confirmation, qui entendrai les confessions, en un
mot qui remplirai toutes les obligations d'un cur6. On
comprendra facilement avec quelle joie les membres
de cette ancienne chr6tiente recoivent leur 6veque et
combien ils appr6cient 1'avantage de pouvoir c6l6brer
cette annie la fete de Noel par 1'assistance a trois
messes. D'ailleurs, je ne suis point ici un inconnu,
ayant donn6 autrefois i Ling-Kia, quand j'6tais jeune
missionnaire, les exercices de la mission annuelle.
Mais il y a de cela vingt-trois ans. Helas! depuis cette
6poque 6loignee, que d'anciens disparus! que dejeunes
a la place des anciens! Cependant, il reste un certain
norrbre de ceux que je connus, a i'occasion de ma premiere visite.
*

Des landi commengent les catichismes preparatoires,
suivis de Iexatmen de chaque confirmand. Une impartialit6 rigoureuse eiiline quiconque ne r6alise pas la
science et les autres conditions voulues.
endehors dss soins donnes aux retraitants de la
confirmation, la veille dre oel se passe A entendre
des confessions depuis ie rmatin jusqu'h une heure
avancee de ia nuit. Mais il y cut un moment difficile a
passer.
L'espc;r d'entndre trois messes pour c6lebrer la
fete, espo;r qui faisait tre.saillir de joie cette pieuse
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population, se changea bient6t en une profonde deception, quand on passa a la ridaction du programme et
qu'on m'entendit d6clarer que pour la messe de minuit
les portes de la chapelle ne s'ouvriraient pas pour les
chr6tiennnes.
Dans ces pays peupl6s d'infidnles, souvent hostiles,
toujours ignorants de nos saints mysteres, on ne saurait
se montrer trop prudent lorsqu'il s'agit d'une r6union
nocturne, oh hommes et femmes doivent passer ensemble un temps notable de la nuit. Non point qu'il y
ait quelque abus A craindre de la part des chr6tiens,
mais pour ne pas fournir A la malice des paiens une
cause d'injustes soupcons, ni une matiere a de basses
calomnies.

Apris un moment de surprise et de l6gitime emotion,
1'esperance revient peu a peu, dans ce milieu trouble,
mais non d6courag6. Catichistes, beaux parleurs, gens
influents d6liberent entre eux, puis viennent me faire
des remarques fort justes, au sujet d'uue mesure si
rigoureuse. Leurs observations tendent A me d6montrer
que 1'assistance des femmes Ala messe de minuit n'offre
pas pour la paroisse de Ling-Kia les graves inconv6nients que je viens de signaler. En effet, en vertu d'une
coutume dont l'origine remonte A la naissance de leur
chr6tient6, ces braves gens ont I'habitude de passer la
nuit de Noel en une pieuse r6union, employant A la
priere commune cette longue veillee. C'est grace A cet
usage, de temps immemorial, qu'il n'y a plus A craindre

l'6tonnement ni les soupcons des habitants du voisi,nage, habitues depuis si longtemps A voir les chr6tiens
se reunir chaque ann6e pour une telle circonstance et
feter ensemble, par une nuit de prieres, la naissance
du Sauveur. D'ailleurs, quand meme je ne serais pas.
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present dans cette localit6, les portes de la chapelle
ne manqueraient pas de s'ouvrir toutes grandes a une
nombreuse et pieuse assistance, sans distinction de

sexe ni de personne. Ne serait-ce pas pour ces bons
paroissiens de Tcheou-chang une trop cruelle ipreuve
d'avoir le privilege exceptionnel de posseder l'6veque
au milieu d'eux et, a cause de cette presence, de se
voir consigner l'entree du lieu saint? Tant de raisons
suffirent pour faire lever la mesure qui interdisait aux
chritiennes de Ling-Kia l'assistance t la messe de
minuit.
Puisque l'6glise de ce village va devenir ma cath&
drale de circonstance, nous allons lui faire les honneurs d'une breve description.
Description de l'glise.
Si l'on considere les formes exterieures do petit
monument, on trouvera que rien ne le distingue des
maisons profanes de la contree. Mais il n'en est pas de
mime de son architecture interieure. Que l'on se represente une salle carr6e, avant 40 pieds de longueur
sur is de largeur, avec quatre murs blanchis a la
20

chaux. Deux mir'res de cet espace constituent le sanctuairc, cIeve d'une aarche et s6pare du reste par une

balustradie asse, disloquee et branlante. L'6difice religieux jouit du priv;lege rare et precieux d'avoir un
plafonc en platre, qui le garantit contre la poussibre
des -.oits. Ln plafor.d, dis-je, mais sans la moindre rainL;e pour iui servir d'crnement ou pour lui donner
une tourrnre ieegante. A la place des vitraux, quatre
trous beants iaissent pen e trer, avec un peu de lumiere,
beaucoup trcop de vent, de brouillard et de froid. C'est
la partie rIserv.e aux hommes, juste en face du sanctuare.
i.es
rfermmc occupent une autre nef, ou, pour
tueux dire, une autre chapelle, a droite de l'autel.
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a cette disposition, qui divise une eglise en

deux locaux r6unis, mais distincts, les chr6tiens et les
chritiennes peuvent, sans se voir, assister i la mkme
messe et suivre le meme office. Cette seconde nef revoit
dou jour par deux trous pratiques dans le mur de
chaque c6t6 de la porte. Aussi froide et aussi d6pourvue
d'ornements que la premiere, elle n'a pas cependant
comme celle-ci le luxe d'un plafond. Jugez maintenant
si c'est un lieu favorable a une veill6e de Noel.
Pourquoi cette division du temple en deux parties
si distinctes et cette separation si radicale entre les
hommes et les femmes ? Mgr Bray y attachait de 'importance. Tous les autres 6difices religieux ileves par
ses soins pr6sentent le meme caractere et se conforment a cet unique modele. Venant de la Mongolie, le
zel prblat -a voulu introduire au Kiang-Si un usage
adopt6, sans "doute, dans le pord de la Chine. Mais ce
style singulier, peu gofte des Kiangsinois et se prktant
mal i l'exercice du culte, n'a pas &t suivi par la nouvelle generation de missionnaires, ces habiles architectes qui, 'd'une main, e61vent un temple a Dieu, et
de l'autre main, lui idifient une demeure dans le coeur
de leurs neophytes et de leurs catchumenes.

On comptait sur moi pour l'ornementation du sanctuaire, tandis que, de mon c6t6, je comptais sur les
autres. Quelle ne fut pas ma surprise, en arrivant ici,
de ne trouver ni chapelle de mission, ni autres objets
destines au culte ou a la parure de l'autel! J'en suis
xTduit au plus strict n6cessaire du simple missionnaire.
Pas un morcean de toile qui puisse cacher la nuditi des
murs. Pas davantage, pour servir de baldaquin.
Au risque descandaliser meslecteurs, je dois avouer
mon itonnement de ne rencontrer dans cette 6glise
aucune autre image que celle de la sainte Vierge. La
bonne Mre pr6sente son Fils a l'adoration du peuple,
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tandis que le divin Enfant dirige un coup de lance
contre le serpent infernal, terrass6 aux pieds de Marie.
En dehors de cet unique tableau, on chercherait vainement les emblemes du Sacr&-Coeur, de saint Joseph et
de saint Vincent. Leurs images occupbrent jadis une
place d'honneur; mais le temps a passe, avec son cortege d'usure et de destructions. Le bienheureux Clet
sugg6rera peut-etre . quelqu'un de ses d6vots la pensee de retablir leur presence et leur culte dans 1'6glise
de son ancienne paroisse.
Cependant, afin de donner au sanctuaire un petit air
de. fte, des jeunes gens vont couper quatre grandes
branches de cypres, qu'ils appliquent contre le mur,
de chaque cot6 de l'autel. Sur celui-ci, quatre autres
branches plus petites sont appliquies, de. la mnme
facon, a la place des bouquets. Quant aux vases, on
n'a pas r6ussi a s'en procurer, car cet objet de luxe est
inconnu dans un pays de montagnes. Ce genre rudimentaire de d6coration attire neanmoins des groupes
de curneux. Chacun d'eux exprime le meme souhait :
celui de voir des fieurs emailler la verdure'des cyprbs.
Mais oii en trouver? On se passera done de fleurs a
Ling-Kia,
Bethil:'m.

comre-

on s'en est pass6

a la creche de

Sint cnsu.te l'impor'ante question du luminaire.

Or, je n'ai ma disposi-ion que les deux cierges requis
pour la ceilbration ide ia messe. Ils suffiront a peine
it &lairer le missel:
Frai.s i se debite au marchi da
vois:nge des bougies rouges en cire vegktale, coulee
autour d'i.ne baguette ae bois. Elles ont I'inconvenient de produ're de ia fumze et de r6pandre de petits
eclats dc suie, de cendre ou de charbon. On pourrait
les ccmparer a ces antiques chandelles de r6sine,
qui
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demandaient une cheminee. Aussi serai-je oblige de
souffler de temps en temps sur le corporal, pour en
chasser une noire et disagr6able poussibre. Quoi
qu'il en soit, nos chretiens, d6sireux de contribuer a
l'6clat de l'office de minuit, s'en vont acheter huit de
ces bougies v6getales, destinies a illuminer le sanctuaire.
Mais au moment de les mettre a leur place, on
remarque l'absence de chandeliers. Cependant, ne
vous mettez pas en peine au sujet de ces objets de
luxe, qu'on ne trouverait pas en parcourant chacun des
villages du vallon. L'esprit inventif de nos Chinois
aura bient6t trouv6 une solution pratique. En effet,
quelqu'un apporte huit grosses pommes de terre, raclees
a leur base pour qu'elles ne basculent pas, et y plante
des cierges rouges, qu'on range sym6triquement sur
I'autel.
Enfin, I'ornementation sera complete quand, pour
couvrir les trois planches qui servent de marchepied,
j'y aurai fait 6tendre ma couverture de lit.
Maintenant tout est pret, les paroissiens du bienheureux Clet peuvent c6l6brer la fete de Noel avec un
eclat exceptionnel.
Telle est la cath6drale Sainte-Marie de Ling-Kia.
Ne lui trouvez-vous pas un air de parent6 avec l'Ftable
de Betblem?
3° Les offices de la nuit et du jour.

On se demandera, peut-6tre, pourquoi je ne m'en
retourne pas A Kiu-Kiang, oi sont reunis tous les 616ments n6cessaires a la splendeur des c6ermonies pontificales? Pourquoi, du moins, ne pas rejoindre quelque
residence importante de confreres ? C'est A cause de la
difficult6, de la longueur et de la d6pense des voyages :
trois raisons s6rieuses de m'imposer le sacrifice des
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solennites plus grandioses. D'ailleurs, les privations
imposees aux Missionnaires, du c6ti de la beaut6 des
offices, du confortable du logis, de la qualiti des aliments, de la solitude et de I'absence des amis, Dieu a.
coutume de les compenser abondamment par des graces
de choix, ainsi que par des joies interieures, qui font
trouver un plaisir indifinissable 1l oii l'on devrait
mourir naturellement de degoit, d'ennui et de d6couragement. N'est-ce pas une consolation rare et precieuse que de continuer le ministere du bienheureux
Clet, a l'endroit mnme qu'il sanctifia par sa pr6sence,
ses prieres et ses travaux, de former a la piet, les
petits-fils de ceux que ce genreux martyr dirigea dans
iesvoies du salut et sur le chemin du ciel?
Parmi ceux qui liront cette page, peut-4tre s'en
trouvera-t-il quelques-uns qui envieront ma place et
qui formeront l'espoir d'aller un jour passer la fete de
Noel dans le village de Ling-Kia. Que Dieu daigne
rdaliser leur sainte esperance et se susciter une l1gion
d'ouvriers dvang6liques pour le Kiang-Si septentrional!

A hu'l houres da soir, chretiens et chritiennes se
trouv.nt- runis dans le lieu saiut. Au dehors, la lune
donne cout son eciat, sans se laisser obscurcir par le
moindrc n-ua'e. Aussi fait-il assez froid pour que I'eau
se change en giace au b-rd des 6tangs. Un vent glacial
peintre a l'int-rieur dc notre cathidrale par les trocs
des vitraux abents.
TaniS que ci.acun se choisit une place, j'entends.
des cris debbs.patis de la nef r6serv6e aux femmes.
Je vais aussi;.t conseiller a leurs meres de retourner
ci-cz ele dps,
posr les enfants dans leur berceau, a
cause dI rro~d qai coni!mence a envahir la chapelle,.
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des distractions que leur donnera le soin de ces nourrissons, et enfin de leurs cris qui vont troubler le
recueillement de 1'assistance. Mais ces meres, a la foi
aussi vive que profonde, insistent pour garder leurs
enfants entre leurs bras, voulant que ces petites creatures prennent, par leur presence, une part a la fete
et clbrent a leur faqon, c'est-a-dire en gemissant et
en pleurant de froid, la naissance du Sauveur. Loin
d'insister, je cede et me retire, appliquant a la circonstance ces mots de nos. saints Livres : Ex ore infantium
et lactentiunm perfecisti laudem.

Voici maintenant une manifestation a laquelle j'etais
loin de m'attendre. Nos chr6tiens commencent le premier acte de la veillee parallumer un bucher au milieu
mime du temple. C'est autant un feu de joie qu'un
moyen de se r6chauffer. Mais quelle 6paisse fum&e
Elle a viteenvahi toutes les parties de 1'gglise et pen&tr6 dans ia miserable chambre que j'occupe, oh cependant le vent fait vaciller ma lampe et oi je grelotte de
froid. Aussi, au bout d'un moment, quand la braise
s'est form6e, je ne r6siste plus a la tentation de faire
comme tout le monde et d'aller prendre une place
aupres du pbtillant foyer.

Gependant les membres de la pieuse assemblee
n'abusent pas de leur bucher, car, aprs un quart d'heure
passe autour des flammes, chacunva reprendre sa place.
C'est alors, pour tout de bon, que la veillee commence
par les prieres du soir.
Dans ces contrbes de l'Extreme-Orient, :quand il
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s'agit de prieres, au lieu d'une simple recitation, on
recourt toujours au chant. Car nos Chinois, soit dans
les actes priv6s de leur devotion, soit dans les exercices religieux de la communaut6, ont &6t habitu6s a
ne prier qu'en chantant. Leur langue maternelle se
prate a cette singuliere coutume, ainsi que l'imperieuse
necessit6 de fixer leur attention. Pour remplirle devoir
de la priere, il faut done plus de temps aux fidles de
la Chine qu'aux catholiques des contries occidentales.
Un missionnaire, par exemple, pourra terminer les
trois parties de son rosaire avant que ses oiailles aient
achev6 la troisieme dizaine du premier chapelet. Cette
remarque fera comprendre comment nos chr6tiens, en
l'espace de plusieurs heures, ne peuvent parcourir
beaucoup de pages de leur psautier.
Apres les pribres du soir, on se met au premier chapelet, suivi du chant d'un Noel. Ce Noel, le seul inscrit
au repertoire du Kiang-Si, forme une m6lodie suigenela note triste s'allie a la note joyeuse et d'oii
7 is, o•
sort une double impression de bonheur et de melancolie. I1 cadre, d'ailleurs, parfaitement avec l'enfance
de la musique chinoise et i'imperfection de sa gamme.
Cette premiere partie du programme rigoureusement
accomplic, nous trouvons nos veilleurs ranges de nouveau autour du bucher, mais pour retourner a leur
place bientot apres et se livrer a I'exercice du Chemin
de la Croix, exercice long et complique, qui remplit,
a lui seul, le temps de la deuxieme etape, suivie d'un
nouveau stage a c6te du feu. L'etape finale permet a
ces intr6pides prieurs de terminer le rosaire, de passer
au cat6chisme et de conclure la veillee par la rep6tition de leur mnlancolique Noel.
Quand 'arnnonce a cette pieuse assembl6e que ma
montre va rnarquer minuit, aussit6t les tisons enflammes scnt reiet;s iors du temple, les portes des deux
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n
1901. 9 fev. M. HOCHYURTEL (Joseph), coadj.,
ms.

n

17

Tripoli.

M. PAMPIEGA (Grfgoire). Ann.,
Madrid.
esp., 19o3, p. 509-529.

"

mars. M. MARIANI (Louis), ms.

S28

Sienne.

S22juin. M. EYGLIER (Antoine), Sem. rel.,
3o juin I9go.
M. CHEVALIER (Pierre), ms.
M. GRANDHOMME (fdouard), Sem.
rel.. to aoit 1901.
M. GALINEAU (Jean), Not. impr.

,
S
Si'"aott.
S20

-

Angoulame.
Paris.
Chilons-sur
Marne.
La Teppe.

»

9 sept. MgrTHIEL (Bernard-Auguste), ms. Casta-Rica.
Angers.
14 ), M. DONNEz (Jean-Baptiste), ms.

"
,

i3 oct. Fr. HowARD(ClCment),coadj.,ms. Quito.
5 nov. M. GIANOTTI (Antoine), Ann. ital.,
1901, p. 586.

Mondovi.

14 dec. M. BORGHINO (Pierre), Ann. ital.,
1901, p. 618.

,

.18

,

M. SERRALONGA (Santiago), ms.

25

,

M. DELAUNAY (Justin), ms, Ann.,

1902, 4 f6v.

Sassari.

Manille.

Santiago.
t. LXVII, 258.
M. RINALDI(Jean),Ann. ital., 1902,

p. 47-

Genes.

S28
avril. Fr. ASSEMAN (Eugene), ms.
Paris.
S18 mai. M. MUNCERSDORF (Guillaume),
Ann., t. LXVII, p. 339.
Graz.
S25 juin. M. PORTES (Ambroise), ms.
ChouciS 28 M. LY (Philippe), ms.
S 15juill. Mgr SCHUMACHER (Pierre), Vie
imp., ms.
n
8 aost. M. MARION (Lionce), ms.
S9 sept. M. HYPERT (Casimir), ms.
,
3o ,
M. DELPECH (Jean-Baptiste), ms.

tcheou-fou.
Fou-tcheou.
Samaniego.
Shang-hai.
Dax.
N.-D. de Lujan.

20 oct.

M. CONTE (Raphel), Ann. ital.

27

M. AMOUREL (Germain), Imp.
M. LFFVRE (Louis), ms.
M. ARANA (Raymond), Ann. esp.,
1002, p. 364.
Madrid.

-)

9 nov.
26

),

Naples.
Marseille.
Loos.
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o janv. M. SUDRE (Augustin), Ser. rel. de
Cambrai, 31 janv. 1903.
Tourcoing.
,
23 fev. M. BASTOS (Jules), ms.
Diamantina.
,
15 mai. M. BERNARDI (Charles), Ann.ital.,
1903, 187-188.
Plaisance.
i
26 juill. M. DAME (lmile), Ann. ital., 1903,
297-300.
Chieri.
1
3 oct. M. Tsu (Andre), ms.; Ann., t.
Ninghai.
LXIX, 186.
n 20 ), M. MARTINENGO (Francois), Ann.
Scarnafigi.
ital., 1903, 489-520.
1904, 14 fev. M. GILLOT (ttienne), Le Messager de N.-D. de Brebiires, 1904,
a904,p.177-179. Dax.
p.78;LeDimanche
Paris.
4 mai. M. FoING (Gustave), ms.
n
9
N M. SABATIt (Gabriel), Echo de S.
»
Welfroy, 19o4, p. og9.
Paris.
, 29
Fr.
r FOUR (Francois), ms.
Diamantina.
..
.
M. Kous(Mathieu), Ann.,t. LXX,
1903,

Kin-gan.

232.

,
,
n
,

»

igaoit. Mgr BO•TrTI (Auguste), Ann.. Constantinople.
t. LXIX, 439.
26 ,
M. COLLor (Martial), Sem. rel. de
Nice.
Nice, 3 et io sept. 1904.
M. KAUINSKI (Francois), Ann.
289
polon., 1904,'p. 245.
Cracovie.
27 sept. M. PICARD (Pierrc), ms.

Gouala.

5 oct. M.BRoM(Emmanuel), Ann. olon.,
Pest.

1904, p. 262-264.

-

7

N M. STELLA (Sauveur), Ann. ital.,
I9o5, p. 1-4o.

23

,

M.

GRZEGDALA

Paris.
(Francois),

Ann.

polon., 1904, p. 258-261.
Ldopol.
,
3 d6c. M. OTTONI (Alfred), ms.
Fortalezza.
»
27
n M. BOSCAT (Louis), ms.; Ann.,
Shang-hai.
1905, 2 janv. M. DERLER (Martin), ms.
Vienne.
S3o
N, M. RossEr (kdouard),A nn., .905,
p. 268-272 ; Sem. rel. d'AngouInme, 5 fev. 19o5.
Paris.
Dax.
17 fev. M. VERNIERE (Theodore), ms.
, omars.M. DUFoun (Jean), ms.; Sem. rel.
Paris.
de Lyon.
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4avril.Mgr FAvIRR (Alphonse), Ann.,
Pekin.
t. LXX, 33).
*
8 mai. M. ROUGEOT kPaul), le Dimanche,
Paris.
4 juin 1905.
Perryville.
23 sept. M. SMITH (Thomas), ms.
,
S24
)
Mgr BRAY ',Ci..ud). Vie, Ann.,
t. XXI. b6
Kicou-Kiang
12 oct. M. CORNI (Isidore), Sem. rel. de
Cambrai. 18 nov. 90o5 ; Notice. Lille.
,,
i dec. M. OREsvE (Mathurin), ms.
BUdie.
(I.-et-V.).
19o6, 2 janv. M. WILFINGER (Joseph), ms.
Ning-po.
Le Mans.
14 > Fr. AUBOUER (Nicolas), ms.
S20
M. MARTY (Auguste), ms.
Farafangana
S25 ,
M. BARNWELL (Guillaume), Ann.,
1906, p. 217-220. The Perry
Country Sun., I fivr. 1906, ms.;
Ann., t. LXXI, 217.
Perryville.
S25 f6v. M.LACRUCHE(Jean),Ann.,t.LXXII,
45, 202 368.
N an-Tchang
27
,
M. SALAVERT (Louis), l'Auvergne
,
au loin.
Kiu-Kiang.
inoavril. M. BEAU (Marie-Paul), le Dimanche, 1906 , p. 293, 309, 367, 370. Froyennes.
12 ,,
M.CALDEMAISON (Antoine),laSem.
cathol. de Saint-Flour, 19 avril
:906.
St.-Flour.
S21 ,
M.RECULThdodore), .nn.,t.LXXI.
p. 564-568 ; Sem.rel.d'Angoulnme,

1905,

6 mai 1906 , ms.

n

Quito.

i4mai.

M. CAMPBELL (Georges), ms.

19 oct.

Mgr

S nov.

BRUGLUIRE

(Jules),

Dublin.

Ann.,

t. LXXII. 196; Rev. rel. du dioc.
de Rodes, il nov. 1906; ms.
Shang-hai.
M. CATHELINE (Emmanuel), ms.
Tien-Tsin.

1907, 2 mars. M.

CLAVERIE (Jean), Ann.,

1908,

p. 117, 145; Bull.eccl. de Quito,
M. GROSso (Jer6me), Ann. Esp.
1911. p. 194.

Riobamba.
Paredes de
Nava.

M. RUGGIERO (Bernard), ms.

Naples.

1907-

,

p 5

,
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1907,

25 mars. M. RiGNIER (Jean), Vie.

Constani-'

nople.
4 mai. M. MIEVILLE (Francois), Ann., Vangaiukt. LXXII, 544, 548.
drano.
,
31 »
M.SAKOWSKI(Gaetan),A mn.Poon.,
Cracovie.
1907, p. 252-270.
,
23juill. M. CORNAGLIOTr
(Jean-Bapt.),
Ann. ital., i908, p. 519-525, 1909,
Mariana.
p. 379-403 678-695.
z25 sept. M.CANDUGLIA(Antoine),Ann., 9o8,
Farafangana
p. 274, ms.
S i" oct. M. COINDARD(Antoine),Ann., t908,
p. 83-94.
-"
8 n
M.RUBI (Michel-Paul), Ann. esp.,
Mexico.
1908, p. 2o5; ms.
Quito.
M. GRIMM (Jean), ms.
"
9 "
,,
dec. M. PALAYSI (Jacques), Sem. rel.
d'Albi, 21 dec. 1907.
Ceara.
90o8, 24fevr. M. MIVIELLE (Raymond-Cosne),
Lima.
ms.
Berceau.
,
8mars. M. CAMPAN (Eugene), ms.
,
24 M. O'DONOCHUE(Thomas), ms.
Baltimore.
S2iavril. M. DEROO (Georges), Ann., 1908,
Panaghia.
p. 480.
Pilis Csaba.
,
3 juil. M. OLLE (Louis), ms.
n 8nov. M. ORIoLS (Manuel). Ann., 1909,
Barcelone.
p. 397.
Arequipa.
,
29 d6c. M. DUHAMEL (Hippolyte), ms.
Ning-po.
1909, 12 janv. M. TOTH (Ernest), ms.
Pernambuco
M. VOLLET (Guillaume), ms.
,
18 ,
n
5 fivr.M. ALLOC (Amidde), Ann., g909,
Paris.
p. 319.
7 avril. M. CLAVELIN (Jules), Sem. rel. du
"
/ura, juill. 1909; IUnion furasRio-de-Jasienne, i" et 15 mai, g909.
neiro.
Perryville.
S21 aofit. M. LEYDEN (Denis), ms.
Nueva Cace13 sept. M. TORRES (Nicolas), ms.
n
res.
Cracovie.
0I" nov. M. GAsIoROwsKI (Antoine), ms.
1910, 7 janv. M. BONNER (Pierre), Sem. rel.
Alger.
d'Alger, 6 fiv. 19o ; ms.
n
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g1to

30 di~. M. BoDN(Aim6),Ann., 9 io,p.z28.
3o ,
M. BECKMANN '(Guillaume), Ann.
allem., 1911.
*
t1aout. M. DILLANGE (Joseph), ms.
S25 sept. M. BtGASSAT (Joseph), Ann., 1911,
p. 364.
c
4oct. M. Ho (Paul), Ann., 1911, p. 1o ;

Paris.

n

ms.

,n

5

Dusseldorf.
Akbbs.
Bourges.

Pekin.

»

M. BARRos-GouME
(Bernardin),
Ann., 1911, p. 184-186 ;ms.
,
5 nov. Mgr FERRANT (Paul-Leon), ms.
S31 dc. M. BIROT (Joseph), ms.
911. 7 juill.M. SERPETTE (Stephane), Ann.,
191 P,
p, 449.
*
3o dec. M. PERMI (Leopold), ms.
1912, S5mars. M. DEEAENE (Pierre), Ann., 1912,
p. 545; ms.
"
25 mai. M. C.PY (Jean-Marie), Journal de
Pikin, mai 1912.

Lisbonne.
Shang-hai.
Guatemala.
Berceau.
Alexandrie.
Rio-de-Ja-

neiro
Pikin.

TABLE
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SAINT VINCENT

DE PAUL

VBRS Li'POQUE OU IL ETAIT CURI Dg CLICHY

ADMINISTRATION GENERALE
I
AVANT LA FONDATION DE LA CONGREGATION
LES ORIGINES

1576. 24 avril. Naissance de saint Vincent de Paul a Pouypris Dax. u Lectures des fetes ,, 67, 162; 78, Abelly, 166;
Collet, 317; Maynard, 476. - SYNCHRONISME : le pape Gr&goire XIII; le roi de France, Henri III; la Ligue, 78, 3z8.
1577-1587. Les premieres annies de saint Vincent de Paul,
78, Abelly, 166; Collet, 317; Maynard, 476. - HISTOIRE GIENtRALE : Henri III et la Ligue. Les Pays-Bas s'affranchissent dela domination espagnole (1579). Mort de sainte Th6rese (1582).
Mort de saint Charles Borromee (1584). Sixte-Quint; il excommunie Henri de Navarre (1585). Supplice de Marie Stuart

(1587), 78, 328.
1588-1591. Premieres etudes de saint Vincent de Paul. HISTOIRE GENtRALE : en France, le massacre des Guises;
destruction de l'invincible Armada (i588). Henri III se declare
contre la Ligue (1589). Le pape Urbain VII (i5 septembre
1590-27 septembre 1590). Le pape Gregoire XIV (5 decembre
t59S-15 octobre 1591). Le pape Innocent IX (1591-1592), 8,338.
1592-1599. Priceptorat de saint Vincent de Paul chez M. de
Commet. - HISTOIRE GENERALE : Clement VIII, pape (1592).
Saint Francois de Sales;ses travaux. Conversion de Henri IV
(1591). Henri IV entre a Paris (i594). Absolution de Henri IV
prononceea Rome (1595). Mortde saint Philippe de N6ri (595),
78, 328.
.1596, Vincent de Paul recoit latonsure et les Ordres mineurs.
- HISTOIRE GE.kALE : Les ducs de Mayenne, d'Epernon et
d'autres se soumettent a Henri IV. Naissance de saint Fran-

cois Regis, 78, 328.

ADMINISTRATION GENERALE

1597-1604. Les Etudes theologiques de saint Vincent de Paul

a Toulouse. Son prtceptorat

& Buzet, 78, 166, 317, 476.

1598-1599. Vincent de Paul recoit a Tarbes le sous-diaconat
(19 septembre i598) et le diaconat (19 dicembre 1598). Plaque
comm6morative placte dans la cathedrale de cette ville, 77,
476; 78, I66, 317, 476. - HISTOIRE GENERALE : L'4dit de Nantes
,i598). Mort de Philippe II d'Espagne (1598). Marguerite de
Valois; rupture de son mariage avec Henri IV, 78, 328.
1600. Vincent de Paul est ordonne pretre (23 septembre) a
Chateau-l'tveque, 77, 596. II dit sa premiere messe, 63, 637;
78, t66,317,476. - HISTOIRE GcNtRALE: Guerre entre Henri IV
et le duc de Savoie. En A .gleterre, persecution des catholiques
sous llisabeth. En Italie, supplice de Giordano Bruno, 78,
328.
1601-1604. Vincent de Paul est nommi & la cure de Thil; il
y renonce. Continuation de ses etudes. - HISTOIREGENERALE:
Saint Frangois de Sales,sacr6 6veque(16o2).AngeliqueArnauld,
Abbesse de Port Royal. Mort d'Elisabeth d'Angleterr (L6o3);
avenement de Jacques I". Les Carmilites i Paris. Mort de
Fauste Socin (t604), 78, i66, 317, 323, 476.
1605. Vincent de Paul est fait esclave et conduit a Tunis,
58, 122; 63, 99; 78, 166. - HISTOIRE G.NERALE : Leon XI et
PaulV, papes. En Ar.gleterre, la "Conspiration des poudres ,,
78, 166, 317, 329, 476.
1606. Suite de la captivit6 de Vincent en Barbarie; il est
vendu successivement a trois maitres, 78, 166,317, 476. - HISTOIRE GENERALE: Interdit de Venise. Fra Paolo contre Bellarmin. Naissance de Corneille a Rouen, 78, 329.
1607. Suite et fin de la captivite de Vincent en Barbarie.
Sejour a Avignon. Voyage a Rome, 78, 166, 317, 476.
- HISTOIRE GENtRALE : Mort de Baronius, 78, 329.
1608. Sijour de Vincent de Paul i Rome,
78, i66, 317, 476.
- HISTOIRE GENERALE : L'Assemblee
du clergi de France et
les dicrets du concile de Trente. Publication
de PIntroduction a la vie divote de saint Frangois de
Sales, 78, 329.
1609. Mission de Vincent a Paris auprbs du
roi Henri IV.
Ses visites k l'h6pital de la Charit6. Le juge
de Sore. Vincent,
aum6nier de la reine Marguerite, 78, 166,
317, 476. - HISTOIRE

I.

S. VINCENT DE PAUL

GENCRALE: L'Espagne reconnait I'indipendance desProvinces-

Unies. Le , grand dessein > de Henri IV. En Amerique, les
, Reductions du Paraguay n, 78, 329.
abbe de Saint-Lionard
1610. Vincent de Paul est nommi
de Chaumes. Ii prend sur lui la tentation d'un docteur, 78,
166, 317, 476. - HISTOIRE GENERALE : Assassinat de Henri IV
par Ravaillac. Louis XIII lui succede; r6gence de Marie de
Midicis (t61o-1614). Naissance d'Arnaud, 73, 329.
1610-1611. Vincent de Paul se retire a l'Oratoire, 78, 165,
317, 476. - HISTOIRE GENERALE : Berulle fondc l'Oratoire.
Marie de Midicis abandonne la politique de Henri IV et
donne sa confiance k Concini, 78, 329.
1612. Vincent de Paul est installi cur6 de Clichy (2 mai);
souvenirs. Proces-verbal de sa prise de possession, texte, 77,
HISTOIE GENfRALE : Fondation
297, 3o5; 78, 166, 317, 476. des Ursulines de Paris par Madeleine Lhuillier, 78, 329.

1613-1617. Premier sejour de Vincent dans la maison de
Gondi. II empeche M. de Gondi de se battre en duel (16W3),
78, 166, 317, 476. - HISTOIRE GENERALE : Jean Sigismond de

Brandebourg passe au protestantisme et prend le titre de duc
de Prusse, 78, 329.
1614. Estime universelle qu'on fait de Vincent; Mie de
Gondi se met sous sa conduite, 78, 166, 317, 476. - HISTOIRE
GENEtALE: En France, revolte des seigneurs ambitieux. ttats
g6ndraux, les derniers jusqu'i la Rdvolution, 78, 329.
1615. Suite du sejour de Vincent chez les Gondi. - HisTOIRE GENERALE : Louis XIII declare majeur; il epouse Anne

d'Autriche, 78, 329.
1616. Suite du sejour de Vincent chez les Gondi. Vincent
au chateau d'Heilly, suivant une tradition. trection d'un
calvaire; sa restauration (1897), 63, 26.-

HISTOIRE GENERALE :

Richelieu devient secritaire d'ttat pour la guerre; nouvelle
revolte des seigneurs, 78, 329.
1617. Confession d'un paysan de Gannes; ses suites. - Premibre et importante mission a Folleville. - Vincent sort de
la maison de Gondi. Il est pourvu de la cure de Chitillonles-Dombes. Affliction de la maison de Gondi, - Lettre du
general des Galeres. sentiments de son epouse. - Elle s'efforce de rappeler Vincent chez elle. II le refuse. - Ses tra-

ADMINISTRATION

GENIERALF.

vaux a Chiillon. 11 v rdforme le clerg,. 74, 375. - Ses autres
succes dans cette ville. Changensent de deux femmes de condition.Conversion eclatante du comte deRougemont. Vertus
de ce seigneur, son d6tachement des cr6atures, sa sainte
mort. Conversion de plu.ieurs hiqretiques : abjuration de

MN

DE

(GONIl

MM. Beynier et Garron. Oct
•.iun
t etablissement des Confrdries de la Charite. Rgglement de cette confrerie;
elleqse
repand dans la pilpart des provinces du rovaume. Nouvelle
tentative de ia maion de Gondi pour y faire rentrer saint
Vincent. - 11 quitte Ch.tillon. Consternation de
cette ville.
Bel eloge qu'elle fait des -ertus de ce saint pretre,
78, 166.
317, 476. - HISTO!RE •INERALE : Mort du thoologien
Suarez.

I.

S.

VINCENT

DE

IAUL

Marie de Medicis se rdconcilie avec son fils Louis XIII, 78,
33o.
1618. Vincent, rentrd chez M. de Gondi, y travaille aux
Missions. - Mission de Montmirail : conversion de trois
hiritiques. Objection affligeante de l'un d'entre eux; r6ponse

M.

EMMANUEL

DE GONDI

du saint. Vincent commence l'oeuvre des galiriens LParis, 78,
167, 3i8, 476. -

HISTOIRE GEN.RALE : La Visitation institude

en ordre religieux. Synode de Dordrecht. Debuts de la guerre
de Trente ans, 78, 33o.
1619. Vincent est nomm6 aum6nier g6neral des galres. II
est choisi par saint Francois de Sales et Mme de Chantal

ADMINISTRATION

GENERALE

pour superieur de la Visitationde Paris. Retraite de Soissons,
78, 167, 318. 476. - HISTOIRE GENERALE: La riforme des chanoines de Lorraine et le P. Fourrier. La Compagnie des
Indes; fondation de Batavia, 78, 330.
16?2. Etablissement de nouvelles confrdries de La Chariti.
Confririe d'hommes, 78, 318, 476. - HIsTOIRE GEkNXELE :
Louis XIlI et ies protestants du Beam. Combats des Pontsde-Ce contre les scigneurs. La guerre de Trente ans: victoire
du parti catholique a la Montagne-Blanche, 78, 33o.
1621. Vincent de Paul est associ hkI'Ordre des Minimes, 78,
318. - HIsTOIRE GENERALE: Avenement du pape Grigoire XV
I9 fevrier). Mort de Bellarmin. Siege de Montauban, 78, 33o.
la Congregation des Pinitents Tri1622. Vincent agregki
nitaires .a Marseille, 51, 309. - 11 visite les galeriens de Marseille; on raconte qu'il se mit la place de 'un d'eux,75, 529.
- HISTOIREGESERALE: Institution d Rome de la Congrigation
de la Propagande. Mort de saint Francois de Sales. Les protestants du.Languedoc; places de streti accordies aux
protestants. Paris devient archevich6, 78, 167, 318, 33o, 476.
1623. Vincent retourne a Paris. En passant a Micon, il y
rend aux pauvres un service important. I donne une mission
5ur les galeres a Bordeaux. 11 visite sa famille. - HISTOIRE
GENS•RALE : Le pape Urbain Vlll (6 aoft 1623-29 juillet 1644).
Le cardinal de la Rochefoucault et la reforme des ordres
religieux. Naissance de Pascal, 78, 167, 3i8, 33o, 476.
1621. Vincent est nommi principal du collge des BonsEnfants k Paris (i' mars); Antoine Portail en prend possession au nom de Vincent (6 mars), 71, 499: 78, 167, 318, 476. -Premiere rencontre de Vincent de Paul et de Louise de
Marillac, 79, 176. - Vincent nommi b6enficier de GrosseSauve, dans le diocese de Langres, 62, 371. - HISTOIRE GENERALE : Le second ministere de Richelieu; resum6 de sa politique, 78, 330.

LA FONDATION
ET LES DtVELOPPEMENTS DE LA CONGRIGATION.
DE LA MISSION
I. -

SAINT VINCENT DE PAUL

1625. Vincent de Paul fonde la Mission; M. et Mme de
Gondi donnent a cette fin 40 ooo francs (17 avril), 71, 499; 73,
159; texte du contrat de donation, Actes du Gouernement
franfais, etc., p. i. - L'archeveque de Paris, Jean-Frangois
de Gondi, expidie les provisions de Principal du college des
Bons-Enfants en faveur de Vincent de Paul, 78, 455. - Vincent assiste Mme de Gondi k la mort. Dechs de Mme de Gondi
(23 juin); notice, 73, 416-418; 78, 476. - Vincent se retire aux
Bons-Enfants, 64, 12; 73, 169. Notice historique sur cette maison, 71, 492-509. - Premiers rapports de Vincent avec SaintCyran, 78, 476.
HISTOIRE GNA.IALE. - Commencement dela periode danoise
de la guerre de Trente ans. - Mort du roi Jacques 1r en Angleterre (avril). Charles 1P', son fils, lui succhde; il 4pouse
Henriette de France (mai). - Richelieu recommence la lutte
contre les protestants. Chambre de justice contre les fermiers
gendraux. - Maurice de Nassan meurt k La Haye; son frere
Frederic-Henri, nommi
Stathouder par la plupart des provinces de Hollande. Breda est prise par Spinola apres dix
mois de siege (juin). - Alliance de la Hollande avec 1'Angleterre contre l'Espagne.
1626. L'archeveque de Paris approuve et confirme 1'Institut
de la Mission (24 avril), 71, 499; 78, 456; texte de l'approbation,
Actes, etc., p. 3. Vincent passe acte d'association avec
Portail, du Coudraye et Jean de la Salle, ses trois premiers
compagnons (4 septembre), 71, 5oo; 78, 456; texte de ce contrat, Actes, etc., p. 4. - Rapports de Vincent de Paul avec
Mile Le Gras; sa direction; elle vient s'dtablir rue des FossesSaint-Victor, pros des Bons-Enfants (aujourd'hui, rue du Cardinal-Lemoine, 43), 74, 389; 78, 476.
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nefs s'ouvrent toutes grandes pour laisser sortir plus
facilement la fum6e, I'autel s'illumine a la lueur des
bougies v6g6tales: puis chacun des assistants, anim6
par l'ardeur de sa foi, prend une attitude de pieux
adorateur.
Alors, on entend retentir dans le lieu saint les
prieres du matin, chantees avec l'entrain dss jours
solennels etla grave lenteur des grandes ftes. Ensuite
ce sont celles de la messe, au moment oii je me revets
des ornements sacris. Aprbs la lecture de l'Evangile,
grace au silence relatif des bebis, ii m'est facile de
rompre le pain de la parole de Dieu a ces chretiens de
bonne volont6 et de leur souhaiter les pr6cieuses ben6dictions apporties a la terre par le divin Enfant. A
1'heure de la consecration, une douzaine de coups de
canon, tir6s du seuil de la chapelle et r6p6t6s par les
6chos des montagnes, vont annoncer aux infiddles du
vallon, plong6s dans le sommeil, la naissance du Dieu
des chr6tiens.
Puis, quand vient le moment de la communion, en
dehors des enfants sans raison, l'assistance entiere
s'approche de la sainte table. Rien d'6difiant comme
I'air recueilli et le maintien respectueux des communiants! A la maniere dont ils procedent aux prieres
de l'action de graces, on comprend quel respect ils
portent et quel prix ils attachent au sacrement de
1'eucharistie.

Deux heures sont sonnies quand l'eglise se vide
aux eclats du canon et au bruit interminable des
p6tards. Quant aux chr6tiens, ils s'en vont prendre
part a des agapes fraternelles qu'ils avaient eu soin
de se faire pr6parer en temps opportun.
Voici le grand jour de Noel.
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A peine sorti des cimes de nos montagnes, le soleil
nous offre un utile concours en rechauffant de ses.
rayons la cathedrale Sainte-Marie, avantage pricieux,
dont va jouir une assistance plus nombreuse encore
que celle de la nuit precedente. Car aux fideles du
village viendront se joindre les chretiens et les catechumEnes des localit6s plus eloignees. Aussi l'office
ne pourra-t-il commencer qu'a une heure tardive, lorsque tous les pHlerins seront rendus i Ling-Kia,
devenu, pour la circonstance, le Bethl6em de la
contree.
Au moment oil je monte de nouveau a l'autel, la
foule entonne les prieres du matin et procede au c6remonial des dimanches ordinaires. C'est apres cette
deuxieme messe que je fais entendre, derechef, la
parole de Dieu et que j'administre le sacrement de.
confirmation a vingt et une personnes pieuses et
recueillies.
*

a

Enfin, commence la troisieme messe, c6r6monie
principale de cette grande journee, et que je n'ose
appeler le a clou , de la fete. Nous assistons, consol6set emus, a ce beau spectacle de ferveur et de saint
entrain qui nous a tant edifies au cours de l'office de
minuit. Cette fois encore, le moment de la consecration
est signalk par une salve de coups de canon. A l'exception des catechumenes, presque tous les assistants
qui n'ont pas communie au milieu de la nuit prennent
part au banquet eucharistique. La sortie s'opere au
bruit du canon et des p6tards, indispensable accompagnement des circonstances solennelles.
Voi!a done une matinee joyeusement et saintement
remplie, grace aux diverses c6r6monies qui viennent
de s'accomplir : il est midi.
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C'est I'usage, chez nos chretiens, de sanctifier la
soiree des grandes fetes par la recitation en commun
des trois parties du rosaire. Cet acte de devotion
envers la sainte Vierge remplace avantageusement
I'office des v6pres, inconnu au Kiang-Si. Fiddles a
cette ancienne coutume, les paroissiens de Ling-Kia
se transportent, vers deux heures, a la chapelle, pour
y chanter deux chapelets.
A la fin de cet exercice, on me pr6sente a baptiser
les enfants, n6s sur la paroisse depuis l'epoque de la
derniere mission, c'est-i-dire an cours de la presente
annte. Rev&tu du rochet, je me vois entoure d'une
couronne de bib6s, aupres desquels il suffit de suppl6er les cer6monies de bapteme, car les parents ne
manquent jamais, en I'absence du Missionnaire, de
faire ondoyer leurs nouveau-n6s par le catichiste.
Pendant que je procede a ce supplement du
bapteme, une remarque se pr6sente d'elle-meme a
mon esprit. La voici : ces enfants formeront la troisiime generation de. Ling-Kia, qui n'aura pas eu
1'avantage de connaitre le bienheureux Clet, mais qui
se glorifiera d'appartenir a la race de ses disciples.
Daigne notre aimable martyr les benir du haut du ciel
et entourer leur ame et leur corps de sa sainte protection!
40 Comment le demon fait obstacle aux conversions.
Je terminais mes exercices de piete quand un groupe
de chr6tiens vint me proposer d'aller, a 3 kilometres
du village, b6nir un cat6chumine malade, digne du
plus grand interet, tant a cause de la gravit- que des
circonstances de sa maladie. C'6tait absolument con-
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forme a mes gouts que de tirer deux coups d'une
meme pierre, c'est-4-dire d'accomplir un acte de charite, en faisant une interessante promenade a travers
les beaux sentiers du vallon. Comme on ne peut donner le salut du saint Sacrement dans ces chapelles de
montagne, manquant de tous les objets n6cessaires au
culte et plus ou moins exposees a la visite des anarchistes ou des voleurs, rien ne m'empkcha de me
mettre en route aussit6t, escort6 par un certain
nombre de catholiques.
Le catechumene en question, un des plus riches
propri6taires de la region, est chef d'une nombreuse
famille. Entr6 dans sa maison, je suis bient6t salu6
successivement par sa femme, ses cinq fils, ses brus et
ses filles : en tout quatorze personnes. Le malade, lui
aussi, se traine p6niblement jusqu'aupres de moi.

Pour m'expliquer l'origine de sa maladie, il me
montre d'une main dEbile, mais d'un geste fi6vreux,
l'image sainte qui occupe la place d'honneur de cette
habitation. Cette place ktait occupee auparavant par
une collection d'idoles. Lui, s'6tant converti a la religion catholique, il y a trois mois, proceda imm6diatement a l'immolation de ses dieux de bois, jetis au feu
et remplac6s par un tableau religieux. Quelques jours
apres, il tombait malade d'un mal qui le terrasse et
permet de calculer le nombre de ses jours. Voile,
selon la conviction de cet interessant catechumene, la
cause de son malheureux sort. II se croit l'objet des
vengeances de ces idoles qu'il d6tr6na naguere de
sa
propre main. Ce qu'il demande maintenant A l'ev6que
missionnaire, c'est une b6n6diction qui, donn6e
h sa
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personne, a sa famille et a son habitation, les d6livre
pour toujours des malifices du d6mon.
Sans poss6der aucune aptitude medicale, il m'es t
permis cependant de diagnostiquer la maladie de cet
infortun6 et d'en conjecturer les causes, toutes naturelies. Neanmoins, cette coincidence de la conversion
avec l'origine de I'infirmit6 permet un point d'interrogation. Nous connaissons plusieurs exemples, oi des
paiens, se convertissant a la foi. sont tomb6s aussit6t
apres dans quelque grave malheur. Les uns ont persevere jusqu'au bapteme; d'autres, scandalis6s par cette
premiere 6preuve, sont retourn6s a leur vomissement.
Quant i la demeure oih nous nous trouvons en ce
moment, je me prate volontiers i appeler sur elle les
benedictions divines. DejA deux cierges de cire veg6tale bralent devant le pieux tableau. Pendant que mes
compagnons a genoux se mettent en priere, on me
presente de l'eau b6nite, dont j'asperge le pauvre
malade, sa famille, ainsi que sa vaste habitation. Que
le bienheureux Clet, patron du Kiang-Si en g6neral et
de cette contr6e en particulier, daigne rendre a la
sant6 le chef de ce foyer! Si notre puissant martyr
op 6 rait le miracle de sa gu6rison, il attirerait a la foi
les nombreux t6moins de sa puissante intercession et
ferait de Ling-Kia, son ancienne paroisse, un centre
important et florissant de chretiens.
Apres une collation, servie avec autant d'abondance
que de bon coeur, nous quittons notre infirme,un peu
reconfort6, et, le chapelet en main, nous suivons les
sinuosit6s du torrent, jusqu'au seuil du palais 6piscopal.
5' Les adieux.
Comme tous les autres 6vCnements de ce monde,
notre belle fete de Noel se trouve condamn6e a finir.
Onla cl6ture a huit heures du soir, dans lacath6drale
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Sainte-Marie, par le chapelet, par les prieres du soir
et par un dernier chant du 16gendaire Noel. 11 faut voir
avec quelle satisfaction nos fiddles se felicitent de
leur journ6e et quel souvenir ils vont garder de l'eclat
exceptionnel donn6, cette ann6e, a la fete de Noel!

Le lendemain matin, un fait nous aide A constater,
une fois de plus, quelle importance les anciens chretiens attachent a 1'audition de la messe. Telle est la
caracteristique des fideles formes par les Missionnaires
des premiers temps: un grand empressement pour
l'assistance au saint sacrifice.
Je devais partir de grand matin, a cause du long
voyage qui me restait A faire. II me fallait done c•lbrer les divins mystires longtemps avant le lever du
jour. Malgr6e 'heure matinale, malgre la fatigue de la
nuit prec6dente, pass6e en prieres, tous les paroissiens
de Ling-Kia se trouvaient presents dans leur chapelle,
afin de s'attirer les graces spiciales attachees A l'audition de la sainte messe.
Au moment du d6part, j'6prouve un sincere et vif
regret de quitter ces sympathiques chr6tiens. Ils m'entourent a genoux, demandant la faveur de baiser mon
anneau et de recevoir de moi une benediction particuliere h chacun d'eux. Pendant que nous prions
ensemble, au pied de i'autel, je les recommande et les
confie a la bienveillance et A la protection du bienheureux Clet, leur ancien pasteur et leur puissant patron.

Je me suis beaucoup 6tendu sur les d6tails de cette
fete, pass6e dans une chretient6 de notre martyr,

-

io3 -

parce que tout ce qui le concerne, de pros ou de loin,
merite un grand int6ret. ttant ses successeurs, nous
avons le devoir de conserver religieusement son souvenir et de le rappeler A ceux qui l'entourent, comme
nous, de leur v6neration et de leur amour.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. E. GRUSON, Pritre de la Mission
a M. A. FIAT, Supirieurgineral.
Alitiena, 19 octobre 1913.

Le I courant, un homme venant d'Adoua me faisait
annoncer que nos deux confesseurs de la foi avaient
6t. remis en libert6. t Enfin! , m'6criai-je, et je le dis
aussit6t a mes confreres qui, avec moi, benirent Dieu.
Le lendemain,je c6l6brai une messe d'action de graces.
Helas! c'6tait une fausse nouvelle... Avant-hier,
17 courant, l'un de nos domestiques arriva de Gondar.
, Parie vite, lui dis-je, apres 1'avoir embrass6, sont-ils
delivres? n I1 baissa tristement la tkte. ( Mon Dieu, ils
sont done toujours enchaines? - Oui, mon Pere, et
le ras Old6 Ghiorghis a d6cid6, sur les injonctions
de l'abouna Mattieos, de les envoyer a Addis-Ab6ba.
c'est la qu'ils seront interroges et jug6s. ,
J'ai envoy6 un second telegramme a M. le Ministre
de France et j'attends avec anxi&ti le resultat de ses
demarches. Jusqu'a ce jour, je n'ai rien recu et ce
silence m'inquiete; il faudrait i tout prix emp&cher le
ras Old6-Ghiorghis de trainer jusqu'a la capitale
ses deux innocentes victimeset de les livrerauxgriffes
de I'abouna Mattieos, digne successeur du trop fameux
Salama.
Esp6rons que nos prieres feront violence au ciel.
Permettez-moi d'ajouter qu'au milieu de tant de tribulations, nos ames sont remplies d'une sainte fierte.
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Abba Ghebra-Michael m'a 6crit du fond de son cachot
quelques lignes au crayon. Elles t6moignent de son
courage.
Voici les principaux passages de cette lettre : t Que
cette missive parvienne a notre PFre ! Comment avezvous passe la saison des pluies ? Nous, grace a Dieu,
nous sommes bien. Merci d'avoir envoy6 des domestiques nous visiter et nous secourir! Nous n'avons
pas &t6 comme des brebis abondonn6es dans le
desert. Ne nous reprochez pas, mon Pere, de n'avoir
pas pris la fuite. A Gondar, plusieurs nous regardaient comme des protestants. II 6tait bon que nous'
confessious la foi devant le ras et devant tout le
peuple. Que dirait-on d'un soldat qui abandonnerait
son drapeau pour fuir loin du champ de bataille?
Celui qui seme dans les larmes moissonnera dans
l'all6gresse. Nos souffrances ne seront pas inutiles
a la Mission. Du reste, nous devions donner le bon
exemple aux pauvres paiens que nous 6tions venus
6vang6liser. Soyez sans inquietude a notre sujet.
Nous comptons pour rien les meurtrissures de nos
bras et de nos jambes charg6s de lourdes chaines,
la faim, la vermine, la societ6 de quarante voleurs
ou assassins, I'infection de notre cachot. La seule
privation qui nous est bien douloureuse, c'est la privation de la sainte communion. Saluez tous nos peres
et nos freres, les petits aussi bien que les grands. Que
la volonte de Dieu soit faite ! Priez pour nous ! ,
Une lettre de la soeur Robert, de Rome, en date du
i" octobre courant, m'apprend que le Saint-Pere envoie
une benediction speciale aux deux confesseurs de la
foi et (( qu'il prend une large part a leurs souffrances -.
Nous allons faire partir pour Dax notre pr&tre abyssin, postulant.
C. GRUSON.
Veuillez agreer, etc.
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MADAGASCAR

BETROKA
Letrre de MGR LASNE a M. MILON, Secretaire gineral.
Betroka, le 8 aofit 1913.

Par suite de l'&rection de Betsileo en vicariat apostolique et, pour plus de clarte, la Propagande a decide
que les divers vicariats seraient d6signes sous le nom
de t vicariats de Diego, Tananarive, Fianarantsoa et
Fort-Dauphin ,.
Que je vous donne maintenant quelques nouvelles
de notre Mission.
Depuis la fin du mois de mai, je suis ici, A Betroka
ou nous procedons a l'installation d'une petite residence
en plein centre de notre vicariat. Depuis de longues
ann6es, de nombreux catholiques vivent dans cette province, priv6s de tout secours religieux. Le recensement que nous avons fait dans cette localit6 de
Betroka en accuse plus de deux cents, et A peine
trouve-t-on, parmi eux, une quinzaine de personnes a
mrme de pouvoir s'approcher des sacrements; toutes
les autres sont a remettre dans le bon chemin. II en
est ainsi a Benitea, Ranohira, Jakora, autres localit6s
un peu moins importantes. C'est a Ihosy qu'ils sont en
plus grand nombre; au premier jour, quand notre personnel et nos ressources le permettront, nous y mettrons un missionnaire a demeure.
C'est une tache bien malaisee qu'ont MM. Fayard et
Garric, charges d'assurer le service religieux de cette
immense province de Betroka. I1 s'agit de regions
montagneuses, oi les voies de communications sont
encore trop sommaires. II faut, au surplus, disputer le
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terrain aux protestants norv6giens qui travaillent ici
depuis de longues ann6es. Ils ont fait jusque dans les
rangs des catholiques des recrues qu'il va falloir
essayer de leur reprendre.
II ne m'est pas encore possible, cette ann6e, de vous
donner un 6tat un peu pr6cis de notre mission. Les
communications sont a ce point difficiles que je n'ai
encore pu visiter des localit6s oi je desire pourtant
aller. 11 faut m'excuser; 1'organisation est dansce pays
chose si malaisee.
Veuillez agreer, etc,
LASNE.

MANOMBO
Lettre de M. BRUNEL Pretrede la Mission, i M. A. FIAT.
Supirieurginiral.
Manombo, 22 juillet xg12.

Mgr Lasnes nous a dit a son passage & Tulear que
vous d6siriez &tre informe de temps en temps de nos
travaux.

Notre situation i la c6te ouest de Madagascar n'a
gubre change depuis six mois. Cependant, Tul6ar prend
chaque jour une nouvelle importance, c'est un port sir,
oi les batcaux n'ont rien & craindre par n'importe quel
temps et il est assez fr6quent6. En ville, on fait de
nombreux travaux, des maisons, des routes; et aux
environs on se livre a l'l6evage de l'autruche, a qui le
climat tres sec convient parfaitement. C'est un pays
-o4 tout le monde trouve de l'ouvrage bien pay6, il n'y
a de pauvres que quelques vieilles gens que leurs
enfants soignent et nourrissent mal, mais qui sont
habitues a ces procedis qu'eux-memes ont employes
envers leurs parents, et qui n'en souffrent guere. Le
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mois prochain, va commencer le grand trafic des pois
du Cap qui va remplir le pays d'argent, car ces pois
sont tres bien vendus dans les ports d'Angleterre et
d'Allemagne. Le monceau d'argent qui arrive ici se
r6partit sur assez peu de monde, car le pays n'est pas
bien peupl6 : chacun a sa bonne part, et les colons
trouvent tres difficilement des ouvriers pour leurs
concessions.
Ils n'en trouveraient pour ainsi dire pas du tout,
n'6tait 1'6migration des Betsileos que l'appit des forts
salaires amine sur la c6te.
Pour nous, cette prosperite materielle ne nous aide
pas : en particulier, nous ne trouvons pas d'auxiliaire,
de catechiste; or, la oi manque le catechiste, nous
avons plut6t une paroisse qu'une mission proprement
dite, c'est-a-dire que, forc6ment, nous restons au m&ime
endroit oi, une fois groupisles gens de bonne volonte,
1'6tat de la paroisse reste plus ou moins stationnaire.
Et trop souvent les exemples des Europ6ens, peu soucieux des pratiques religieuses, ne nous secondent pas.
Nous avanqons a travers ces obstacles-lh, tout doucement, en silence, sans pouvoir former de beaux projets. Jusqu'a ces derniers temps, nous avions 1'idde de
demander l'autorisation d'essaimer dans une localit6
au sud de Tulear, oiu relichaient les anciens bateaux
pour faire eau. Cette annie, on commence a y construire une usine pour une pecherie de baleines; il s'installera lI un fort groupe de Norv6giens, dont aucun
ne sera mari; ils s'introduiront dans les families du
pays, qui deviendront tres riches, mais a qui il ne
faudra pas parler de mariage chr.tien. Et voil, un
projet de mission auquel il faudrait bien penser.
Mgr Lasnes, d'ailleurs, disait : 11 faut deux confreres " Tjic'ar, mais ce n'est pas la qu'est I'avenir de
la Mission. , A Tulear, il y a deux confreres, et moi

-

log -

je suis a 5o kilomitres au nord : toujours a cause de
la nkcessit6 oh nous sommes d'etre presents nousmemes, faute d'auxiliaire sur qui on puisse compter.
Si nous nous groupions trop, nous aurions, dans tout
le vicariat, quatre ou cinq paroisses tranquilles, confortables, et puis plus rien du tout.
Pendant que Mgr Lasnes 6tait ici, M. Henriot, qui est
un confrbre adroit et debrouillard, lui a donn6 quelques legons d'6quitation, et Monseigneur est tres bravement parti a mulet, tout seul, pour la traversee de
Madagascar. Ii nous a laiss6s tous 6difies et encourages
par sa r6solution aller del'avant, comme l'un de nous,
en pauvre 6quipage et avec pauvre escorte. D'ailleurs,
ce qu'il y a de brave et d'Cdifiant l-dedans, c'est tout
simplement de faire le premier pas, de s'en aller seul
avec un mode de locomotion auquel on n'est pas habitue; autrement, les sentiers de Madagascar ne sont
pas dangereux, on n'y risque la rencontre d'aucun
serpent mechant, d'aucune b&te firoce,nim6me d'aucun
brigand. Le plus grand danger, si on va loin dans 1'est,
est de culbuter au milieu d'une rivibre pleine de
caimans; mais le caiman est peureux et ne reste pas
sur le passage d'une petite troupe qui a soin de crier
- pleins poumons.
Et, en plus, nous autres, en traversant Madagascar,
nous rencontrons partout un petit groupe de chritiens
betsileos descendus de chez les Peres J6suites. Aussi
Monseigneur est parfaitement arriv6 k Farafangana,
ayant voyag6 aussi simplement et apostoliquement
qu'on le peut en ces pays-ci. Dans I'office de saint
Vincent, saint Bernard remarque bien que la maniere
apostolique de voyager est de voyager a pied, et nous
autres qui ne voyageons pas a pied, il ne faut pas que
nous exag6rions notre vertu; mais, outre le petit
decorum necessaire a garder, les voyages a pied rame-
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neraient trop vite le Missionnaire de Madagascar dans
quelque coin d'infirmerie en France.
Pendant que Monseigneur partaitpar le Sud, je commencais aussi mon petit voyage parmi les catholiques
betsileos qui sont dans le Nord a quelques jours d'ici.
Par l~, il n'y a mime pas de rivibre a caiman, et on
peut, sans le moindre souci, goiter les charmes d'un
voyage pendant la bonne saison. La-bas, dans les
centres, il y a quelques families r6gulieres, de braves
gens qui recoivent bien, prennent leur petite part des
d6penses, font des sacrifices pour leur chapelle. Ils
m'avaient envoye un baeuf pour porterlesobjetsde culte

et les petites provisions, un bceuf qu'ils avaient achet6
a leurs frais et qu'ils me donnaient. Bref, on pourrait
dire une bonne petite paroisse de France, bien dispos6e a accepter l'influence du pretre. Pendant mon
s6jour, il y a eu quelques communions tous les jours.
Ces braves gens ont du m6rite de rester unis en chr6tient6, car la loi chr6tienne leur est bien difficile et on
est heureux de pouvoir les aider a se maintenir on 5 se
relever dans la mesure oi c'est possible.

Sur la c6te, les catholiques n'en sont pas h aider le
pr&tre, au contraire ils sont aussi qu6mandeurs qu'on
le dit des Abyssins; mais au contraire des Abyssins,
on peut, sans h6siter, les ( envoyer promener , tous, du
plus humble au plus notable. En prenant de l'fge, nos
jeunes chretiens arriveront aussi a se raisonner et '
imiter les catholiques betsileos, et c'est alors que nous
aurons l'espoir de gagner un peu plus de monde a la
religion.
Nous avons 6tC r6unis longtemps tous les trois, au
moment de la visite de Mgr Lasnes, et pendant rann&e
les voyages entre les deux maisons de la c6te ouest
sont faciles et peu coiteux. En somme, notre situation
n'a rien de particulierement austere, nous n'avons
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besoin ni de grand courage, ni de grande habilete,
mais seulement, comme partout, de patience contre
mille petites entraves.
Veuillez agreer, etc.
E. BRUNEL.

FARAFANGANA
Lettre de la swur Marie MAZE h laltrs
Marie MAURICE.

honorie Mkre

Farafangana, 18 octobre ig93.

H6las! cette fois vous ne pourrez pas dire que les
lettres qui vous viennent de Farafangana sont votre
rayon de soleil. C'est les larmes aux yeux et le coeur
fendu que je vous &cris;toutes nos oeuvres paroissiales
sont d6truites. Le 16 octobre, un incendie, excit6 par
un violent vent d'ouest, qui nous faisait craindre un
-cyclone, d6truisit une partie de laville de Farafangana;
des paquets de feu volaient de case en case apportant,
partout oi ils se posaient, la d6solation et la ruine.
On pouvait esplrer que nous serions 6pargnbes, vu le
point eloignk oh l'incendie avait commence, mais le
feu approchait A toute vitesse et le toit du march6 qui
est A c6t6 de notre dispensaire flambait deji, qu'on
6tait encore a se demander ce qu'il y avait.
Dans un instant, on ne vit plus qu'une trainee de fet
dans notre propri6te; d'abord, ce fut le dispensaire
qui s'embrasa; et, ensuite, successivement, la grande
case des sceurs, si gracieuse, il n'y avait que deux ans
qu'elle 6tait faite; la boulangerie, oif nous avions pour
5oo francs de farine; la case des caisses oi nous
avions une barrique pleine de vin; la cuisine des
enfants; puis, notre grand ouvroir, of il y avait aussi
les bourses de nos enfants, pros de 3oo francs; notre
ecole, qui 6tait si charmante et si bien construite;
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la cuisine des Missionnaires, leur case des catichismes,
leur magasin qui contenait une precieuse et considerable provision de bois de construction. Ce torrent de
flammes a continue jusqu'a la mer, rasant tout sur son
passage. Notre terrain est maintenant comme un
desert, il n'y a plus que du sable noirci, nulle trace
m&me de nos cases, les arbres sont encore debout, mais
noirs, calcines et d6pouilles de leurs feuilles.
Ce spectacle est affreux a voir; c'est le coeur bien
serr6, mais plein de foi et de confiance, que mes cheres
compagnes et moi avons prononce le fiat de la rssignation et le ( Dieu soit b6ni n. Oui, nous avons confiance que de ces cendres et de ces ruines, il fera ressusciter nos ceuvres plus belles et plus prosperes; ces
ceuvres 6taient a lui, et il n'est pas embarrasse pour
trouver des ressources.
C'est grace a Dieu, tout d'abord, etensuite au courage
et A la presence d'esprit des sceurs, des Missionnaires
et de nos chers chr6tiens qui se sont montres tres
devoues, qu'on a reussi a sauver bien des choses, pieces
d'etoffe, caisses d'ornements d'eglise, chaises, tables,
provisions de remdes. Cependant, les pertes que nous
avons subies peuvent s'evaluer a 20000 francs. Les
flammes sont arrivies a quelques metres de l'6glise
et de lamaison des Missionnaires;le P. Hiard jeta une
relique de saint Vincent a c6te de la case des Missionnaires qui fut providentiellement epargnee par le feu
ainsi que 1'6glise. Mais dans la crainte oh l'on etait,
on sortit tout en plein air; c'6tait un ple-mele qu'on ne
peut se figurer de toutes sortes de choses. Voila trois
jours que nous travaillons a dimler tout cela, ayant
tout d6pos6 a la 16proserie qui, par bonheur, 6tant fort
ýloignee et dans une direction oppos6e, n'a pas ete
menacee.
_'ais, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que
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ce jour-li, j'6tais absente de Farafangana, 6tant alle
dans un petit village a deux heures de distance,

et je vous laisse A deviner quelle fut ma surprise et
I'impression douloureuse que je ressentis en ne retrouvant plus une case et voyant d'un seul coup detruites,

nos ceuvres naguere encore si belles et si consolantes.
Mgr Lasne est absent, etant parti pour aller h FortDauphin, ot l'on se prepare a feter les vingt-ciuq ans
d'6piscopat de Mgr Crouzet. Combien il va souffrir

d'etre si loin de nous, dans une pareille circonstance,
et combien nous le regrettons nous aussi !
Je connais trop bien votre coeur si maternel et si
g6nereux, pour ne pas deviner toute la part que vous
prendrez a notre affliction, et votre vif desir de nous
venir en aide; mais je sais aussi quelles demandes de
secours vous arrivent de toutes parts, je n'ajoute done
rien; quelque secours que ce soit, que vous pourrez
nous envoyer, sera toujours le bienvenu.
Veuillez agr6er, etc.
Soeur Marie MAZI.

AMERIQUE
PROGRES DU CATHOLICISME AUX ETATSUNIS
Le Catholic Directory pour l'annie g913, nous apprend que la hi6rarchie catholique aux Etats-Unis
comprend 14archeveques 'dont 3 cardinaux) et ioo eveques, 17945 pr6tres, dont 3 273 appartiennent au
clerg6 s6culier et 4672 au clerg6 r6gulier, 14 312 6glises,
85 s6minaires et 6 i69 s6minaristes. Quant a la population catholique des 48 Etats de 1'Union, elle atteint le
chiffre respectable de 3 154 58 .mes;sinousajoutonsi
ce chiff re les fid les diss6min6s dansles possessionsam6ricaines, nous arrivons au total imposant de 23 329000.
Ces statistiques classent d'embl6e les catholiques en
tete de toutes les a denominations, religieuses, prises
s6parement, car aucune autre ne peut se pr6valoir d'une
collectivit6 aussi nombreuse, aussi unie et aussi vivante.
Les catholiques sont largement repr6sent6s dans le
personnel des corps officiels du gouvernement am6ricain. Il y a trois gouverneurs catholiques (Illinois,
Rhode-Island et Iowa). Les Etats de New-York, indiana, Massachusetts et Illinois, ont des lieutenantsgouverneurs catholiques. D'autre part, soixante membres du Congres sont catholiques ainsi que beaucoup
d'autres fonctionnaires de 1'atat. - Annales de la Propagation de la Foi, septembre 1913.
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OPELIKA (Alabama,.
Letire deM. H. MAC HALE, Pritrede la Mission, visiteur
de la province orientale des Etats-Unis, i M. A. FIAT,
Supdrieur geniral.
Germantown, Phila., le i6 novembre 1913.

Je viens vous donner quelques renseignements sur
I'oeuvre des Missions aux protestants que nous commenSAmes, il y a trois ans, dans le diocese de Mobile,
Etat d'Alabama.
L'6tendue du territoire que Monseigneur l'eveque
nous a confi6, est de 16ooo kilomhtres carris, avec
une population de 218 ooo habitants.
De cette population dispersee en petites villes et
villages, la proportion de catholiques n'est que 4 p. 3 ooo.
Au commencement de nos missions en cette contr6e, il
n'y avait que 5o catholiques. A ce moment, apres trois
ans de ministere, il y en a 257. Nos Missionnaires y ont
donn6 36 missions aux protestants, et 369 conferences.
Le resultat a 6te de 40 baptemes d'adultes et 20 d'enfants.
Dans la m8me p6riode, nos Missionnaires ont pr&ch6
31 retraites aux sceurs et 22 missions aux catholiques,
ailleurs que dans notre propre territoire.
II ont distribu6 I10 ooo journaux, p6riodiques, brochures d'instruction aux protestants.
On y a biti trois petites 6glises et on s'occupe d'en
b;tir trois autres.
Tout r6cemment, les protestants d'Opelika, oii est
notre maison, ont demand6 aux Missionnaires de leur
donner des conferences les dimanches soirs dans notre
6glise. On leur a repondu : oui, si vous y garantissez
la presence de 20 personnes. Le premier dimanche sui-
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vant, il y avait 24 protestants. Apres trois ans d'attente, on est enfin arrive a cela.
Dans une autre mission, oh on donne des conferences
o0 j'ai pr&ch6 moi-meme, I'ann6e derniire, I'auditoire
est beaucoup plus nombreux. L'6glise est pleine
chaque dimanche de fideles et de protestants; ces derniers sont souvent au nombre de 5o.
Dans un troisieme endroit, oi il y a un grand college
de l'Ltat, les 6tudiants protestants viennent assister .
la messe au nombre d'une cinquantaine.
Un incident qui eut lieu l'ann6e pass6e a Opelika,
est digne d'&tre mentionn6. Un pauvre homme, qui
avait un ulcere a la jambe, se trouvait abandonn6 dans
une miserable chaumiere. Un autre homme d6couvrit
ce malheureux, ainsi souffrant, abandonne, et incapable de se soigner. II alla chercher de l'assistance
chez plusieurs, sans succes. Enfin, il se souvint des
pr&tres catholiques dont il avait entendu parler, et qui,
peut-etre, r6pondraient A son appel pour le malade.
I1 ne se trompait pas. Un des Missionnaires vint aussit6t apporter du secours. Le meme Missionnaire acheta
quelques remedes pour panser la jambe ulc6rbe, et luim&me les y appliqua. De plus, il til1phona un h6pital
de Filles de la Charit6, distant d'environ 1oo kilometres, afin d'avoir une place pour le malade, et'il 1'y
conduisit par le chemin de fer.
Cet incident, qui ne tarda pas a etre connu, attira
i'attention de la ville sur la presence et sur la charit6
des Missionnaires, mieux que n'avait fait leur ministere
accompli a 1'6 glise. C'6tait la religion en pratique.
Les quatre confreres qui composent le personnel de
cettemaison sont : M. Mac Donald, supbrieur; M. Molyneaux, assistant; M. Mennis et M. Mackey. Mgr Alien,
lebon et z6ie 6vbque de Mobile, se montre tres content
de notre ministere. Les Missionnaires, de leur part, ne
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se meuagent point, quand il est question du salut des
ames.
Maintenant, il n'y a qu'a prier le Maitre de la vigne
d'y envoyer d'autres ouvriers dignes de leur vocation
et de saint Vincent.
Veuillez agr6er, etc.
Patrice MAC HALE.

MEXIQUE
NOTICE HISTORIQUE
SUR LA MAISON DE OAXACA
OAXACAou Oajaca,en latin Antequerra, est la capitale
de 1'Etat d'Oaxaca au Mexique. Son nom vient, paraitil, du grand'nombre d'arbres a cochenilles, appel6s
Quaxes par les indigenes, qui croissent aux environs.
La ville, bien bitie, salubre, est situee sur le rio
Verde, a 375 kilometres sud-est de Mexico. La population est de 27 ooo habitants. C'est le siege d'un archevech6.
Aux instantes prieres de Mgr l'archeveque D. Euloge
G. Gillow, la Congr6gation de la Mission accepta la
directiondu grand seminaire en 1897. Voici ce qui se
rapporte A cet 6tablissement.
I. -

QUELQUES SOUVENIRS

ANTERIEURS

Deja, avant Mgr Gillow, archeveque actuel d'Oaxaca,
onavaitvoulufonder danscette ville une maison de mission pour lespretres lazaristes. C'est ce que me racontait
M. Hippolyte Ortiz y Camacho, 'ancien doyen de cette
6glise metropolitaine, qui eut toujours une grande bienveillancepour les Pr&tresde laMission; ilmeraconta une
fois son p6nible voyage i Puebla, oin il avait &t6 envoye
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par le chapitre et 1'autorite ecclisiastique dans le but
d'arranger l'affaire avec les Lazaristes qui y demeuraient; mais tout &choua avec les vicissitudes de ce
temps-la, qui sont un triste souvenir pour le pays.
Quand Mgr Vincent Firmin Marquez vivait encore,
Mgr Eulogio G. Girlow, 1'archeveque actuel, honor6
du titre de , familier , du palais apostolique, avait
entendu dire, pendant son s jour a Rome, que de toutes
les congr6gations du Mexique, il ne restait que les
Jesuites et les Lazaristes, qui 6taient encore fiddles a
leurs regles et remplissaient leur ministtre a 1'6dification du peuple et pour le salut de leurs ames. Depuis
lors, il avait estimn ces deux congregations d'une manitre sp6ciale. Voil. quelques 6evnements de la vie de
Mgrl'archev&que, qu'il r6p6tasouvent A ceux qui avaient
1'occasion de l'entendre el que je ne fais que reproduire.
Mgr Gillow vint prendre possession de son diocese
le 17 novembre 1887, et y amena avec lui un prktre
jesuite, destin6 a devenir plus tard I'aum6nier de
1'6glise de la Conception : avec lui les jesuites furent
ainsi 6tablis a Oajaca.
Monseigneur avait toujours gard6 la pens6e de faire
venir les Pretres de la Mission. En prenant possession
de son diocese, tout d'abord il avait rorganis6 le s6minaire,dontl'ktatktait d6plorablea son arrivee. Pour fonderlepetit s6minaire, il avait achet6 et aminagi l'ancien
couvent des Carmes, connu vulgairement sous le nom
du , Haut-Carmel ,,et la, il avait transport6 les quelques seminaristes, rest6s saufs apres la temp&te qui
venait de passer. Ce n'6tait pas une satisfaction qu'on
ressentait en voyant la condition des th6ologiens, les
aspirants plus immediats aux ordres sacrts; pour eux,
aucun rgglement traditionnel, pas de discipline conciliaire, rien qui pit mnriter quelque respect de leur
part! Ou bien dans leur famille, ou bien parmi des
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personnes qu'il serait mieux de n'avoirjamais connues,
ils perdaient leur temps dans la dissipation ou dans le
pech6; ils se promenaient partout a leur gre, suivant un
proverbe dupays ( comme des Maures sans roi ,. Quand
venaitle temps de monter au saint autel, si leurs mocurs
n'avaient pas &t6 d6ja perverties, ce n'6tait que par
miracle.
Mgr Gillow voulut appliquer un remede a cette terrible maladie et il y reussit partiellement, malgre
l'opposition faite ouvertement par les uns et secretement par les autres. II parvint a fonder le (( College
cl6rical » du grand s6minaire, en r6unissant des s6minaristes d'abord dans l'aumbnerie de Las Nieves et plus
tard dans l'ancien couvent des Bethl6emites, qu'il
acheta a cet effet
Le z616 prelat 6tait second6 dans ses efforts par des
cooperateurs nombreux et devou6s, qui remplissaient
leur ministere avec perfection; mais malgre tout, sa
sollicitude n'6tait pas encore satisfaite des mesures
prises et qu'on pourrait dire preliminaires. Le 15 janvier 1895, il fonda P'cole apostolique, dans la meme
maison que le grand s6minaire; elle 6tait destinee h
recruter les vocations eccl6siastiques et a former les
coeurs des jeunes gens depuis l'enfance a une piet6
solide. Sans risque de se tromper, on peut affirmer
que cette pensee salutaire avait &t6 inspir6e par notre
regrett6 Pere visiteur Ildefonso Moral.
Mgr Gillow, en m8me temps, poursuivait son projet
de confier aux disciples de saint Vincent de Paul cette
pepinilre, qu'il avait plantLe avec tant de sollicitude
dansl'6glise d'Antequerra. Plusieurs fois, il avait expose
son d6sir aux Prktres de la Mission; mais ils n'avaient
pas pu acc6der a ses propositions A cause du manque
de personnel dans la province. On n'avait rien resolu
encore le 31 juillet de 1896, oiu Mgr Gillow pontifia
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dansl'6glise Sainte-Brigitte, de Mexico, dans une fete
c6l6br6e par les Jesuites en 1'honneur de leur saint fondateur. M. Vigo, lazariste, y fit un sermon qui satisfit
tellement l'6veque d'Oajaca, qu'il en exprima son contentement a tous ceuxqui l'entouraient. Le lendemain,
il vint a la maison des Pretres de la Mission, il resta a
diner avec la communaute et il d6clara qu'il ne partirait pas si on ne lui promettait pas formellement de
lui donner deux pr&tres et un frere coadjuteur pour
commencer les cours du seminaire, I'ann6e suivante.
II. -

FONDATION DE LA MAISON DE OAJACA (anciennement ANTEQUERRA).

Cette fois, Mgr Gillow obtint tout ce qu'il demanda.
MM. Emmanuel Garcia Sanchez et Joseph Elie Quintas,
avec le frere Michel Godinez, furent destines a cet etablissement. A leur arriv6e A Oajaca, le II janvier 1897,
accueillis avec affabilit6 par M. Pierre Rey, alors recteur du petit s6minaire, ils furent conduits au s6minaire dans la voiture de l'archeveque. Les annales du
s6minaire disentque, i le 12 janvier 1897, les Pr&tres
de la Mission, M. Emmanuel Garcia Sanchez et M. Joseph Quintas,se chargerent de la direction du College
clerical et de l'Ecole apostolique,qui lui 6tait annex6e,
le premier comme recteur et le second comme son directeur spirituel i,. Le s6minaire fut remis par M. Joseph
Mignez, qui en avait 6t6 le recteur jusqu'alors et qui
est maintenant le tres digne 6 veque de Zamora, un des
meilleurs amis des disciples de saint Vincent de Paul
et une gloire l1gitime de l' 6 piscopat mexicain.
Pour la direction du s6minaire, les Lazaristes adopterent des le debut et presque entierement depuis, le
reglement ordinaire des s6minaires confi6s a leur congregation: I'experience y fut favorable. Aujourd'hui,
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les pr&tre de la nouvelle geniration, vertueux, d6vou6s,
z616s et fort instruits, font immensement de bien au
peuple.
Avec ce travail et celui que nous indiquerons tout a
l'heure, la charge 6tait tres grande pour les trois Missionnaires : heureusement un quatrieme pretre envoy6
de Mexico vint a leur aide.
Les 616ves de l'Ecole apostolique recevant leur
instruction au petit s6minaire ou t Haut-Carmel ,,
6taient obliges de s'y rendre du grand s6minaire deux
fois par jour. Monseigneur voulut (i5 janvier 1898) que
les ~elves internes du petit s6minaire demeurassent au
grand sminaire, d'oi ils devaient aller au petit assister
aux classes des externes et des 6lves de l'icole apostolique.
Le 5 janvier 1899, M. Emmanuel Garcia laisse sa
charge de recteur du grand s6minaire; M. Joseph Uriz,
qui, la veille, etait arrive du s6minaire de Monterrey, le
remplaca. Ce changement n'arrkta en rien les progres
qui se faisaient peu A peu dans ce s6minaire lequel
devenait ainsi un s6minaire selon 1'ideal de saint Vincent de Paul.
Le 4 janvier 19ox, Mgr l'archeveque, apres en avoir
confer6 avec le visiteur, M. Ildefonso Moral, et avec le
recteur, d6cida, afin d'eviter les allies et venues si
frequentes, que le petit s6minaire habiterait la meme
maison que le grand. Les enfants de saint Vincent
continuerent a avoir sous leur direction les deux seminaires r6unis. Tout 6tait fait le 13 janvier de la m~me
annee, oiý on devait recommencer les cours. Apres cela,
nous avons tourne tous nos efforts a ambliorer les conditions intellectuelles et materielles du s6minaire
d'Oajaca : grice a Dieu, il se trouve aujourd'hui dans
un 6tat florissant. Treize pretres d6voues en sont les
professeurs, dont sept appartiennent a la Congr6gation
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de la Mission et six sont des pretres seculiers qui jadis
etaient nos meilleurs eleves. Maintenant,'ils nous aident
avec assiduite dar.s nos labeurs, et, par leur conduite
exemplaire, par leur vertu et par leur dvvouement, ils
edifient le s6minaire oh ils demeurent.
Depuis le temps oi l'on nous a charg6s de diriger le
s6minaire, quatre-vingt-quinze pretres y ont 6t6 6levCs.
Parmi eux,cinq sont dejh morts, un est chanoine honoraire; unautre,avec quatre de nos anciens el6ves, dirige
avec beaucoup de succes le principal college catholique d'Oajaca, destin6 a l1'ducation des jeunes gens
de la haute soci6t6; trois dirigent la presse catholique;
six sontprofesseurs au s6minaire; tousles autres, diss6mines dans les dioceses comme cur6s ou vicaires, font
un tres grand bien et s'attirent la bienveillance du
peuple. Tout le monde demande a 1'6veque de ces nouveaux pretres, en ayant bien soin d'insister pour que
ce soient des nouveaux, , de ceux,disent les gens,qui
sont infatigables au travail et qui ne veulent que le
salut de nos ames .. C'est un 6loge bien consolant.
Le s6minaire d'Oajaca occupe un immense terrain
au nord-est de la ville, le b~timent de 200 metres
de longueur et d'autant de largeur renferme sept cours
dont la principale est un magnifique jardin. Tout ce
terrain est heureusement limite de tous c6tes: au midi,
c'est une tres belle all6e de peupliers, appelke vulgairement, " la plaine de Guadaloupe n; au nord, la
chauss6e i Porfirio-Diaz I, une des plus belles avenues
d'Oajaca; au nord-est, la rue de Libus et le fleuve
Yalatlaco limitent le s6minaire d'une maniere irr6gulibre. Le b~timent, quoique solide, est d'un aspect
tout a fait simple, car son plan n'a kt6 dresse que par
le besoin; il n'y eut point d'autre architecte! Il y a un
immense terrain destin6 exclusivement aux amusements
des ýleves; 1h, s'e61vent des murs pour le jeu de balle;

!I
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1h, surtout, se trouve l'&tang oii les el1ves se baignent
deux fois par semaine; la, se trouvent toutes sortes de
commodites, de telle sorte que les enfants s'y amusent
",de la belle facon ,et ne connaissent pas les maladies.
Le frere Maiza cultive avec grand soin un jardin potager, s'y appliquant surtout a la culture des figuiers. 11
est inutile d'ajouter le motif qui a pouss6 le frere
Maiza 5 en interdire l'entree aux coliers.
III.

-

LES GEUVRES DE LA MAISON D'OAJACA.

L'truvre de 'instruction religieuse. - L'origine del'ceuvre des catechismes nous est absolument inconnue;
I'auteur doit en Ltre sirement un de ces coeurs enflammes d'amour de Dieu qui savent 6prouver un sentiment
de compassion pour le prochain. J'ai mis toute monaffection dans cette chore oeuvre.
R6organisee par M. Antoine Casulleras, elle se perfectionna beaucoup sous la direction de M. Emmanuel
Coelh', qui s'y adonna de tvut coeur. Aujourd'hui entre
les nain-, de M. Barrios Pereda, cette oeuvre semble
atteindre les hmrites de pcrfection desirables. Elle se
compose en moyenne de cinq cents enfants. Dernierement, une jolie fete a kt6 organisee pour recompenser ce-x des enfants qui avaient et6bien ponctuels.
La section de garcons est dirigee par nos 6lves de

tholc.gie qui regardent cette ccuvre comme leur appartenant pcr-onreliement. Celle des filles, fait, sous la
direction de M. Antoine Labrbs, de rapides progres.
Prdicatioi. - Les prktres de la maison n'oublient
pas qiu'ils sonl missionnaires, et ils font preuve de leur
zCle en s'o.c pant des ce. res qui leur sont propres.
Szns par!er d-ýs exhortti'ons. e. des explications de
I'Ev.angle.i
sC :,n . e :'rianche presque a toutes les
meses, des cnos,
des conferences, des associa-
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tions religieuses, etc. etc., ils ont l'occasion de tres
souvent precher, aussi bien dans le sanctuaire de
Notre-Dame de Guadeloupe, qui n'est s6paree du siminaire que par une haute muraille, que dans la cath&drale et les trente autres 6glises de la ville.
Parfois, lorsqu'ils y sont invit6s et que leurs occupations le leur permettent, ils se font un plaisir de
pr&cher des triduums et des neuvaines au peuple, qui,
heureux d'6couter la parole de Dieu, montre aux Pr&tres de la Mission une affection sincere. En d'autres
occasions les prelats sont venus prier les Missionnaires
de les aider de leur concours dans les fetes solennelles.
Les Missions. - Pour les missions, nous avons etC
oblig6s de demander secours a nos confrbres de Puebla. MM. Jean Fernandez et Benoit Urien Bizcarra, de
la maison de Mexico, avec M. Joseph-Elie Quintas,
alors aum6nier de Guadeloupe, precherent la premiere
mission dans le sanctuaire de Guadeloupe. Cette mission obtint le r6sultat qu'on en attendait; le peuple
affam6 de la parole de Dieu accourait a notre mission
<de tous les coins de la ville, bien qu'a la meme 6poque
de c6lebres pr6dicateurs appartenant i differents
ordres religieux donnassent aussi des missions dans
trois autres 6glises de la ville. Plusieurs jours I'auditoire fut si nombreux que le temple, pourtant bien
vaste, et ses d6pendances ne suffirent pas. Pendant
les dix jours que dura la mission, du 20 octobre au
I" novembre 1go, quatorze pr&tres ayant Mgrl'Archevrque a leur t&te, eurent, dans notre 6glise, du travail
en abondance; le chiffre des communions d6passa
neuf mille.
Dans notre maison, une autre mission fut prch6e
par M. Quintas et par deux missionnaires de Puebla,
MM. Jean Fernandez et Juste Toro Castro; elle eut
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lieu au cours des mois de juin et de juillet Igo5. Les
Annales en ont rendu compte, mais le chiffre des communions Ltait le double de celui qu'on y a indique.
Au mois de novembre de 1908, cinq missions furent
prnchies dans la ville, a i'occasion du couronnemenit
de Notre-Dame de la , Solitude ,; Mgr 1'archev&que
confia aux Lazaristes celles du Haut-Carmel et de la
paroisse de Saint-Francois. La premiere, pr&ch6e par
M. Quintin Sola et M. Antonin Constantin,obtint trois
cents premieres communions et quatre mille communions d'adultes et de nombreux mariages; celle de
Saint-Francois fut donn6e par M. Crescent Torres, de
la maison de Puebla, et M. Toro Castro, aum6nier de
Guadeloupe; les communions y furent egalement tres
nombreuses et il y eut en plus trente-neuf mariages.
En avril de 1911, pendant dix-septjours, MM. Quintin Sola, Leopold Rodriguez et Antoine Labres, tous
trois de notre maison, donnerent une mission dans la
ville de Tchus/.an d diocese d'Oajaca, 1'auditoire fut
fort ".ombreux, oin prlpara 'rois cents enfants a la premiere communicon. on distribua aux adultes sept mille
co:mmunions et on cel6bra cent mariages.
Un peu plus tard, accedant aux d6sirs de Mgr Gillow, NMM. Sola, Lalbris et Domingo, precherent une
autre mission dans les vastes possessions de l'archev$que; douze jours de mission y obtinrent soixante
prernmires communions, sept mille communions d'adJUtes et trente mariages.
Les retrailes spirit,ees. - Annuellement, on pr&che
deux retraites de huit jours aux enfants de Marie de ce
diocese. Par ces retaaites, on obtient de faire r6gner
le bon esprit dan.- cette association, form6e des jeunes
filles fort. ;adnn-ies , :• pi6t et qui, en gardant dans
leJrs ines la ferv-cur que !eur avaient inspir6e jadis
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les Filles de Charit6, sont un des plus pricieux tr6sors
de l'glise mexicaine.
A partir de g9oo, l'oeuvre des retraites fit des progres sous la direction de M. Joseph Elie Quintas;
les retraites de cinq jours 6taient fr6quentes, il y en avait
plusieurs par mois. Ce fut l'Age heroique de 1'ceuvre.
Parmi nos retraitants, les uns se faisaient apporter la
nourriture de chez eux; d'autres 6taient tout a fait
indigents, et alors, ou bien ils prenaient ce que nous
pouvions leur fournir, ou bien ils profitaient de la
g6nerosit6 de ceux qui, a 1'exemple des premiers chrdtiens, partageaient avec eux tout ce qu'ils possedaient.
Tous couchaient sur des nattes de jonc, apporties
aussi par eux-memes de chez eux. La, pas de lits, point
de tables; 1i, le missionnaire 6tait t6moin de p6nitences beaucoup plus dures que les austerites des anachoretes. Une vieille salle basse, tres basse et un
hangar, voila la maison de nos retraitants! Cette salle
6tait r6fectoire, d'abord, et puis elle devenait salle
d'oraison et on l'appelait la chapelle si on y disposait
quelques bancs; le soir, les hardes 6tant pos6es par
terre, c'6tait le dortoir, un miserable dortoir! Cette
salle fut encore le lieu de penitence oiu les retraitants
se donnaient la discipline pendant le chant du Miserere.
Dans cette salle, tout 6tait pauvre, mais tout 6tait
propre, tout 6tait en ordre; la ferveur et le repentir y
rignaient.
Le fruit de ces retraites ne se fit pas attendre :
bient6t on remarqua que toutes les associations religieuses qui fr6quentaient 1'6glise de Guadeloupe progressaient et que la pikt6 augmentait consid6rablement
parmi le peuple; tous ceux qui assistaient aux offices
dans notre chapelle se retiraient tout 6tonn6s de voir
plus de cinq cents hommes s'approcher mensuellement
de la sainte table. Malheureusement, bient6t les com-
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modites matirielles s'introduisirent; alors peu a peu
disparut le charme de ces scenes de pidt6 autrefois si
simples et si attirantes; le confortable fit de tristes
ravages dans la ferveur primitive de nos retraitants,
qui deg6nera presque completement; les miracles de
Ia grace deiinrent rares, fort rares.
Malgre ces changements, MM. Emmanuel Garcia,
Juste Toro et M. Leopold Rodriguez, successeur de
M. Quintas, avaient herit6 de son divouement et de
son zele: a son exemple ils prkchaient de fr6quentes
retraites e~ its le f,.nt savec persiv6rance encore aujourd'hi;. ie les ai accormpgnes quelquefois dans leurs

c;,urses apostoiiques, mais cela n'a 6t6 que comme
simple soldat de reserve, condamn6 A attendre que le
travail fut excessif ou les missionnaires ext6nubs, pour
commencer a servir.
Associations. - Afin d'ktablir plus solidement la
piet6 et la ferveur dans l'ame des bleves du s6minaire,
ncous .,on. 'r:,bli., 'Ap·st'.it de la priere n et 1'Asso.-alion d

e.f,-,

-e

M.a:e, qui est toujours dirigee

par un desti
tres.
La C:on-r.-e des D:anies .ie
Charit6, dont nous
•. r-n.s la direction, s'est beau'coup amrliorbeces derniers
temps.
ie P. Domningpar ses coni3li. renicef

f:it a.

p'-ple un bien

ii]pes,

immense

6loquentes. Une
conrrencer:: . et f,,d'e pr 11. Quintas afin d'etablir
tt de so.uenir i'6cole gra;uite de Saint-Vincent pour
les j-unes filles pauvres. Ce.e aeuvre, dirigee aujourd'hui par M. Sola, a fait de grands progres et il y a
peu de teuip elle a permis d'cuvrir une bibliotheque
publiqae p.r laq.uele on p,,rra iutter contre la presse
mauvaise qui pcrd lis
,
•:is.
nais

Un ves iaire vient ausi d'ecre fonde; nous
esp6rons

qu'il noIs sera d'un granj secours; des le debut
le
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r6sultat fut tel que nous pdmes distribuer aux prisonniers plus de cinq cents pieces de v6tements.
M. l'aum6nier de Guadeloupe est charg6 de Ia direction de pieuses associations 6tablies au sanctuaire :
Enfants de Marie, Archiconfrerie de Guadeloupe,
Apostolat de la pri&re, Pain de Saint-Antoine et Association des Saints-Anges. Les confreries de la sainte
Agonie et de la Midaille miraculeuse, seront aussi
etablies sous peu avec toute 1'6tendue qui leur convient;
deja deux autels sont destines a ces oeuvres.
Les idifices. - Lorsque nous sommes arrives au s6minaire, il y aura bient6t quatorze ans, nous fumes vraiment 6tonn6s de la pauvret6 et de l'6tat de delabrement
du sanctuaire de Guadeloupe : 1'6difice etait encore
debout, mais dans quel etat! II n'y avait ni clocher,
ni cloches; le devant du sanctuaire d6pourvu de fronton paraissait bien mis6rable.
A l'occasion de la fete patronale, on avait fait peindre
les murs int6rieurs jusqu'a hauteur d'homme; le reste,
depuis cette hauteur jusqu'au plafond, 6tait sale, et
tellement sale, que les f&tes devenaient sombres, et
non joyeuses dans cette pauvre maison de Dieu. Un
tremblement de terre rendit cette eglise encore plus
miserable. Alors, M. Quintas, acc6dant a mes prieres,
s'occupa des r6parations les plus n6cessaires. En peu
de temps, 1'6glise fut entre les mains des ouvriers,
qui la decorirent tout entiire. On y mit en plus deux
autels bien travaill6s et de bon gofit, qui servirent de
module a d'autres autels; le clocher, qui soutient
quatre cloches faisant le bonheur de ceux qui aiment
A atre appel6s a la priere, est relativement une oeuvre
d'art, un magnifique ornement de l'6glise Notre-Dame
de Guadeloupe.
M. Quintas diploya tout son zMle a bien arranger la
vieille 6glise que je lui avais confide; A peine si j'ose
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le d6clarer, car je crains de manquer plut6t en restant
en de-a du temoignage qui lui est du, que par exces
de louange : iiy depensa 22 ooo , duros ) (1jo ooo fr.
qu'il avait eu la patience de ramasser par petites
aumnnes.
Les successeurs de MI.Quintas, suivant son exemple,
ont recouru a la mime source, la charite des fideles,
pour avoir de quoi continuer l'oeuvre de leur pred6cesseur; ainsi tous ont pu faire encore de nouvelles
reparations, aussi importantes que celles que fit
MI. Quintas. En effet, M[. Emmanuel Garcia laissa la
sacristie bien pourvue d''ornements sacr6s, et il installa
dans I'eglise la lumiire 6lectrique; M. Juste Toro fit
iuettre dans toute l'eglise un pav6 de ciment; et
M. Labr&s ajouta a Notre-Dame de Guadeloupe, une
magnifique facade; il arrangea la chapelle de Bethl6em
et fit quelques reparations dans 1'installation 6lectrique.
Daignc Diieli -`.tinu'f.r
die benir toutes nos oeuvres.
Joseph URIZ, C. M.
"011
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Raphaie
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A. FIAT, Supc-

Paris.
Iiagu', leIz

mars x913.

Je vous avx.is promis qiueilques mots sur Ibague et
no re :i;a;son; je ne veux pas manquer A ma promesse.
iui.?~t;
est une ville colonbienne situee presque au
creur de :i Col,;j.ie c:vili.se. Adoss6e a la Cordillre,

elle dominre la p!aine I teadrue, qu'on appelle la vallie
du Tolimna. Vur de i.con. ciie rcssemble a un jardin
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seme d'arbres et de bouquets fleuris. Son site est assez
pittoresque et son climat plut6t doux; cependant, en
&tC, la temperature s'6elve jusqu'a 30o. Les maladies
les plus communes ce sont les fiivres palud6ennes.
Les moustiques sont aussi tres nombreux; a l'entree
de la nuit, ils commencent a sortir et & envahir les
demeures. Le moyen de s'en preserver est de dormir
sous une moustiquaire. Par ailleurs, le s6jour ici est
assez agr6able. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait rien
a souffrir; le travail est abondant et bien des commodit6s qu'on trouve en Europe font ici d6faut. Mais
nous ne sommes pas missionnairespour vivre dans une
boite a coton; si nous voulons accomplir notre mission,
nous savons que la t&che demande du d6vouement.
Ibague se trouva longtemps dans l'abandon au point
devuereligieux, mais depuisqu'elleest ville6piscopale,
c'est-a-dire depuis onze ou douze ans, la pi6t6 gagne
tous les jours du terrain. En tout cas, la moisson est
abondante dans ce diocfsebienque pas toujours facile.
Le zile trouve ici un vaste champd'action. On-peut dire
que le progres religieux de cette partie de la Colombie est di principalement A son 6veque tres d6vou6 et
justement tres v6n6re de tous.
Entrons maintenant au s6minaire, d'autant plus que
sa belle facade qui donne sur la place principale
tente et s6duit. H6las! il n'y a que la facade qui en
vaille la peine; l'encontre de la fille du roi ,, toute
la beaut6 de notre s6minaire est A 1'ext6rieur. L'int6rieur rempli de coins et de recoins ressemble quelque
peu A une garenne. Mais c'6tait bien pis encore, avant
que nous venions ici. On peut dire que le grand seminaire est tout entier A construire; la meme salle sert
d'etude, de dortoir, de classe, de lieu de r6unions;
mais nous esperons que Dieu nous aidera. Je ne vous
dirai rien du regime; c'est A peu pros le mCme dans
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tous les s6minaires de Colombie, confies a la Congregation. Ce qui profite le plus aux 6tudes, ce sont certainement les sabbatines solennelles qui ont lieu chaque
mois pour les deux s6minaires et presque tous les
6lkves desirent embrasser 1'etat eccl6siastique.
Ces jours-ci, nous avons eu une promenade gendrale
ou une promenade de toute la journ6e. Si vous voulez
nous accompagner, par la pens6e, laissez pour un
moment vos occupationsordinaires, et montez acheval,
car ici il n'y a pas de voitures, ni de chemin de fer, ni
d'atomobiles. Les enfants se lývent . trois heures et
de:'i-:, 3s~,_ent I Ia messe, dejeunent et se preparent
;a promenade. Chacun prend son calecon de bains,
ti
son-i chapeau et son sac i provisions. Tant pis pour
celui qui devance l'heure et d6vore sa pitance!
Cependant, le remede est facile, avec quelques sous on
trouvera touiours moyen de s'arranger. Les preparatifs
acheves, on senne la cloche et Yon part. Quand on est
,i:.n ic_ r;:!-gnie, loin de la ville, alors commencent
le- .:-.;its, i... :.i-es ris, la joie exubirante. Le
renre--:vo•:- -t ::._. . ur ne riviere, car une promrn-amh:
8
, n. bait s est ..me plrcnenade manqu6e. I1 n'y
a r.:e i. , r:'dire p,,ur nos jeunes gens : ils nagent
presr-e tonus m-de desS poissons; d'ailleurs les plus
i- pe iw.,

- r.centl sur ]es bords.

Ap~ ie ;?,:n *i' a I .cr,
c
et aprss le diner g6nerlemi: r.. u.e p;r i'e
Pie:he a la colombienne. On
jitte ide i, *I·,inlt;-.;
c ui
z;5ie au fond de 1'eau et tue
cu d • :n; . ,tCor-i '
les poissons des environs.
l..Nous n'avLn pas a n•~us pr
~iccuper de rgglements et
e gr,
-p-:e, c:.r i 'y e a pas, pas plus qu'il n'y a
Ge ;arc-,<a:-,:.-e : I.'.aqu.i en 6tablir? Les enfants
sont n . c;:c-ativer;
i~;-.i6 que la bombe 6clate, ils
se etr•.-,! l'>•
cornIome ne bande de grenouiUes. Le
plasir pi,:ar :ix, c' ei .a c:hasse aux poissons. Le scir

-

133 -

ils reviendront A la maison un peu fatigu6s, sans
doute, mais ils auront joui pendant une journ6e.
Cette annie est une annee d'1lections pour laColombie, elections pour assembl6e d6partementale, elections
pour s6nateurs, pour d6putes, pour conseillers municipaux, pour president de la R6publique parvotepopulaire. Cela veut dire que c'est une annee d'agitations,
de troubles, de discordes et de temps perdu, car si
les elections donnent lieu ailleurs A des altercations,
par ici on n'est pas non plus en retard.
D'ailleurs la maniere dont les elections se font differe
sensiblement de ce qii se pratique en France. Les
electeurs sont inscrits a 1'avance sur une liste que l'on
affiche. Selon la loi, il faut avoir vingt et un ans pour
pouvoir voter, mais en pratique on voit voter des electeurs d&s l'Age de seize ans. Comme il n'y a pas A la
mairie de registres pourles naissances, cesontceuxde la
paroissequi font foi.Mais consulteret examiner les registres de la paroisse est long et ennuyeux; dela vient qu'on
inscrit parfois des electeurs qui n'ont pas 1'age requis.
On voit meme figurer des morts comme votants. Les
morts ne ressuscitent pas, mais des vivants avis6s etpeu
connus du lieu s'attribuent leur nom et votent pour
eux. Deplus, comme les communes sont immenses par
ici et les d6placements tres frequents, allez voir qui
a ou qui n'a pas acquis domicile ? Le jour venu, les
differents bureaux s'6tablissent en plein air; A chaque
bureau correspond une ou deux lettres de l'alphabet,
1'6lecteur se pr6sente au bureauvoulu en disant: , Monsieur un tel, tel numero, peut-il voter? Les membres
du jury lui disent oui ounon, selon le cas, car il arrive
souvent que ceux du parti adverse, pour lui jouer un
bon tour, aient vote pour lui. Quand quelque membre
du jury soupqonne une fraude, it exige deux t6moins
qui r6pondent del'identit6 del'electeur parun serment,
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ou bien ii exige le serment de 1'Flecteur lui-m&me; mais
quand 1'electeur est ce qu'on entend ici par t liberal ,,
sa conscience est tres e6astique, et il ne lui en coiite
guere de faire un faux serment; de mime pour les
temoinss'ils sont, eux aussi, ((liberaux n. Cependant, si
les fraudes sont par trop criantes et qu'on en fournisse
les preuves, on peut obtenir l'invalidation des elections.
Mais je vois que je vous prends dutemps.Les Colombiens sont bien bons, mais quand la politique les
echauffe, ils changent comme ailleurs.
Raphael POUPART.

LES MISSIONS DE LA MAISON D'IBAGUI
Ala date lu 27 aout 1913, M. Philippe-Moise Gonzalez a envoye i
M.le Sup rieur gcn,-ral cet Edifiant compte rendu des travaux des
Lazai;ites em pioyeea
1'euvre des misionsj a Ibague.

MI-IO:NS AUX ALENTOURS DE LIBANO

Nous avons commenc6 nos travaux par les Quarante
heures dans la pairoisse de Manzanares les 16, 17, i8,
19 et 20 ocobre 1912. Aides par [M.le cure et deux de
ses confreres nous arrivames au resultat de 6 5oo communions.
Les Quarante heures termines, nous nous dirigeons
vers les hameaux oft nous aurons a donner les exercices de la mission.
De passage a Villahermosa, j'y 6tablis, le 27 octobre,
i'association des Dames de la Charit6 et la soci6t6 de
Saint-Vincent-de-Paul. D'apris ies dernieres nouvelles
reques de M. le cure, ces deux ceuvres marchent bien
et promettent.
Pendan; que j',tablissais ces ceuvres, M. David
Gonzalez cormnen,;ait la nission de Primavera le jour

t135 de la fete du Patronage de la sainte Vierge Marie,
dans une maison particulibre. 550 communions,
5 baptemes et 4 mariages, voilU le principal r6sultat.
La mission de Primavera se termine le 4 novembre et
le 6 du meme mois, nons ouvrons la petite mission de
Minapobre oil nous ne demeurons que trois jours. Le
patron de cette minuscule mission fut notre glorieux
martyr Jean-Gabriel Perboyre. R6sultat: 60 communions et 3 mariages.
Le 9 novembre, sous un ciel nuageux, et par des
sentiers qui meritent plut6t le nom de bourbiers, nous
commencons a escalader les premieres pentes de cette
gigantesque montagne que couronnent, en-haut, bien
loin, les neiges 6ternelles du Ruiz. Sur l'un des flancs
de la montagne, au milieu des brouillards se trouve le
hameau de Murillo oi nous arrivons apres une petite
journ6e de marche. La fertilit, des terres de Murillo
est telle que de 4 petites pommes de terre qu'il
confie au sol, le laborieux cultivateur en retire 5o beaux
specimens, et I'on voit un grain de bli donner
jusqu'i 125 tiges qui s'inclinent sons le poids des 6pis
qui ont jusqu'a 8o grains, ce qui fait non pas le too
pour un, mais le 1oooo pourun!
Le Io novembre, nous commencons cette mission que
nous mettons sous l'aide de Notre-Dame de L6pante
patronne du hameau.
Si Murillo 6tait aussi fertile en biens spirituels
qu'en biens mat6riels, quelle n'efit pas 6te notre
recolte! Mais, h6las! la pierre s'amollit sous I'action
de la goutte d'eau tandis que le coeur humain s'endurcit
sous I'action des bienfaits du ciel! Quand, le 8 d6cembre, nous cl6turimes la mission, nous n'avions
obtenu comme r6sultat que 20 mariages, 22 baptemes
et I 5oo communions.
ttant si pros du Ruiz (ancien volcan couvert de
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neiges 6ternelles) comment nous 6loigner sans aller
auparavant voir de pres l'une des merveilles de la
nature' Nous employons deux demi-journees pour
arriver h ces immenses blocs de neige. Qu'il est pur et
brillant le vktement dont s'orne continuellement le
Rui:' Mille petites fleurs lui tissent un riche tapis
dont la cocieur d'or embrase fait ressortir la blancheur
de la neige. Le Ruiz est semblable a 'enfant qui ne
s'est pas encore d6pouill6 de la robe blanche du
bapteme! Les eaux en se congelant, dirigbes par la
main du Tout-Puissant, ont fait du Ruiz une agglom6ration de cathedrales gothiques, d'un style ogival
inimitable, d'une blancheur sans 6gale & 1'extbrieur,
et d'un bleu du ciel si pur et si delicat a l'intCrieurque
devant ces productions de i'art divin, le genie d'un
Michel-Ange ou d'un Raphael se serait arr&ti extasiC!
Pourquoi aller voir Paris quand on a vu le Ruiz,
s'exclamait Haumboldt dans l'enivrement de 1'extase.
Pour ma part, dans un 6!an d'enthousiasme, j'entonnai
avec ines conpagnons le Ma;.ificat.
Le i! du m
mois, nous commencions, encore
rnie
dans une maison particuiire, la mission de Dosquebciadi, hameiu situ5e a un jour de Murillo et le 20,
nous nous transportions a quatre heures de 1. chez un
bon et fervent catholique au hameau de Descanso.
20 manr•aes, 26 baptimes et 5'ý3 communions furent
le fruit de nos labeurs apos'oliques. I y a tant de
punaises A Dosquebradas qce les maisons en deviennent
inhabitables. M. David Gonz, mon cher confrere,
crutpouvoir trouver un teride a la situation, en perchant e-n haut dans un de. corridors de la maison,
son cher hmnac, mais les ruses hemipteres se moquant
de ses ind ,stries, descen.iaenr risu'h lui dans
l'obscurit par lt: cords d ilett e i'assiegeaient
sanscompassion. [.e P. David (i- recourir au stratageme
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d'enrouler des crins autour des cordes qui suspendaient
le hamac et cette fois il eut raison de ses ennemis.
Quelqu'un m'assura que quand meme on se coucherait
par terre, si l'on a soin de placer autour de soi une
corde de crins, on n'a a craindre ni punaises, ni serpents qui reculent devant une barriere si piquante.
Pour ma part, pour me d6fendre des punaises, je
me vis oblig6 a installer les huit pieds de mon petit
lit de voyage sur huit tubes de bambou remplis d'eau.
On sait que lesdites punaises reculent devant l'l61ment
liquide; elles n'avaient qu'un centimetre d'eaui traverser entre les bords du tube et les pieds du lit et cependant, se figurant sans doute qu'elles avaient tout un
ocean devant elles, elles voyaient s'6vanouir toute leur
fougue devant une goutte d'eau. Ne nous 6tonnons pas!
tel est I'homme aussi dans ses entreprises surtout danscelles qui ont rapport au ciel; une bagatelle, un qu'en
dira-t-on, une goutte d'eau, le retient devant la confession et lui fait perdre l'unique tbsor qui soit n6cessaire.
Le 25 d6cembre, commenca la mission de PeAones;
puis le 3 janvier celle de Recodo, encore et toujours.
dans une maison particuliere. R6sultat: 4 baptomes, 3 mariages et 36o communions.
Le Io janvier nous nous dirigeons (a l'apostolique,
moitie du voyage months sur de pauvres haridelles et
1'autre moiti6 a pied) vers Senta Teresa, a une journ6e
de marche. Trois jours avant notre arriv6e deux mauvais sujets (dont l'un a subi deja une mort tragique)
avaient excit6 la populace contre nous. Un spiritiste
et un libre penseur nous provoquirent A une conference; j'acceptai bien volontiers, a condition que la
conference ffit publique, mais au jour fix6 ils se desisterent honteusement, ce dont j'avertis le public. La
mission dura du o janvier au 16 f vrier: presque qua-
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rante jours, dans cette Ninive en petit. Nous n'efimes
pas autant de succes que Jonas, cependant la grace
trouva des cceurs bien dispos6s et y produisit des
effets admirables: 68 baptemes, 74 mariages et
i 85o communions.
Du 18 f6vrier au 3 mars, mission de Tierradentro,
encore dans une maison particuliere : 48 baptemes,
42 mariages et SSo communions.
Du 5 mars au 3o mars, mission de Santa Bdrbara,
installes comme toujours dans une maison particuliere :
41 mariages, 38 baptemes et i 1oo communions.
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Voici le rusume du travail de la grace et des efforts
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de deux Missionnaires, de leurs travaux presque tous
autour d'une seule paroisse, celle de Libano.
Des 6 860 communions, retranchez environ 4oo communions r6petes, et vous aurez approximativement le
nombre des confessions.
Comme je le disais plus haut, cette serie de petites
missions commenca par les Quarante heures a Manzanares. Pendant ces Quarante heures en cinq jours
seulement, 6tant cinq prEtres,nous obtinmes 6 5oocommunions, et dans les susdites missions en six mois
nous arrivimes seulement au nombre de 6 86o communions. Si done l'on compare uniquement le temps de
nos travaux avec les fruits obtenus, nos efforts paraitront presque steriles, mais si vous consid6rez sur
quel terrain et dans quelles circonstances nous avons
glan6 ces 6pis, on demeure 6tonne des ben6dictions
du Pere de famille.
Quant aux efforts des deux Missionnaires, qu'il
suffise de dire que les huit neuviemes de ces deux
cent sept mariages que nous fimes sont des mariages
de gens qui vivaient en concubinage. L'un de ces
mariages a lui seul me cofta tout un jour de marche
forc6e a pied, sousune pluie battante, par des bourbiers
inimaginables. Une des confessions, a elle seule, me
coita un voyage a pied jusqu'a pros de minuit, sans
presque rien a mettre sous la dent, guid6 au milieu
des precipices par deux ou trois jeunes gens qui, en
guise de lanterne, n'avaient que quelques mauvais
bouts de chandelle de suif. Les voyages qu'entreprit
M. David Gonzalez a pied ou mont6 sur de pauvres
haridelles, a la poursuite de la brebis 6garee, a la
conquete des concubinaires pour les marier et pour
baptiser et l6gitimer leurs pauvres enfants, qui les
racontera! ls furent nombreux. 11 faut connaitre ces
sentiers de la montagne, surtout savoir ce qu'ils
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deviennent dans la saison des pluies, pour avoir une
idee de semblables traits de v6ritable h&roisme apostolique et comprendre combien puissante est la flamme
du zele.
Dans tous ces alentours de Libano que nous avons.
parcourus, nous sommes arriv6s a glaner quelques.
6pis que le Pere de famille voulait enfermer dans ses
greniers; mais, h6las! que de paille aussi a recueilli
Satan! La parole de Dieu : ( Quod egredietur de ore
meo non revertetur ad me vacum (Is., xv, I )... Positus
hic in r'inatm mullorumn (Luc., II, 34) reste vraie ici
coimme partout, maintenant comme toujours. Combien
de concubinairesse sont endurcis davantage! Combien
de sectateurs du spiritisme se sont enfoncis davantage
dans les t6nebres! Des concubinaires qu'on me signala
et on en oublia probablement la moiti6), nous en
avons ramen 0 5 Dieu un tiers seulement, mariant les
uns, separant les autres. Quant au spiritisme, ce n'est
plus s';
bamanire ;qui flotte sur ces hauteurs, mais les.
croixds mirssion;; e:le r-scr-erront ces lieux del'action
nefaste xercie pric.-dem-;:Ten:! L'6tendard de Satan
ne folte pins aax vents certes, mais, h6las! il reste
plant- dans bien des cocurs, autrefois sincerement
catholiques; le spiritisme, a Libano, a fait ddja bien
des vict;mes; la gr.ce de Dieu avec notre concours a
reus-i a preserver dc ce mal bien des malheureux,
iaa-is e'.I

n'a nen pu sur les coryph6es de la secte.

Ce qu'on appelie ici le spirilisme, n'est autre chose
qu'une forrine de l'i.pi i d(ent l'expos6 vous paraltrait ridicuie, mais doneles t-rfts sont dsolants.
Pour ces gens-I, la ible eL,- un melange de bon et
de maurais, i y a de ris b:onnes et de tres mauvaises
ch,>sc:;s
:i.ln -- Biile, selon qu'eiles ont 6t6 inspirses
par de I,-Cs ou de nauvais esprits. La Bible, contimuent-ils, est "n preuv
e
e i :-pirntisme parce qn''elle a.
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&t6 inspir6e par des esprits dont les uns se manifestent
bons et les autres mauvais. En effet, comment Dieu
ou les bons esprits vont-ils inspirer d'aller depouiller
et assassiner les Chananeens? D'autre part, Dieu 6tant
bon devait donner a ses Israelites des terres inoccup6es, etc. Is nient la divinit6 de J6sus-Christ.
Quelles sont les causes de tant de maux? A mon
humble avis les voici : " l'ignorance, et cette ignorance vient de ce que ces chr&tiens sont comme des
brebis sans pasteur; 20 la circulation de mauvais journaux, de mauvais romans, des catichismes spiritistes,
par exemple celui de Daniel Grang, 6dition de Barcelone, 1901. 11 y a d'autres livres encore et brochures,
comme une encyclop6die du bien et du mal, prepar6e,
on pourrait dire, pour faire perdre la t&te: vous y trouverez A une page des pens6es de Vincent de Paul (on
supprime le titre de saint), A une autre page des pensees d'Allan Kardec, plus loin des maximes de Jean
de Dieu et, en suivant, des extravagances spiritistes
d'un certain Richard Parra. Ainsi, en faisant tourner
la vis a droite et a gauche, ils finissent par relicher et
faire sortir de ses gonds la meilleure intelligence de
ces pauvres paysans.
Nous efmes pas mal de baptemes d'adultes, parmi
lesquels celui des quatre fils d'un spiritiste. Le dernier
bapteme fut celui conferia un jeune homme d'environ
vingt-cinq ans et de tres bonne famille. Le i" avril,
le soir, en presence de vingt-cinq personnes et a la
lumiere de pauvres chandelles, je versai l'eau de la
reg6neration sur le front du vaillant n6ophyte. Que
&d'6motionsagiterent mon ame! I1 me semblait etre
dans les catacombes de la vieille Rome.
J'oubliais de noter que peut-etre nous avons fait
plus de bien par des conversations et des actes de
patience que par les pr6dications. La methode que
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nous nous efforqames de suivre fut celle de saint
Franqois de Sales dans le Chablais : patience, patience,
toujours patience et visites a domicile; nous allions
maison par maison, comme des soldats a la prise
d'une ville; c'est ainsi que nous avons remport6 nos
succes.

Voili, en resume, les ceuvres de la grce durant le
cours de ces missions.
Veuillez me croire, etc.
Philippe-Moise GONZALEZ.

BRESIL

Dai.- i:LIrdu.'i : en poru zaisdu beau livre de M. Emmanuel de
Brogli , S.i;> I' id,, . Paul, M3.L.-G. Bavida, lazariste, a introduit
in h:pit
-;upi;
i. -:! ir-(qu:
i'
us traduisons a notre tour en frangais.

LES

C•L'RES

Dansie

iE

AU

BRSSIL

supplimnient q';e nous joignons A la Vie de

s.llt \';i:nl

scr.e r

.-A\IT-V;NCENT-DE-PAUL

,IcP7;u,

nous avons 1'intention de pr6-

aux yeux du lecteur le tableau g6neral des
Saint-V\incenrt-de-Paul au Brisil,
Sde

cuvres

monient i 19: o.
.No'.scimmenceron

dui tr;;nd apotrc de 1.
logique elles sont les
duities au Bresil : ccile
de la Mission, dite des
la CharitA.
_-

en ce

parles deux ceuvres principales

Charie6; selon 1'ordre chronopremieres qui ont 6t6 introdes Prýeres de la Congr6gation
Lazaristcs, et celle desFillesde

L.i P"ricedr li M iie

11 est ra ojnr6 dans la 7i:

n ou Lazaristes

e s:int Vincent de Paul,

CARTE DU BRESIL i1914)
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comment a 6t6 fond6e la Congregation de la Mission,
et il n'est pas ntcessaire de le r6peter ici.
Introduite au Portugal en l'ann6e 17r3, la Congr&gation acquit tout de suite l'estime de tous ceux qui
connurent la nature de l'Institut et les ceuvres auxquelles il s'employait.

Le roi Jean V de Portugal avait pour cet Institut
une estinie sp6ciale. 11 la manifesta lors des fetes magnifiques et royales par lesquelles il fit ce16brer a
Lisbonne la beatification et la canonisation de saint
Vincent de Paul, et par la protection qu'il accorda
toujours a ses enfants, cherchant a les 6tablir dans son
ro'a',m,e.

Le roi Jean VI avait h6rit6 cette estime. Lorsqu'il
se retira au Brdsi! et qu'il vit de plus pres lespressants

besoins spirituels de l'interieur de cette tres vaste
r6gion, il se proposa de faire venir de Lisbonne quelques prktres d, Rilhiafolles - premiere maison de la
' :2rrgao-.
is.
ne - pour leur confier 1'6van-

:i : :iae

u Matto Grosso.

,'j" .cc,,
i'r ;e :r; .resdu roi, le ministre Thomas
An'o: P::a;
-rivi :,!: visiteur d'alors au Pori.'-ai" i*re:,
cmp:sant ie dsir de Sa Majeste et
r
i-lncin n
I :e!..,u
- :-,rtr c pour ladite mission.
De:
;o: *.:: . =,;. ,- isis et s'embarquerent

pouir

1-

1rs; : ..
:..

Le':.i;ro Rebello de Castro et

Ak, .n d::I:
mo;s .* nov,-cbre 181o, ils arriverent a
Rio ~c J-,re;ro..,:;-;
.: 'c.
Matto Grosso, on leur
Me
conia une auire :r
i-,;,: .-i:-.!a: capitainerie de.Minas
Geraet.
A wctc h:
- i .- ; n le c6lbre frere Lou-

r,-;r.. .e a'.s t ba:ti ,.. -:; p:!He sous l'invocation de
: "o ire-i.Damrc,
M.rCe ies i-?•:nes n, dans 1'enceinte
.iiayZ-rse ac.._c de; p;>-:; h.lu.es montagnes de cette
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r6gion appel6e Caraca. A c6t6 de la chapelle, il y avait
une r6sidence, afin d'avoir des missionnaires pour faire
des missions au peuple et 6lever la jeunesse.
Comme il n'avait pas obtenu la r6alisation de ce but
pendant sa vie, il 16gua au roi Jean VI son 6tablissement pour servir aux fins indiquees.
Le testament du frire Lourenco venait d'arriver a
Rio, lorsque y debarquerent les Pr&tres de la Mission;
ce fut cette circonstance providentielle qui fit changer
la place qu'ils devraient occuper.
Le roi leur attribua l'6tablissement du frere Lourenco et ils partirent pour Minas; ils arriv6rent au
Caraca le 15 avrii 1820.
Le Caraca est done la premiere maison que la Congregation de la Mission a possedee au Br6sil.
En conformiti du but que le fondateur s'6tait propos6, les deux pretres commencerent a faire des
missions et ouvrirent un college. Ce sont les ceuvres
principales et elles y ont toujours &tCsoutenues.
La variole r6gnait a Marianna en l'annee 1854.
Don Antonio Ferreira Vicoso qui 6tait devenu
6evque de ce diocese, transf6ra le grand s6minaire au
10o lieues de Marianna, oiu
Caraca, 6loign6 de 9
il est rest: jusqu'a I'ann~e 188o. Cette ann6e-1~, il a
te6 de nouveau transf6r6 a Marianna par D. Antonio
Maria Correia de Sae Benevides, successeur imm6diat
de don Vicoso. Au Caraca se continuerent les oeuvres
des Missions et le collkge.
Il y a quelques annies, le collge a t6 (t quipar6 ,
c'est-t-dire qu'il jouit des droits inherents aux 6tablissements d'instruction secondaire du gouvernement.
Les avantages moraux et intellectuels procur6s par
1'6tablissement a 1'Atat de Minas, et, on peut dire au
Br6sil entier, depuis sa fondation jusqu'a pr6sent, ont
et6 consid6rables. Nous esperons que les oeuvres de
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saint Vincent continueront de s'y soutenir et d'y progresser pour le plus grand avantage du Bresil. Nous
fondons cet espoir en particulier sur une nouvelle
institution que les Missionnaires y ont fond6e dansles
dernieres annees, c'est une 6cole apostolique.
L'6cole ainsi appel6e a pour but de donner la formation morale et scientiique aux 6leves qui offrent
quelques signes de vocation A l'6tat sacerdotal. Actuellement (1910', elle est fr6quent6e par quatre-vingts
delves et 1'on peut esperer que bient6t ils arriveront a
cent.
Comme c'est une institution assez recente, et que
cette ecole du Caraca est peut-6tre la premiere de ce
genre au Bresil, il pourra etre utile de la faire connaitre;
pour cela nous transcrirons ici les principaux points
du reglement:
I. -

Conditions d'admission :

I' On n'admet que des internes, fils 16gitimes n6s
d'un nariage ca-,tolAi<!ue

2

Ii3s doivcni

cýre ;.g-

de treize

a dix-huit ans;

3' Ii faut q;~'i s•(enrt idous d'un bon temp6rament
et d'in:;tigrcnce et qu'.s ve-iillent rester a 1'&cole
apostoli:ue ee plein gr;
4" 11i fau !u'ius sacihent lire et ecrire correctement;
5' Qu'lls r, soien; pas aueints de maladies graves
cn corn:;a;i;ues.

II. -

Lors d I'cdini-':;,

r. I'beve doit presenterdes

ietrecs tcstirnoriac:s (*

son cure attestant sa bonne

conduite ct remettr- son certificat de bapteme.
III. -- Le phre ou tuteur responsable doit d6clarer
par ecrit qu'il ne s'opposera jMniais a la vocation eccltsiasiique de son fils; et au c-; . of il le ferait, s'engager
a payer enticremenL la pernsion et tous les frais que
!'el,-e a;.ra faits nendr.At
a l' cole.

le temps qu'il sera demeur6
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IV. - Les vacances se passent a l'6cole.
V. - Les etudes termin6es, chacun choisit l'tat de
vie a son gre.
VI. - L'enseignement et les d6penses d'6ducation
sont gratuits.
La deuxieme maison de la Congr6gation est, selon
l'ordre chronologique, celle de Campo Bello de Farinha
P6dre. Elle a &et donnie au Caraca avec une grande
6tendue de terrain comme propri6t6 en 1842. Les
Missionnaires y fixerent leur residence cette meme
ann6e, tres probablement pour s'y mettre a l'abri des
agitations que la guerre devait produire, et qui, non
loin de 1U, troublaient le centre de l'Etat de Minas. A
travers diverses vicissitudes ils y r6aliserent les oeuvres
des Missions et de 1'6ducation de la jeunesse; ils arriverent 5 y former aussi une paroisse qui resta
la
charge des Missionnaires jusqu'aujourd'hui.
D. Antonio Perreira Vicoso y rebut sa nomination
d'6veque de Marianna en 1843.

En 1852, les Lazaristes ont pris la direction du s6minaire de Mariannasur l'invitation du meme Mgr Vicoso.
Deux ans plus tard, en 1854, comme nous l'avons
deja dit, au moment oi r6gnait la variole a Marianna,
Ie grand s6minaire fut transf6r6 au Caraga, le petit
seminaire demeurant 5 Marianna, ville oh fut ramen6
de nouveau le grand s6minaire en 188o.
Dans le meme 6difice sont installs a Marianna les
deux seminaires sous la direction du meme sup&rieur,
lequel a encore A sa charge la direction spirituelle des
Filles de la Charit6 et de leurs 6tablissements, dont
nous parlerons plus tard. Dans cette charge, rendit
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de notables services M. Jean-Baptiste Cornagliotto,
qui dirgea pendant plusieurs annees cet etablissement, avec beaucoup d'intelligence et d'6nergie.
C'est dans ce seminaire que la plus grande partie du
clerge de Minas fut form6e; on le considere comme
un des meilleurs du Bresil au point de vue de l'education et des etudes.
En la meme annee rS52, les Lazaristes prirent la
direction de la chapellenie generale de Santa Casa da
.Miseri ordia de Rio de Janeiro. Ils y sont charges de
procurer les secours spirituels aux malades de cet
immense hopital. Ils continuent de remplir ce ministere qui s'y exerce continuellement pendant le jour et
pendant la nuit.
Le deuxieme seminaire qui a k4t confii a la direc:-ides enaiars de saint Vincent, c'est celui de For: z'.£;, ians I'Etar de C-ara.
Le 7renr.er ive.&ue Cece diocese-1,. don Luiz An-onio os Santr,
avait e:e c.sciple et collaborateur de
d-Ar.:.io Ferre:ra Vicoso a Marianna. Ilconnaissait
la mranr.ee don: ies Lazar-ses dirigeaientleseminaire,
et i jugeaS
q' ;Is eaiint tres aptes a le seconder dans
la direc-ion de cel~i cu'il voalait etablir dans son nouveau 4.c: se. Aussi ce u- une de ses premieres soilicit-des, c a.e rlee Lazristes etde leurconfierla directon da r.gn::que s--minaire qu'il batit Fortaleza.
M. ?ir'er Chevalher 5j; le premier superieur a-partir
de i;s;
Il r:e-plit ce::e charge pendant plusieurs
anntes avec Inzee e: aur devouement pen communs.
Ac~l-i:elen: le clerg!du
Ceara estun des plus exemplai:.- e- des plus -~clirs.
-

-

'49 -

En i857, A Pernambuco, I'h6pital de Pedro II a &te,
comme celui de la Santa Casa a Rio de Janeiro, confil
aux Filles de la Charit6, ayant comme chapelains les
prktres lazaristes, charges 6galement d'administrer les
sacrements aux malades du meme h6pital. Le premier
superieur fut M. Vuillemin; il exerqa I'emploi de chapelain dans cet h6pital pendant trente-neuf ans. Cet
illustre fils de la Congregation de la Mission fut d'un
d6vouement, d'un zele et d'une perseverance admirables. II procura le bien spirituel de beaucoup d'tmes
par toutes sortes de bonnes oeuvres, mais principalement par la fondation des conferences de SaintVincent-de-Paul. Ces conferences commencerent seulement par un petit groupe de six membres; elles se
multiplierent d'une maniere admirable en nombre et
d'une maniere plus admirable encore en fruits de toutes
sortes d'oeuvres de sanctification, comme nous le verrons, lorsque nous parlerons de ces conferences.
Actuellement, les enfants de saint Vincent a Pernambuco, outre I'h6pital de Pedro II, ont encore a leur
charge la direction spirituelle des autres maisons des
Filles de la Charite qui y sont 6tablies.

Avant Pernambuco, deja en 1853, les Lazaristes
s'6taient itablis a Bahia comme chapelains de l'h6pital
confiU aux Filles de la Chariti etdirecteurs spirituels
de ces soeurs dans les diverses maisons qui leur 6taient
confiees.
Le gouvernement de la province de Bahia, au temps
de l'empire, donnait une allocation pour l'entretien de
deux Missionnaires qui devaient parcourir la province
y faisant des missions, conformement a la fondation
laiss6e par le distingu6 archeveque de Bahia, don
Romualdo.
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Ces missions continuent a se faire tres r6gulierement
et le bien obtenu par ce moyen est tres grand.
En iSSS, la direction du grand et petit s6minaire a
6tC de nouveau coniee aux enfants de saint Vincent
de Paul dans cet important archidiocese primatial du
Bresil, par don Luiz Antonio dos Santos, alors archeveque de Bahia.
La direction des seminaires leur avait 6t6 dejA
confiee par don Romualdo, mais a 1'6poque de sa
mort, ils durent se retirer.

En vue de la direction des Filles de la Charit6 qui,
a Rio de Janeiro, avaient multiplie leurs maisons, les
Missionnaires s'6tablirent dans une maison A eux,
dans laquelle devaient residerle visiteur avec ses collaborateurs.. C'6tait, en 1861, a la rue General Severiano,
oui ils habitent encore. Ils exercent leur ministere dans
les diverses maisons confides aux Filles de la Charit6
de Saint-Vincent.
Le s6minaire de Diamantina a 6et confi6 aux Lazaristes en 186 7 par le premier ev&que de ce diocese,
don Jean Antoine dos Santos. Le meme 6veque a
fond6 en !iSI, dans la meme ville, une maison pour
deux missionnaires qui sont charges de faire des
missions au peuple du diocese.
Ces deux aouvres fonctionnent toujours r6gulierement. Elles produisent de nombreux fruits de sanctifcation, soit pour la formation du clergi, soit pour
la conversion des picheurs.

A Petropolis, les enfants de saint Vincent
ont le
seminaire mnernie et les e-tudes de leur Congr6gation;
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1 se forment dans l'esprit de leur institut et dans les
sciences ecclesiastiques ceux qui se sentent appeles
par Dieu au ministere du salut des ames de la Congregation. Dans la m&me maison r6sident deux Missionnaires charg6s de donner des missions au mrme
diocese.
II faut dire en passant que les missions faites par
les Prktres de la Mission, en conformit6 avec les rggles
que leur a donnees leur saint Fondateur, sont tout
a fait gratuites, sans que le peuple ait rien a donner
pour cela. C'est de la caisse des ( fondations , que
les Missionnaires tirent 1'argent necessaire pour les
voyages et les autres d6penses des missions.

En 1896, les Lazaristes accepterent la direction du
seminaire de Corityba au Parana, appel6s par 1'e~vque
don Jos6 de Carmago Barros, premier 6veque de ce diocese. La fondation des Missions y a 6td aussi faite en
1902.

En 19o3, ils ont 6te appeles a Victoria, capitale de
l'Etat Espirito Santo, par Mgr l'eveque don Fernando
Monteiro, enfant comme eux de saint Vincent de
Paul. Is sont charges de l'ceuvre des Missions dans
tout ce vaste diocese.
La moisson dans ce diocese comme partout est
grande; ce sont les ouvriers qui manquent; deux Missionnaires seulement sont charg6s des missions dans
un si vaste champ.
la Congregation
Le dernier 6tablissement confi6
Les LazaMarankao.
de la Mission fut le s6minaire de
ristes ont 6t6 appel6s pour ce s6minaire par Mgr 1'6veque
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don Xisto Albano, et actuellement ils continuent leur
ministere sous la juridiction d'un illustre enfant de la
meme Congregation, Mgr don Francisco de Paulo
Silva, qui a kt6 sacre, il y a pen de temps, 6ivque
de ce diocese deja ancien.

En resumant maintenant ce que nous finissons de
signaler, nous voyons que les enfants de saint Vincent
de Paul dirigent six seminaires au Bresil : ceux de
Marianna, de Fortaleza, de Bahia, de Diamantina, de
Corityba et de Maranhao. Ils ont six maisons de missions : Caraca, Corityba, Bahia, Diamantina, Victoria
et Petropolis.
Un collbge ( 6quipar6 , au Caraca.
Une &cole apostolique au Caraca.
Ils ont aussi a leur charge la paroisse de Campo
Bello au diocese de Uberaba.
Ils sont les chapelains des divers 6tablissements
des Filles de la Charit6 h Rio de Janeiro, a Bahia, a
Pernambuco, a Fortaieza, a Marianna et a Diamantina.
Commne nous I'avons deja dit, leur maison de formation, pour ceux qui veulent se consacrer au service
du Seigneur en qualit6 d'enfants de saint Vincent de
Paul, est annexee a 1'etablisseraent de Petropolis.
Le visiteur provincial reside a la maison qu'ils
possedent I la rue General Severiano, no 8, a Rio de
Janeiro.
Les rcnieignements pr6c6dents ont

6td rediges en

1910.

Un nouvel Eabhssement au Bresil a 6te confi6 aux
Lazaristes. C'est dans la ville episcopale de Botutaeu,
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oi0Monseigneur l'eveque les a charg6s de la direction
du seminaire.
Botucatu signifie en indien Bon Air; c'est 1'6quivalent
en langue du pays de Buenos-Ayres, a cause de la
bonti du climat et de la salubrit6 de I'air.

CHILI

Lettre de la saur PINTO, Fille de la Charite,
i la MERE GENERALE, a Paris.
Valparaiso, Casa Santa Ana, 8juillet 1913.

Le bon Dieu vient de rappeler a lui, h l'age de quatrevingt-trois ans, apres quelques jours seulement-d'une
maladie que personne ne soupqonnait mortelle,
Mme Juana Ross de Edwards. Elle a 6t6 tres g6ndreuse pour nous; il est juste que nous lui rendions
hommage.
Le Seigneur qui avait mis entre ses mains une fortune colossale, l'avait en m&me temps doude de brillantes qualites. Une intelligence superieure, un jugement sur, une grande energie de caractere, mais surtout unefoi profonde, une charit6 sans bornes, tels sont
les pr6cieux dons qui, durant sa vie, lui ont attir6 le
respect et la veneration de tous. Par les oeuvres d'e
bienfaisance que cette Dame a 6tablies et soutenues,
sa mort est une perte considerable et a 6t6 consid6rde
comme un deuil national.
Les Maisons des Filles de la Charite du Chili perdent
en cette regrett6e d6funte une insigne bienfaitrice; les
soeurs de Valparaiso, en particulier.
J'ai connu Mme Edwards il y a quarante-neuf ans,
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alors qu'elle jouissait des agrements de la jeunesse et
de la beaut&, alors qu'elle aurait pu briller dans le
monde, vivre au milieu du luxe et des plaisirs, et cependant fuyant les r6unions et les f&tes mondaines, aimant
la solitude, la priere, n'ayant, il me semble, qu'un seul
but : faire le bien autour d'elle.
Si elle 6tait ties charitable, elle 6tait aussi tres modeste et tres humble. Le trait suivant en estune preuve.
mine Edwards eut la douleur de perdre son
Lorsque
mari, l'autorit6 ecclesiastique, reconnaissant en elle
une grande bienfaitrice de 1'Eglise, lui accorda la
faveur speciale d'avoir la messe chez elle durant quelques jours, afin de lui 6viter de sortir pour aller a la
paroisse; cette humble et fervente chr6tienne remercia,
mais refusa 6nergiquement, disant que beaucoup
d'autres ont . supporter la meme 6preuve, que personne
ne pense i leur accorder un tel privilege et que, par
consequent, elle ne voulait aucune exception en sa
fiveur.
A i'epcque du trenmblement de terre qui a d6truit
Valparaiso, Mine Edwards dut quitter la splendide
maison qu'elle habitait; elle se retira a Vina del Mar
petite ville a quelques minutes du chemin de fer de
Valparaiso', donnant ~ l'archeveche, pour construire
une cathidrale, i'emplacement occup6 par sa maison
avant Ia terrible catastrophe. La, dans une modeste
maiscn de carnpagne, accompagn6e seulement de deux
se:rvantes, ce.:: respectable Dame, passa les dernieres
annees de sa vie. VLeue simplement n'ayant jamais
voulu ni voiturc, ni automobile, ii semble qu'elle m6ditait constammnent le moyen de repandre plus abondamment ses Iib-ralites.
De sa for:tune s'ele ant environ a 0oo millions, une
partie est dcsti;r.e aux -cuvres confies a la famille de
saint Vincent. Une autre large part est repartie entre
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s6minaires, communaut6s, 6coles, pauvres. Le reste
revient a 1'archevkch6 de Santiago dans le but d'6difier
6glises, h6pitaux, &coles dans toute la Republique.
Dieu lui avait confi, il est vrai, une grande fortune:
-elle s'est appliquee a en bien user.
Sceur PINTO.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES
(Traduction de I'clition enpagnole des Annales de la Mission,
ann. 1913, p. 639 ).

Lettre de M. Bruno SAIZ, Pritre de la Mission
i M. HORCAJADA, e Madrid.
Manille, le25 juillet 1913.

Je veux aujourd'hui vous parler de deux &evnements
qui feront 6poque dans l'histoire de notre province des
Philippines : de la restauration de l'ancien seminaire
de Saint-Charles de Manille, sous la direction de la
Congregation de ia Mission, et des fetes solennelles
que nous avons ce~lbres pour la consecration de la
nouvelie 6glise en i'honneur de notre bienheureux Pre
saint V incent de Paul a l'occasion du cinquantenaire
de notre arrivje aux Philippines.

Le seminaire e .ianille ful trente-sept ans sous la
dcrection de la Congregation de la Mission, depuis
que nous le confia, en 1862, M!gr Meliton Martinez,
archeveque de ManilPe, si bienveillant pour nous, jusqu'a cc qu. nous e laissames, d'apres la disposition de
M. Nozaleda, en 1899. Le nom de Vincent de Paul
devint tres symipathique pendant ces trente-sept annies,
parmi le clerge du dioc!sc; aussi, quatre ans plus tard,
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en 1903, quasi tout le clerg manifesta le vif d6sir que
les anciens directeurs fussent ceux du nouveau seminaire de Manille. Les Superieurs ne manquerent pas
d'exposer certains droits qui leur revenaient et qu'ils
avaient abandonn6s temporairement, vu les dificultes
du temps, le pays 6tant alors en pleine revolution. Les
mmmes Superieurs se mirent d'ailleurs entre les mains
de Dieu et se conduisirent comme l'aurait fait saint
Vincent de Paul.
Le s6minaire fut confi6 aux Peres J6suites qui le
dirigerent pendant dix ans.
Des son arrivee aux lies Philippines, Monseigneur
l'archeveque actuel laissa connaitre qu'il ne pouvait se
conformer aux conditions tres onereuses pour lui, et
dans sa visite ad limina, qu'il fit en 1907, il exposa sa
pensee de confier son s6minaire aux Peres de SaintVincent-de-Paul.
De fait, il y avait longtemps que l'archeveque
Mgr Harty avait la pens6e de mettre le nouveau s6minaire de Manille sous la direction de notre Congrtgation. Le pr6lat garda son projet secret, afin de ne pas
faire naitre certaines difficult6s, et enfin, a la surprise
de plusieurs, la direction du s6minaire fut donn6e aux
Pretres de la Mission le 20 mai de la pr6sente ann.e.
Tout le clerg6 prec6demment l1ev6 par nous, heureux de ces dispositions, envoya ses felicitations.
Le 16 juin, jour fix6 pour l'inauguration dudit s6minaire, plus de vingt cur6s y assisterent, et ils s'y
seraient rendus plus nombreux encore si les fetes du
Sacr&-Ccar ne s'6taient pas rencontr6es a ce moment-li.
Le s6minaire est install6 dans un ancien collige,
propri6t6 des Peres Augustins, situ6 a 5 kilometres de
la ville de Manille, dans un lieu tres pittoresque appel6
Manalayon. Il est assez 6loign6 de la capitale, c'est
vrai; mais il sera bient6t rattache6 elle par un tramway
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de circonvallation, qui unira les faubourgs de Santa
Mesa et de Santa Ana et qui passera n6cessairement
pros du s6minaire.
Ce seminaire compte actuellement cinquante seminaristes. I1y est joint un collkge que nous dirigeons et
qui a commenc6 les cours avec quarante 6elves internes
et autant d'externes. En sorte que cet 6tablissement a
le double caractere de seminaire et de college; ilporte
l'ancien nom de Saint-Charles.
J'ajouterai que 1'eveque dunouveau diocesede Lipa,
Mgr Petrelli, a form6 le projet de confier aussi aux
Pretres de la Mission le seminaire qu'il compte ouvrir
'an prochain.

Dans une de mes lettres anterieures, je vous disais
que pour c6elbrer le cinquantenaire de notre arriv6e
ici, on projetait d'6lever une 6glise, digne de notre
bier.heureux Pere saint Vincent et de publier aussi un
compte rendu de nos e'tablissements et des oeuvres des
Missionnaires et des Filles de la Charit6 durant les
cinquante annres ecoulees. Les deux projets ont requ
une heurese realisation, grace a Dieu, et le sanctuaire
drig6 en l'honneur de saint Vincent, une fois termin6,
rappeilera i'xuvre accompiie dans les iles Philippines
pa-r i do-ble fanille de saint Vincent.
Voii i1ueiques d6tail sur les belles fetes qui ont
ea lieu a i'occasion de la consicration de la nouvelle
egl!ie.
L'annee passie, nous c6ieObrares le cinquantieme
anniversaire de notre arrive ; mais nous le fimes seuls
et en familie. II y cut rnesse sclennelle et sermon de
circonstance au collge deSn:'?-Isabel,maison quirequt
les premieres Sceurs. Le soir, on chanta aussi un Te
Dc:m; dans ia chapelle de la i.maison de la Concordia

-

159 -

auquel assisterent les Soeurs de toutes les maisons et
les membres de la maison de Saint-Marcellin.
Cette annie, lesquinze premiers jours de juillet furent
des jours de grande activite, pour preparer les fetes
et orner la nouvelle 6glise de Saint-Vincent-de-Paul.
Malgr6 tout, il fallut ajourner certains travaux compl6mentaires, comme l'installation des cloches, des
lustres, de la lumiere 6lectrique et autres details de
l'ornementation du nouveau temple.
Le 15 juillet, il ne cessa de pleuvoir, et nous ecmes
l'apprehension de ne pouvoir c6lebrer, avec toute la
solennit6 voulue, la consecration de l'6glise, cons6cration qui devait avoir lieu le jour suivant. Cependant,
ce jour-la se passa sans pluie, on put faire toutes les
c6r6monies et accomplir la solenneller translation du
saint Sacrement de la vieille chapelle dans le nouveau
temple. La nuit, il commenga a pleuvoir de nouveau
et la pluie continua durant les deux premiers jours du
Triduum. Cependant, ce ne fut pas un empechement
a nos cheres Sceurs de venir, avec leurs 6lves, honorer
leur Pere dans sa nouvelle demeure.
Le 19, fete de saint Vincent, le ciel redevint serein
et nous pfmes honorer avec pompe notre bienheureux
Pere.
Parmi les invites qui honorerent les fetes de leur
presence, nous devons nommer six 6veques des Philippines : Mgr Harty, archeveque de Manille; Mgr Petrelli, 6evque de Lipia; Mgr Mac Ginley, eveque de
Nueva Caceres; Mgr Singzon, eveque de Calbayog;
Mgr Gorordo, eveque de Cebu et Mgr Foley, eveque
de Anguegarao. Assistait aussi pour remplacer Monseigneur l'6vbque de Jaro, Mgr Santiago Mac-Clotkey,
gouverneur eccl6siastique de ce diocese.
De plus, assisterent aux fetes et nous honorerent de
leur presence une cinquantaine de pr6tres de l'archi-
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diocese de Manille, ainsi qu'une representation des
autres archipels oi nous avons un s6minaire.
Notre Congregation fut dignement repr6sent6e.
M. le Superieur g6neral envoya comme son repr6sentant le visiteur de la province meridionale de Chine,
M. Claude Guilloux. Mgr Paul Reynaud, lazariste,
vicaire apostolique en Chine, nous honora aussi de sa
presence et fut le cons6crateur de l'6glise. Avec eux,
vinrent aussi nos confreres de Chine, M. Maurice Bouvier, superieur notre maison de Sanghai et procureur
de nos Missions de Chine, et le sympathique frere
Barriere, qui sut exercer a merveille et tres aimablement l'office d'interprete. 11 avait r6sid6e Madrid, il
y a plus de trente ans, et quoiqu'il n'efit pas us6 depuis
longtemps de la langue espagnole, il s'en servit parfaitement.
Chacune de nos inaisons de la province des Philippines fut represent6es par le sup6rieur et 1'assistant; de mmre, les maisons des Filles de la Charite
par les scurs sup;rieures. Enfin, ce fut une veritable
fete de famille rendue plus solennelle encore par le
concours de la foule et la presence si honorable de
tant d'il'ustres personnages.

Bruno SAIZ.
En 1912, a paru, a Manille, un volume fort interes?-int pour nous, dont voici le titre : Los Padres Paules
V !as Hijzs de la Caridaden Filipinas, 1862-1912. Breve
resegna historicapor un sacerdote de la Congregacion de
a7Mjisitn (Les PEres de Saint-Vincent-de-Paul et les

Filies dela Charit6 aux Philippines, 1862-1912. Notes
historique. par un Pretre de la Congregation de la
Mission . In-S. Manill!a, 1912, i11- 4 3 pages avec de
4
nombreuses ill•strations.
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Ce beau livre, 6crit par M. Saiz, lazariste, peut
6tre considere comme I'un des volumes de notre importante collection des M6moires de la Congregation.
Nous avions d6jh, la Congrigation de la Mission en
Pologne, La Congrigationde la Mission en Italie, la Congrigation de la Mission en Chine, la Congrigation de la
Mission en Algerie, la Congrigation de la Mission & Madagascar;nous avons maintenant la Congrigation de la
Mission aux iles Philippines.Ce dernier volume est un
travail tres important et qui nous parait tres bien
ex6cute. Nous voudrions bien avoir un travail semblable fait pour chacune et dans chacune de nos
autres provinces; nous souhaiterions aussi pour celles
A qui un ou deux volumes ont et4 d6ja consacres,
comme la Pologne et l'Alg6rie, avoir une continuation.
Cette continuation a et' 6crite par Mgr Tasso, pour
l'Italie. Plus on attend pour cela, plus les renseignements disparaissent.
On jugera de l'importance du volume sur les lies
Philippines et de l'abondance des renseignements par
la table des matieres que nous traduisons et que nous
reproduisons ci-apres aux notes bibliographiques.
A. M.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
II . - Pour conserver le saint Sacrement. Relig., 22 novembre 1913, ad quinquennium.

S. C.

BEATISSIMO PADRE,

Antonio Fiat, Superior generale dei Preti della Missione e delle
Figlie della Carita, prostrato ai piedi di Vostra Santitb, umilmente
espone :
Che le Figlie della Cariti in forza d'un Privilegio, ad esse concesso
dalla s. m. di Gregorio XVI, conservano il SSmo Sacramento nelle loro
Cappelle; che per6 in alcuni luoghi non possano aver sempre un sacerdote che celebri la s. messa tutte le settimane :
Implora perci6 la proroga del Rescritto della S. Congregazione del
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Cuncilio, in data 27 (;iugnio 1908, che permetteva alle Figlie della Cadi valersi del detto Privilegio e di conservare il SSmo nelle loro
riti
Cappelle, anche in quei casi ove non e possibile avere una messa ogni
settimana, purch6 vi si celebri almeno una volta ogni quindici giorni.
Che della grazia, etc.
Ex audientia habita ab inirascripto Caidinali Praefecto S. Congregationis Religiosorum, die x8 Novembris x193, Sanctissimus Dominus
Noster I'is PP. X benigne annuit pro gratia, juxta preces, ad quin.
queunium, servata in reliquis praeccdientis indulti forma et tenore.
3
Romae, die 22 Novembris i9i .
A. CARD. CAGIAc O, Prac'.

A. Cherubini, Subsecrelarius.

112. - Tout pretre autorise ai imposer les scapulaires
peut bnir les nitdazillesr qui les remplacent. - S. C. du

Saint-Office 5 juin 1913) :
Ad supretmam hian Congregationem iancti Officii sequentia exhibita
sunt dubia pro oplurtana solutione; nimirum : I. Utrum sacerdos pollens
facultate Scapularia imionendi, possit unico signo crucis pro unoquoque
Scapulari benedicere publice omnia Ss. Numismata quae habent fideles
in ecclesia vel in quodam conventu, quin haec Numismata videantur, nec
in individuo cugnoscantur? II. Utrum benedictio impcrtiri possit Ss.
Niamisinatibus pro personis jam non adscriptis Scapulaxibus per imposi;ti'on-, sed pc-sea ve! serius adicribendis; quae Numismata gauderent
lavritus Suaputarui.,, te:i.p-oe quo persona erunt adscripte per xegu.rci' nip.si'.i::e ?-Ve; _s:.c :'ctessarium, personas jam Scapularibus
adscrip:a3 esse; a!-.ic-n.iam

p Bsint:

s. X::-ismata pro ipsis efficaciter benedici

t11.Utru'm benedici pjosi.nt Nunismata multa, quae distri-

bue:-a -;ui quibuscu.-.ue pcrso:.is,

iuarum alie jam Scapularibus

dscn.rip;
sunt, et aliae ,on ailscriip
;et in hoc casu, Numismata, salteia persois:s jam Scapuiaribus adscriptis data, eruntne benedicta?
Emi ac R-ni Patres una mecua:Generales Inquisitores, in solite conventu habito tfria TV, die 4 juiii 1i13, dixerunt : ad I Affirmative; ad
ii Aftirna:iv: ad priunam iartcn-, Negative ad secundam; ad III pro"t
ý-6
A.dscssor

iS.
s
\:.. iD pi:s d5i prov. Pp. X, in audientia R. P. Dsuprca
.ujus Co.., gauionis, feria V, die 5, codem mense

tode:: qae annc, .A.pe.iLta, Etiortiij- ;atrum resolutiones benigne approbav.t, e:tho Decrctun desuper expedirijussit. Contrariis quibuscumque
uon obsiartibus.
1. CAlD. RAMPOLLA.

--I. Archiep. Seleucien., Ads. S. 0La Revue Ami ,:' ':'. r, a Jo.r.. ie r.sum6 suivant:
S.' To1ot pr.ie avant :- po :vor d'imposer les scapulaires pent benir
pubiique:.eatn,
d'un sesu

!aires, routesles n •dai!le
ou une reunion.

si,:ic de cro x pour chaque espkce de scapu-

.c . :..
e:Jues par les fideles dans une eglis e

a 2' et 3« Ces ;::
da:i:;!
ptnC.Lil

j-u,

trebiniles m-me pour des pe'
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sonnes qui

n'ont pas encore requ le scapulaire; mais elles ne leur serviront qu'apres reception legitime du scapulaire.
SCe sont la deux concessions dont l'importance merite d'etre notee. a

113. - Sur les croix de Missions. i3 aofxt 1913.
/yu
/ h.

S. Office,
N. TJ

Ut piarum missionum. quas ad populum verbi Dei praecones habuerint, memoria perseveret ac fructus, passim usu receptum est, ut Crux
aliqua, sive in templis, sive apud illa, sive etiam penitus in aprico, rite
benedicta erigatur. Vivificum Redemptionis signum aptum est nimirum
ad Religionis reclamanda praecepta, ad poenitentiae insinuanda proposita, ad spem futurorum erigendam. Ordinaria Episcoporum auctoritas
et Apostolicae Sedis liberalitas censuerunt iampridem, munere Indulgentiarum esse ditandos qui pie se ad haec Signs converterint. Placuit
porro Ssmo D. N. D. Pio Pp. X, de Emorum Patrum Cardinalium
Inquisitorum generalium consulto, variam in re tollere mensuram, et
conformesubique concedere Indulgentias.
In audientia igitur R. P. D. Adsessori S. Officii,feria IV, loco V, die
13 augusti xg13, impertita, apostolica Sua utens auctoritate, abrogavit
beatissimus Pater omnes hucusque, etiam a Se Suisve praedecessoribus,
Crucibus missionum adnexas Indulg-ntias, quacumque id factum fuerit
vel solemniori forma, quoliber, etiam peculiari et specifica mentione
digno, Personarum vel Religiosorum Institutorum privilegio, et sequentes
novas, sub enunciandis conditionibus, tribuere dignatus est :
I. Plenariam, defunctis quoque adplicabilem :
z) die erectionis seu benedictionis ipsius Crucis memorialis;
2) die anniversario eiusdem erectionis seu benedictionis;
3) die festo Inventionis S. Crucis (3 maii);
4) die festo Exaltationis S. Crucis (14 septembris), vel uno ex septem
respective sequentibus diebus.
Ad has Indulgentias assequendas, oportet ut fideles Ssmam Eucharistiam, rite expiati, suscipiant, Crucem praedictam et aliquam ecclesiam
vel publicum oratorium visitent, atque ad mentem Summi Pontificis
preces fundant.
II. Partialem, quinque annorum totidemque quadragenarum, similiter
adplicabilem, semel in die ab iis fldelibus lucrandam, qui corde
saltem contrito supradictam Crucem aliquo devotionis signo exteriori
.alutaverint, ac Pater, Ave et Gloria in memoriam Dominica Passionis
recitaverint.
Esto autem Crux crigenda ex solida decoraque materia confecta; deter.
minato loco adhsereat, vel basi firmiter sustentetur; benedicatur per
sacerdotem qui in S. Missione conciones habuerit; accedat insuper, pro
his peragendis, consensus Ordinarii loci.
Prasenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
M. CARD. RAMPOLLA.

L. • S,

"D. Archiep. Saleucien., Ads. S. O.
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114. - Sur la riforme du Briviaire. 28 octobre 1913.

S. C. Rit.,

Dans le fasticule du 28 oLtobre dernier, its Acta Apostolica Sedis out
public un nouveau Molu protrio de S. S. Pie X (23 octobre) et un decret
de la S. C. des Rites (28 octobre) concernant la reforme du Breviaire.
Nous croyons rrpondre aux csirs de bon nombre de nos lecteurs en
disant un mot dans nos AmwAleý de ce Motu proprio etdu d&cret qui en
i:lterprete l'applicaliun. Ccs nouuelles prescriptions completent et modiieat sur certains points les rubriques contenues dans la bulle Divino
A.4ialu du iyr nc~vembre iqit. Elles doivent servir pour I'editiontypique
du Breviaire q'e prcparent et publieront sous peu les editeurs de la
S. C. des Rites, et ont trait IV & I'ofice domrinica/, 2 aux octaves, 3* aux
r:pons de 'A:crniure occurrentr, 4 aux concurrences et translations de
iles, 5" enfiT" la r'orm
n
d; s ca!endriersparticuiiers.
I1i nous n'avons a parler q're de ce dernier point, la riornme des
cal'-dri
-rs parl:ru!i-r:. P-ur se coiformer a l'esprit de la constitution
Divino Arfatu, la S. C. des Rites a prescrit aux Ordinaires des dioceses
ct a'. Superieursde R•
t dles Instiuts religieux Penvoi h bref
Lduliers
d!Clai de leur caiendrier particulier. De e ccalendrier doivent etre exclues
toutesles fates qui ne peuvent pasetre ,onsiderees comme files iopfrs,
dans le sens strict. Le privilege accordc& plusieurs dioceses et k diverses
Congregations de se conformer au ýalewlrier du clerge de Rome est
absolument supprime penilus aboletur.
Le calendricr le notre Cingrdgation a etc envoyd a Rome. Dis qu'il
n.ous sera retourni r-evisW, nous ferons ri-imprimer le Supplemenlum pro
'o':greg'i'-,.: et i' pariitra avec l'ditin
typique du Breviaire r6forme.
I1:'y-a ;:-s aý pres-e- i, ir faire de commande d'un nouveau Bre'. aire. Les prc-ssriptios du recetnt.Lt'
proprio ne seiont obligatoires
qo'a part;r iu i" jan%-r ig-5.

S11.-

Les Re!igieux peuvent se confesser

approuvj par l'Ordinarrc du
ie lieu. Relig., 5 aott 1913.

a tout pritre

S. Congr. des

In audiet:tia \,::bta ab ifr-iscripto Cardinali Pro-Praefecto S. Congregationu!s .d Rkeigisis, i;e 5 augus:i 1913, sanctissimus Dominus
nosLer l'ius Papa decimus. ob peculiares coascientiae rationes, facultate:n, qua:n mense .ebraarii hui-i an:ri omnibus Confessariis ab Ordinario Urbis a
siprbatis
concessera: quiad absolutionem Religiosis impertie:-dan, exte,,dere
grat;
est adr .nnes totius Orbis Confessarios a
locoruLii Ordionris approoatos. Hii proindle Confessarii, auctor-tate Ssmi
Domini .'ostriPii Papae de idn, o.u
:,nirm Sodalium cuiuscumque Ordi.
nis, Consregationis aut Tritituti sacramentales confessiones excipere,
quir de licer.iia a Sperire ob'.e:a i:quirere vel petere teneantur, atque
vali .e et -i.ite abso lutic. eaapeccatis in Ordine vel Instituto etiam sub
*cen.sura res'-vatis, impert:re queant.
Omnibus igitur cuiusque Ordinal, Congregationis aut Instituti superioribus et praesidibus, huius decreti praescripta fideliter Sanctitas Sun
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in virtute sanctae obedientiae observare mandavit, cotstitutionibus, ordinationibus apostolicis, privilegiis qualibet efficaciori forma concessis,
aliisque contrariis quibuscumque, etiam speciali atque individua mentione dignis, minime obstantibus.
Datum Romae, ex Secretana S. Congregationis de Religiosis, dies
mense et anno quibus supra.
O. CARD. CAGIANO DE AZEVEDo, Pro.Prac/eclus.
L. 4 S.
- Donatus, Archiep. Ephesinus, Secrearius.

116. - Sur I'introductiondes causes de biatification
,des serviteurs de Dieu. - S. C. Rit., 26 aoitt 1913.
DE ALIQUORUM LOCORUM DISCIPLINA IN INITIO CAUSARUM SERVORUM
DEI EMENDANDA, LT DE HISTORICIS DOCUMENTIS AD IPSAS CAUSAS RECTE

ADHIBENDIS.
De Servis Dei, quorum sanctitudo vitae legitime examinanda curatur,
nonnullis maxime locis usu venit, ut, cum admovetur manus ordinariis
processibus instruendis super eorum virtutibus vel martyrio, sacra quaedam solemnia in ecclesiis indicantur, ac signata Commissione ad causam
pertractandam apud S. Rituum Congregationem, vulgo diffundatur nun-

tius, non aequo prorsus loquendi modo, Dei Servum, cuius causa introducta sit, Venerabile

ab Apostolica Sede esse declaratum, atque inter ea

solemnia pro gratiarum actione panegyricae etiam orationes habeantur
eaeque saepius adeo immoderatae, ut facile in errorem inducantur fideles, debitam putantes eisdem Dei Servis venerationem, quae solis beatificatis et canonizatis debetur. Haec animadvertens Ssmus D. N. Pius
Pp. X, ne quid Ecclesiae disciplina detrimenti capiat, primum omnium

solemnia, quae contra pristinam consuetudinem celebrantur cum agitur
de inchoandis processibus ordinariis, reprobavit et prohibuit : deinde
recolendam mandavit declarationem additam die x9 februarii x68
Decretis f. r. Urbani VIII, Ne, scilicet, per Commissiones introductionis
vet reassumptionisseu ulterius progressuscausarum turn stgnataslum signan
das ullum beatlialisvel sanctitatis,aut indultaevenerationis et cultus argu.
mentum vel minimum desumi, nee aliud quodcumque ius, quantumvis
modii aut fere nullius momentz, in eiusdem causis quaesitum did vel praelendi possit: denique, adhibito consilio gravium virorum et exquisito
peculiari voto nonnullorum S. R. E. Cardinalium, vetuit Servos Dei
quorum causae posthac introducentur, Venerabiles appellari, item solemnia peragi occasione decreti editi super causae introductione. Inhaerens
a'utem sententiae f. r. Benedicti XIV, qai tutius fore censuit a panegyricis orationibus penitus abstinere in honorem Servorum Dei nondum
beatificatorum, eas haberi orationes edixit in posterum non licere. Permisit vero ut Servi Dei tantummodo post editum decretum super heroicitate virtutum vel super martyrio Venerabilis titulo ornentcr, ita tamen
ut ex hac permissione nullum argumentum indultae venerationis item
argui vel praetendi possit. Praeterea consulens pietati fidelium, qui
facile hisce in casibus sacrae occasione solemnitatis decipi possent,
putantes fa esse ut beatum colere eum de cuius beatificatione iudicium
adhuc apud S. R. C. pendeat, solemnia ad gratias Deo agendas etiam
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post editum decretum super heroicitate virttitum vel martyrio pariter
prohibuit, iua tamen prohibitione impedire non intendit quofinus in
missis addatur, prout decet, collecta pro gratiarum actione.
Idem Ssmus D. N. ad rectam tractationem Causarum beatificationis.
et canonizationis, earum praesertim quae partim historicis monumentis
nituntur, \el carum quae subsidiariae probationis privilegio gaudent,
illis ipsis in consilium adhibitis quos supra diximus, et exquisita en-tcniia lkmi Patris Promutoris sauctae Fidei haec constituit:
I. !n omnibus causis, praesertim recentioribus, Rmi Ordinarii in condendo ifyorm.atio processu praeter testes qui causae favent, cos etiam
uuiversus omnes qui ;ausae adversantur excutiant, nemine excepto.
idque sub poena nullitatis, onerata conscientia turn Ordinariorum turn
Promotorum fiscalium.
II. In omnibus causis, praesertim antiquis, cum processu ordinariosive infonnativo ccmpulsentur omnia et singula histbrica documents
sive manuscripta, sive typis e.i'ta, quae quocumque modo causam resniriant quae agitatur. Ad hoc nun modo monendi sunt detinentks iurs
compuisanda, ut ea Ordinario exhibeant; sed, si res postulaverit, examini .ubiiciendi erunt sub religione sacramenti custodes cuiutvis archivi
vel tabularii sive publici sive privati; summa quoque diligentia et industria curandum est ut .uiuslibet gene-.s documenta ad causam conferentia
:onquiiantur, quae orunia et singula cognoscenda sunt ad normas traditas a fel. rec. Benedicti XIV, lib. II, c. I.I.
III. Antequam in Congregatione ordinaria discutiatur dubium super
introductione Causae, sacrorum Rituum Congregationit-erit exquirere,
pro re nata, documenta apud Curias, uti vocant, generalitias Ordinumet
iistitutor•nl reliuosoruml tur virorut' turn foeminarum, necnon in
i-bu!;~;:s sacrarurn Roiianarum Congregationum, et ubicumque iure
1,atssunit;.r ea posse reelcriri.
IV. Omtia e' sinwula doa. -menta, sive compulsatacum proceswmordi;
nario, i-re
a S. R. C. colleita, subiiiantur iuditio peritorum a S. R. C.
enhtwen-,cni,
qui scriptis doeeant de eorum auctoritate et vi.
Promoltri vero 1-idei, antequam indicetur Congregatib ordinaria promitroduitione ca,;sae, omnia documenta exhibeantur una cum sententia
]'eritorumn
V. Docn:::ent-. poi:;nra praecipue ex integro typis edantUi', praenotatis
:iomc a;.tr:, itrtc-rpore, 1-cIetcetexis id genus adiunctis, atque inserar.:ur P', ti~j.iObs s-per virtuzibus vel martyrio, una curn relatione
.er: tor-::', -us s-Irn••
nemorax-i:rus, de auctoritate et vi documentorum.
VI. I-rP:sitiyius? pro Congregationibus Ordtiaria, Antipt~eparaioria e: Prepars:'ri',
ar:nia'dversionibus Promotoris Fiddi praemitl
taIui Szy,! r s v: ace Sirvn Dei cuius causa Iractatur, breviter et lucid~ ex
Ofic. io~~:a
ii-t:a, d.sumip tumrex testibui turn ex documnntis.
Vi Inn. sian.uis vero Causis beatihcationis, quarumiudiciuma in paesens apud S. R. .,:i:. egationi m quocumque modo pendeat, sacra ipsa
CQ:ogg-.t9o..:,, y.r
.cedat ad ulteriora, nisi exhibitis, ab. interesse
habi.ibus, et exquisitis ex ofiicio iocumentis iisque omnibus
examir.iis quo mindo supra dictum Lst.
Quae on nia et singula Sanctitar Sua decrevit et servari- madtWvi4
cur-eqre et vi:•ia:tiaelcommisit pr•&eertinm Secretarii S'. R. C. et Paro
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motaoisi S. Fidei:pre tempozre atque in Act% Apostolicas Sci44 refrri
iussit hac die 26 augusti xgr3.
Ex SecretariaS. R. C.
Fr. S. C.RAn.MaArunsILL,
ra•tfeIs.

L. 4i S.

- Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., Secretarius.

NOS. DEFUNTS

MISSIONNAIRES.

35. Lesoi. (Joseph)-, coadjuteur, d6c6d6 le 31 aoit
19l3, a Shanghai (Chine); 63 ans d'ige, 42 de voca-

tion.
36. Bevilacqua (Sabas), pretre, dcid4 le 3septembre 1913, a Rome (Italie); 77, 62.
37. Allard (Felix), ptetre, d6ced6 le 22 septemkre,
a Babia (BEsil); 62, 4.L.
38. Nicolauxm(Franqois), pz'tre, d6ie&d le 3e septembre 1913, a Panniagen (Hollande); 78, 58.
39. Demiautte (Charles), pretre, deced6 le 24 segtembre i.gx3, a Antoura. (Syrie).; 73, 52.
4o. LoIok (Joseph), prtzed,4c6dle 1i2 octobre.iA3,
a Budapest (Autsiche); 88, 2&
41. Quinn (Edouard'), pr&tre, d6c6d'&le r2 octobre
1913, a Germantown (ttats-Unis); 58, 28.
42. Dorme(Joseph), pretre,d&cedle 29octobse 1913,
au Br6sil; 68, 45.
43. Bnaroe (Nicokas), coadQtea•, d6ecdtd le I, novembre 1913, a Saint-Louis (9tats-Unis); 58, 3'.
44. Fernandez (Joachim), coadjuteur, d6c6•d
le
2 novembre 19q4, a Orense (Espagpe); 73, 38.
45. FQasseaga9
(Greoas
), pFtcie, dc5
le 7. -•
vembre 1913, A Paris (France); 54, 29.
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46. Audoin (Claude), clerc, d6cede le 28 novembre
1913, h Dax (France); 25, 5.

47. Philippe (Maurice), pretre, dec6d6 le 5 d6cembre g913, A Lisbonne (Portugal); 29, 1o.
48. Valle (tdouard), pretre, d6ced6 le 2 d6cembre
1913, a Constantinople (Turquie); 60, 14.
NOS CHERES SCEURS
Aodt-dicembre 1913.
Rafaela Lecumberri, d6cidde t l'H6pital des Femmes incurables a Madrid, 26 ans d'age, 5 de vocation.
Anne Hickey, Hopital, Troy (Etats-Unis); 48, io.
Jacqueline Bonneton, Maison Saint-Vincent, 1'Hay (France);
81, 60.
Carmen Hernandez, H6pital, San Miguel (Costa Rica); 81, 57.
Marie Lasies, Maison de Charit6, Clichy (France); 86, 65.
Catherine Holland, Maison Saint-Joseph, Manchester (Angle-

terre); 61, 40.

Th&rese Battet, Maison Centrale, Naples; 49, 21.
Prudentia Knaust, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 36, io.
Ar ne Durant, Maisor. de Charite, Clichy(France); 71, 43.
Sebastiana Genaga, H6pital, Murcia (Espagne) ; 53, 28.
Agnbs Strohmeier, Asile d'Enfants, Friedland (Autriche);

58, 35.
Frangoise Dubovska, Maison Centrale, Graz (Autriche);31, 7.

Maria Morales, H6pital G6enral, Valladolid (Espagne), 33, I1.
Giuseppa Barbagallo, Maison Centrale, Naples; 33, 9.
Maria Ghirardo, Orphelinat, Campomorone (Italie); 81, 59.
Marie Bertone, Maison Centrale, Turin; 85, 66.
Josefa Vivo, Bienfaisance, Teruel (Espagne); 68, 5i.
Imilie Kronenthal, Ecole, Nystia (Hongrie); 72, 41.
llisabeth Pargamian, Providence, Smyrne; 57, 36.
Marguerite Hasdentenfet, Maison de Charite, Tours (France);
52, 27a

Eustoquia Soraluce,
(Espagne); 23, 1.

Maison

Saint-Nicolas,

Valdemoro

Maria Canut, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 32, 7.
Anastasie Vancameibeke, Maison du Sacr&-Cacur, Saint-Paul
(Ile de la Reunion); 76, 54.
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Frangoise Siccardi, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie);

So, 56.
Angela Inchaurrondo, H6pital Segorbe (Espagne); 29, 8.
Marguerite Comino, Maison Centrale, Sienne; 76, 53.
Elise Loncle, Maison de Charit6, Chiteau-l'tvque (France);
85, 63.
Marie Farce, Maison Saint-Lazare, Marseille; 68, 47.
Heriberta Avila, H6pital Saint-Jean de Dieu, Manille (lies
-Philippines); 34, 5.
Ana Mulet, H6pital Notre-Dame, Madrid; 74, 51.
Mathilde Skerbis, Asile, Saint-Polten (Autriche); 5o, 9g.
Therbse Vogl, Maison Centrale, Graz (Autriche); 78, 56.
Edith Menezes, College de l'Immaculee-Conception, Rio-deJaneiro; 42, i8.
Luisa de Goiburu, H6pital, Tolide; 26, 5.
Jeanne Sega, HOpital, Vienne (Autriche); 3i, xi.
Mercedes Peralta, Hopital, Quito (tquateur); 47, 28;
Julia Murphy, Hospice, Saint-Louis (Itats-Unis); 84, 6i.
Marie Menager, Maison de Charit6, Montolieu (France); 90, 61.
Isabel Peralta, H6pital, Soria (Espagne); 31, 6.
Antoinette Rossignol,(Maison de Charit6, Nanterre (France);
-62, 33.
Antonia Gasol, Misericorde, LUrida (Espagne) ; 65, 38.
Marie Patrissey, Hopital Saint-Michel, Pekin; 69, 49.
Francoise Bouillon, H6pital, Libourne (France); 66, 42.
Marguerite Simsik, H6pital Saint-Roch, Budapest (Hongrie);
26, 8.
Rosa Montanari, Maison Centrale, Sienne; 29, 9.
Marie Baptifaud, HOtel-Dieu, Castres (France); 41, 21.
Francisca Ribeiro, Maison Centrale, Rio-de-Janeiro ;62, 44.
Mercedes Acima, H6pital du Sacrd-Co'ur, Barcelone; 41, 7.
Augustine Germain, H6pital Saint-Francois de Borgia, Santiago (Chili); 83, 62.
Anne Doncet, Hospice, Thiers (France); 76, 59.
Marie Fayret, Hospice, Coulommiers (France); 84, 58.
Marie Vangay, Maison Saint-Roch, Amiens (France); 65, 4o.
Amnlie Picon, Maison de Charit6, Clichy (France); 77, 59.
Marie Curt-Comte, Maison de Charite, Chiteau-1'tvque
(France); 81, 52.
Rose Delaney, Orphelinat, Los Angeles (ttats-Unis);6, 34.
Anne Macat, Hospice, Szeged (Hongrie); 54, 37.
Anne Farrell, Orphelinat, Lanark (lcosse); 81, 61.
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Marie Kiummska, *Maison Centrale, Cracovie (Pologne);
66,46.
Maria Borras, Hapital, Manrese (Espagne); 47, 28.
Romana Zueras, College, La Havane (Ile de Cuba); 60, 34.
Anne-Saudino, :'isericorde, Spezia (Italie) 7o ,.49.
Paolina Galli, Maison Centrale, Sienne; 26, 3.
Marie Kerbrat, Maison Saint-Vincent, l'Hay (.France); 59, 34.
Prisentation Gonzales, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro
(Espagne); 3o, 6.
Josefa Brugulat, Asile des alienes, Bermeo (Espagne);-5o, 24.
Marie- Lanneluc, Orphelinat, Gerone (Espagne) ;69, 45.
Suzanne Taves, Asile des Vieillards, Saint-Denis (Fiance);
.76,"58.
Eugenie Van Heede,Maison Centrale, Ans (Belgique); 71, 5o.
Marie Boggia, HIIpital, Mondovi (Italic); 48, 21.
Am6lia Freitas, H6pital Saint-Jean-Baptiste, Rio-de-Janeiro,
27, 2.
Maria Batlles, Bieniaisance, La Havane; 66, 46.
rBuenaventura Vidal, Ecoles catholiques, Barcelone; 38, 4.
Marie Perachon, Miseiicorde, Rio-de-Janeiro; 84, 61.
-Rose Lenart, Maison Centrale, Graz ; 45, 26.
Marie Rousset, Misdricorde, Bazas (France); 54, 3i.
Marie Heaghebaert, H6pital, Port-Said.(tgypte); 36, 12.
Emma Soudanl, Maison Centrale, Constantinople; 83, 64.
Marie Dufour. Maison Saina-Vincent, 1'Hay (France); 79, 53.
-LouiseVassal, H6tel-Dieu, Clermont (France); 63,39.
M6lanie Jouvencel H6pital Saint-Augustin,Valparaiso.;S2, 3o.
Rosalie Chardon, Maison de Charite. Cliohy(France); 67, 44.
Marie Fournidi, Maison de Charitu, Montolieu (Franoe);84,61.
Elise Birot, Maison de Chariti, Saint-GooCges-de-1'Isle
(France); 24, 3.
Rosanna Flanagan, Asile des Alienes, Dublin ; 41, 14.
Elisabeth Bradley, Maison de CharitE, Little Crosby (Angleterre); 48, 24.
Th6ophile Wilemska, Maison Centrale, Cracovie; 34, 13.
Catherine Carroll, H6pital, lndianopolis (itats-Unis); 77, 57.
Tomasa Larrinaga, Hdpirai, Cordoba (Espagne); 78, 55.
-lisabeth Finot, Maison de Charitr, Puteaux.(France);80,6o.
Eustasta Vergara, H6pital, Logroao ,Espagne); 49, 29.
Marie Verdeil, Maison de la 2ro.idence, Ourmiah .(Perse);
62, 41.
Sophie Nedoma, Asile Saint-Aintoi .e, Vienne (Autrichc); 5o,a8
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Sophie FliesMaisonde Cbhaitf,Kon.kgnc, (Mac .doine); 22, 4.
ital 5,aint-Aggsrin, Valparaiso (Chili);
Rodelin,4a Araya,, .
79, 52.
Solange Tgnzeau, Maison.de Clarit6, M.9.nt 9 liu (Fgance);
68,.4o.
Marie Desroches,,Maison de CQarige, XMqntolicu 65, 46.
Aline Delig&ny, .,aisAo de Charit, I-engies (Belgique); 66,46.
.PaoJina, Galli, ~aison Centrale, Sienne; 26, 3.
Marie Brunacci, Ricovero, Turin; 67, 42.
.Marie. DuGbon,,,Nison de Charite,.Melun (France): 59, 35.
Marie Larria, Maison Principale & Paris; 34, Ii.
JqsefaArqLzabal, H6pital Gen6ral, Jerez (Espagne); 68, 44.
Marie.Kuzman, Mlaison Centrale, .Varsovie i 8o, 5S.
.Anne,Kittenweitz,, R-fectoire, .es Ouyriers, Graz (Autriche);
46, i8.
Jeanne Cazeau, Maison de (harit, Montolieu (France) ;69, 46.
Marie Donohne,, Asile des Epfants-Trouv6s, Washington
(atats-Unis); 54, 36.
Maria Kenney, HOpital de la Providence, Washington (ltatsUnis);;56, 3i.
• Maria. Gerosa, Qrphelinat, Palazzolo (Ita ie); 60, 35.
Brady, Orphelinat, Nouvelle-Orleans (EtatsMarguerite
Unis); 83, 63.
Julia Me Eneany, Asile des.Enfants-T•auvss, Nouyelle-Orlians
,MtatS-Unis); 5S, 26.
Cecile Riedl, Maison Centrale, Salzburg (Autriche); 79, 55.
,Marie Esquilat, Maison de Chiriz, Montplieu (France); 77,58.
Hedwige, Bure, Hopital, Los Angeles .(tats-Unis); 77, 52.
.Margu;aite Dunn, 46pital .Saint-Jqseph, Chicago (ttats-

I~ais);.76, 52.
,Aveline Giraud,,Maison.,de. Charitd, Veurey (France); 50,.26.
Justa Achaga, H6pital, Huelva (Espagne); 57, 24.
Euginia Divas.n, Maison .Sai t-Nicolas, ,Valdemoro (Espagne); 27, 6.
. t~iagh
Guillet, H6pital, Fontenay-le-Cpmte (France) ;54. 26.
Antoinette Depdrier, Hospice Saint-Joseph,. Ch4tel-SaintDepis (Suisse); 64,,40.
Pauline Couray, Maison de Charit6, Sotteville (France);go, 58.
Maria Dini, H6pital, Slqfara (Italie); 77, 55.
Madeeline Courbes, H•pital, Bazas (France); 73,46.
SMarie Gerstper, I-pital Hihne nan,.Negilly (France); 46, 27.
Jeanne Goutte, Asile des Vieillards, AtMhe (france); 84, 61.
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Maria Olechea, Hopital, Jain (Espagne); 76, 49.
Francoise Peicher, Maison, Piliscsaba (Hongrie); So, 29.
Marie Vandenborre, Creche d'Anvers (Belgique); 28, 6.
Jeanne F6ni6, Misericorde, Alexandrie (Italie); 84, 64.
Constance Montagna, H6pital Civil, Bari Italie); 70, 49.
Marie Bonnet, H6pital, Cette (France); 71, 46.
Maria Sala, Asile des Vieillards, Bacina (Espagne); 73, Sr.
Augustine Schonwald, Maison Saint-Joseph, Dusseldorf
(Prusse); 34, lo.
Anne Gurry. H6pital Sainte-Agnes, Baltimore (ttats-Unis);
30,

0o.

Marie Garcia, Hospice provincial, Soria (Espagne); 65, 38.
Anne Wagner, Hopital G6ndral, Graz (Autriche); 28, 8.
Marie Marthien, Maison deCharite. Montolieu (France);79,61..
Anne Huchon, Maison de Charite, Montolieu; 72, 52.
Zoe Piolat, H6pital Saint-Joseph, Lyon; 23, i.
Anne Bonlin, Orphelinat Agricole, Pau (France); 76, 56.
Claire Audouard, Maison de Charite, Montolieu (France);:
65, 36.
Emilie Legendre, Hospice. Gorneilles iFrance); 53,3o.
Francoise Vinal, Institution des Aveugles, Clermont-Ferrand
(France); S6, 57.
Natalia Garcia. H6pital, Agreda (Espagne); 5o, 29.
Marie Wisniewska, Maison Centrale, Cracovie; 37, 14.
Agnes Petelinjek, Hospice des Incurables, Laibach(Autriche);
59, 24.

Maria Sanchez, H6pital General, Valencia (Espagne); 40, i5..
Adeline Seguin, Maison Principale a Paris; 59, 3i.
Marie Lee, Maison de Charite, Gare d'Orleans a Paris; 35, 12.
Nathalie Bricourt,Asile des Alienes, Rennes (France); 58, 14.
Marie Coyle, Hý pi'al Saint-Vincent, Norfolk (ttats-Unis);.
88, 56.
Marie Lorans, Infirmerie. Fiores (Conf. Arg.); 83, 56.
Marie Fuentes. Hi6pital, Ostuni (l;alie); 76, 60.
Caroline Richard, Maison de Charite de la Maison Blanche k
Paris; 76, 53.
Catherine Harper, Maison de Charie, Dummanway (Irlande);.
48, 26.

Marie Zing, Maison de Charit(, Tchou-San (Chine); 26, 3.
Maria Azoz, Bienfaisance, La Havane (lie de Cuba); 79, 56.
Ramona Loinaz, Collge de i'immaculee-Conception, La
Havane (le

de Cuba') 73, 5.
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Francisca Muguruza, H6pital, Ecija (Espagne); 26, 4.
Pantaleona Perdices,
28, 7.

Ecole

Catholique, Cadiz (Espagne);

Jorja Yoldi, Asile des Aliiens, Valencia (Espagne); 56, 29.
Marie Iarolin, Asile des Aliiens, Eger (Hongrie); 69, So.
Maria Valle, Clinique, Buenos-Ayres(Republique Argentine);
42, lo.

Jeanne Dilix, H6pital thermal, Bagneres-de-Luchon (France);
77, 58,
Marie Blatier, H6tel-Dieu, Clermont-Ferrand (France); 4729.

Marie Huber, Maison Centrale, Saizburg (Autriche); 25, 7.
Cecile Raffelsberger, H6pital, Schwarzach (Autriche); 77, SoMarie Betis, H8pital, Doullens (France); 82, 61.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
463. Le Corps de saint Vincent de Paul, par un
pretre de la Congregation de la Mission. Abbeville,.

imprimerie F. Paillart,

g193.

Un volume in-8 de

vII-289 pages. En vente a Paris, a la Procure des
Lazaristes, rue de Sevres, 95; et a l'6conomat de la
maison des Filles de la Charite, rue du Bac, 140-

Prix : 3 francs.
Que de fois il arrive qu'on croit connaitre suffisamment un sujet, et

1'on constate, si l'on vent en donner les d6tails, qu'on est en realite fort
pen document6. Meme parmi les personnes qui s'interessent & ce qui
concerne la famille religieuse de saint Vincent de Paul, il en est un bon
nombre qui, si on leur demandait des renseignements un peu dbtaill6s
sur le corps et sur les reliques du saint Fondateur des Lazaristes et
des Filles de la Charite, apres quelques indications g6enrales n'auraient
que peu de details b donner. C'est pour cela que l'excellent livre dont
nous venons de transcrire le titre merite d'tre signal : I'auteur y a.
recueilli l'ensemble des faits se rapportant aux reliques desaint Vincent
de Paul; il les a classes par ordre chronologique; ii a expos6 dans un
recit clair et interessant les divers 6venements auxquels se rattachent
lesdiverses translations du corps de saint Vincent.
Ce travail int6ressera d'autant plus qu'il n'avait pas encore 6te fait.
Les renseignements existaient epars, mais n'avaient pas encore eter6unispour aider a avoir une vue d'ensemble un peu complete.
Ce nouveau livre est bien imprim6 et illustre d'intiressantes gravures.
Habituellement, les sources des r6cits sont indiquies suffisamment :
quelques renseignements, cependant ne sont pas tout k fait certains. Par
exemple, en tete du volume l'auteur a mis au bas du portrait de saint

-
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Vincent de Paul a d'apres uu tableau. du atemps ,; n4oa.
vons oil 'auteur a pris cette indication, mais celui qui.1a ecrite n'en Ctait,as plus
sur que nous, et nous, nous n'en sommes pas sCtr du tout, nous en convenons. D'ailleurs, on a un portrait certainement authentique de saint
Vincent de Paul: 'est, lagzaiu e.de LoohoRde:ib63 aceleaiEdedinck
d'apres la peinture de simuon Eranaois.
On aura une idee des importants renseigements contcqus dns, le
.livre sur le Corps et sur les reliques de saint Vincent par la table des
matiitres que noiuis rancrivons ici.

LE CORPS DE SAINT VINCENT DE PAUL
par un Pritre de la Mission. Abbeville, 1913.
TABLE DES M.TIUES
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CHAPITRE PREMIIER.

....................

v

Dix-.epti~nme et dix-huiieme ji&rles.

-

FunCrailles, z8 septembre b660 ..............
. ..... . .
B1atification, i3 aouts17. 9 ......................
.
Canonis:aion. Decret 24 juin 1736; solennites 16 juillet 1737. . .
CHAPIIRE I1. - R
lolution ef Restauration.
Prservation ..........
. . . . . . . .............
'Chez M. Clairet, notaire, de 1792 a 1795 ..............

. .

"Chez M. Daudet, Pretre de la Mission, i795o1805 . . . . . . ...
Chez les Iilles de la Charit6, rue du Vieux-Columbier,<s&i-rirS.
Chez les Filies de a Charite, rue du Bac, 865.-83o . . . . ... ..

9
37

.67
..
74

77
78
80

CaPIT-.E III. - Tir.nsiatwn solennelle, x83o, 25.av~il.
Pr-para!ifs. .la::-der ent de A-gr ,!e Q.den, xo mars 183o. .... .
85
Transaiion. 2' JUa;::ache apres IPques, 25 avil i83o. . . . . . ..
07
Neuvai:e., 25 a' r.-3 mai iS3o...........
.. ..
. . .....
.123
.ttP'llrlE IV - Les qZatre an,'aes
iuisuient.
Le corps transporn~ au cuiiege de Roye, 27 aofit 830, y .este jusr
qu'eu a'tir
34 .....
.. . . . . . . . .
. . .. . . ..
. .
L.a.ahaisse, iS27. . . . . . . ..
. . . . . . . . .

CI-.rITRE V. - :)rniirc par:ic du di.x-wfuvije sidcle.
Conferences 'e Saýnt-.yincent-de-Vaul, mai 1833 . .........
F.reres de Saint--iicent-ie-Paul, 3 mars 1845 . . . . . . . . ... ..
La chbsse. .Autel actuel,
eligc
en 854
................
.Quciques carcn;anies, 1837, tSbo, 1i3, t885, 1895, 1900o . . . ..
CHAPITRE VI. - Ln Belgique.
-Arrivee, 3 janvier 1907. . .
. . . ..
.
. . . .. . .
.Culte, .8 .illet iyo90,
g•jiit.
o81, 20 juillet 1913 ...
..
...
C7t.PlTRE VII. - P;!t:s rbliques extrailes du corps
dcr:r.t
V ncent de Paul.
-ssemenis(;: •ti s.Icle), 5 s-ptembre .g729 3r d..4c•e Tag,
1730,

73

.......

.

. . . . . . . . . . . . . . .....

.

. .

13

--.51
56
58
162

79
Sd

93

Chair (xvii sicle), 179
Sang, 1729, 173o ..................
-CAertnR VIII. --

-

175 -

.

. . . . . . . .

. . . . . . .
.. ........

.

221

226

Le caur de saint Vincent de Paul.

. .. ........
Pasis,..66oQ 79 ..........
y796.8o4 .. . . . . . . . . . . ..........
TuSin,s9a-1796,
·
Lyon, g cseptomnbcreao5 .. . . . . . . . . . . . ........

.

.

33
.ao
. a.48

P•-?.ES JUSTIEIGATIVES

I. - Une phalange du 'doigt de- saint -Vincent de Paul est-oferte
k Mme la marquise de Rhodes, a6septembrea1729 .......
.
II. -- *icldartion -de la s~er -Ddchaux, Sope6icure gnehrale des
Filles de la Charit6, 8 juillet 8o6 . . . . . . . . . . . . . ...
III. - Attestation de M, Brunet, vicaire 'general de Ia Congregation-de la Mission, 8juilleto6.
. . . . . . . . . . . . . . ...
IV.---• Nomination'pirbMgr de Quiten, des commissairwceharges
deTreconnaltre le corps deaaint VMincest deuPauliagmars i83o.
V. - Nomination par M. Salhorgne,Supdrieur gienral de deux
commissaires charges du transfert de la caisae, de la rue du Bac
-it l'achevch 30o mas 83o . . . . . . . . . . . . . .. ..
.
VI. - Proces-verbal de I'ouverture de la.-ch&Be, 27 aobt-s83o. .
VII. -- PToc
ves-bal de-la mise en lieu sfr du:cops.de saintVincent de Paul, 27 aout i83o .....................
VIII. - Inscription clouee sur.la, caisse renfermant le corps de
saint Vincent de Paul. Commune de Paris, 1871 . . . . . ...
IX. -Commission- donnee'par MgrRAutten, evque-de Liege &
-M. le chanoine Lucas, secrtaire -gen& al -de oan iv&ch, 4 janvier xgo7 .................
................
X.-- 'Poce-vezbal de la econnaissance des corps;desaint Vincent de Paul et des bienheureux Peboyre et Clet, 5 janvier 1907.
'XI. -- Avis impnm6 annocgant la.ute de.maint.Vincent de -Paul
dans I'dglise m6tropolitaine de SSaint-JeanBaptiate i Lyon,

29 septembre

464. --

8o5. . . . ... ...

. . . . . . . . . . . . ..
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265

8
68
269

'.271
272
274
275

277
278

885

Mtditatioxs sur le wysiere de I'aganie- de

Notre-S4igneur J"sus-Christ, suivies .de . Pikres pour

.?Heure Sainte, par M. Laux,a Prtreide la Mission. -Un
volume in--8.- Paris, T6qui, Ag93.
Ce recueil-de picuses considaintiona aidera .Js personnes qui-ont an
cult· special pour.-la Sainte-Agonie : ii Lnr suggd ra de tr&s picnses
pens6es et contriburia a •itur dification.
.- 65. - Comme;nousavoso ins6rz.dans tle.Anmales.la•hrnologiade la
vie desainb Viaaent.de. Paul, d'apris sesbigrsapes, Abelly,. Colet et
Manyard.(t. IXX.ViL,p-.i66, 3rA475),waous.alons. donncer.etableau
-des-piacipales dates, de .Is vie de Louise .de Maillac. Nous -suions
poua•iaa la 2a4dition,.parue .ean.go•4dabeau. lvre de. Mlgra anard,
La Vinerable Louise de Marillac, in-8. Paris, Poussielgue.

-
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UE MAIILL4C. -

CHROSOLOGIE

IMi. Naissance de Louise de Marillac aParis (1a aoitt);sa famille, -3.
1565. Louise de Marillac est confiee aux DominicainesdePoissy,qui
commencent son education; son pere la rappelle ensuite & Paris, 6.
1606. Mort de Louis le Marillac, pere de Louise de Marillac, no.
1606. Louise de Marillac 6prouve le desir d'etre admise parmi les
religieuses capucines; le P. Honorý de Champigny P'en detourne, 11.
1613. Louise de Marillac epouse a Paris Antoine Le Gras, secrdtaire
des commandements de Marie de M.dicis (5 fvrier), 13.
1613. Naissance de Michel-Antoine Le Gras et bapteme a la paroisse
Saint-Merry (i9 oct.), r3.

1614. M. Le Gras et Mile Le Grassuoccupent des sept enfants orphelins laisses par la mort de Messire Attichy et Vaence de Marillac, 16.
1618. Rencontre de Mile Le Gras avec saint Francois de Sales, ax.
1619. Mile Le Grasse met sous la direction spirituelle de Mgt Camus,
cveque de Belley, 22.

1622. Maladie grave de M. Le Gras, 24.
1623. Le 4 mai, Mile Le Gras fait le veuu, au cas oil sonmari mourrait,
de se donner i Dieu seul, 24.
1624. Premiere rencontre de Vincent de Paul et de Mile Le Gras; ell
se met sous la direction spirituelle de M. Vincent, I, 28.
1625. Mort de M. Le Gras (21 d6cembre), 35.
1626. Mile Le Gras se fixe, rue Saint-Victor, k Paris sur la paroisse
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, pres du college des Bons-Enfants, 41.
1628. Le jeune Michel Le Gras est mis en pension au petitseminaire
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 62.
1629. M. Vincent confie i Mile Le Gras !a direction des confreries de
la Charit:, 71. - Premiere visite de Mademoiselle i Montmirail, 72.
- Ezabissement de la conirerie dans les paroisses de Saint-Sauveur et
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, k Paris, 76.
1629. Visites de Mile Le Gras aux pestifcrEs de i'H6tel-Dieu de
Paris, 77. - Visite d'Asnieres (fin d.cembre), 78.
1630. Visite deSaint-Cloud (5 fivrier;, 78. - Visites i Sannois, Franconville, Herblay, Conflans, 79. - Visite a Villepreux (mai), So.
1631. Visite a Viliers-le-Bel (octobre), 82. - Visite i Beauvais; la
confrrrie est 6tabiie dins les dix-huit paroisses, 93. - CEuvre des forvats sur ia paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, i Paris, 96. - M. Vincent envoie Louise de larillac viaiter lei Charit6s de Verneuil, Pons,
Gournay (24 f'vrier), io.. -

Visite de Montreuil-sous-Bois, pris Vin-

cennes. io3. - Louise de Marii:ac ren.re a. Paris, pour s'occuper de son
lis (juin), 104. - Le jeune Michel quitte le s6minaire Saint-Nicolas et
loge aux Bons-Ernfants,chez M. Vincent; il 6tudie chez les Jsuites, ro6.
-

Mort dt la r

ar•chale

de Marii!ac (17 septembre),

a12.

1632. Le mar-chal Jeaii-Louis de Marillac est condamne i mort le
8 mai, et excute ie
io
miai en place de Greve, 114. - Le chancelier
Michel de Marillac est disgriscic et relegu- a Chateaudun, xiS.- Visite
de la Charit de Champigvy-sur-Marne, et de Villeneuve-Saint-Geoige,
ili. - M.or du -arde des Sceaux Mi'chel de Marillac (7 atot), 119.Louise de .aariijac prend la prer.,iire Fille de la Charit6 (Marguerite
Naseau), 124.

-
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1833. Premier noviciat'des Filles de la Charite, pres de Saint-Nicolasu-Chardonnet (29 no vebe), i33:
1i34. Mile de Marillac se consacre a Dieu par veu (25 mars), z38. Les Dames ide la Charite se montent i cent vingt (25 juillet), x6o. M. Vincent preside la premiere Assemblee des Dames de la Charite
{juillet), a I'H6tel-Dieu, 161. - Mme Goussault est nommde premiere
presidente, 161. Premiere Conference aux Filles de la Charite
43x juillet), 162. - Quatre Filles de la Charite sont mises & I'H6telDieu, 162.
1635. Visite a Beauvais, 176.
1i3. M. Vincent decide Mile Le Gras a s'occuper des enfants trouves
(Ir janvier), 205. - Mort de la premiere Fille de la Charit6 k l'H6telDieu, 174. - Fondation de Liancourt pour deux Filles de la Charite, 177.
Mile Le Gras tombe malade i Gournay, 80o. - Elle installe sa
communaute i La-Chapelle-Saint-Denis (mai), 182. - Elle donne asile
dans sa maison a des femmes de Picardie chassees par les guerres
(aoit), 187. - Elle retire temporairement ses Filles de I'H6tel-Dieu
(automne), 192. - Elle remet ses Filles k I'H6tel-Dieu (1o decembre), 193.
1638. Fondation de la Charit4 de Saint-Germain-en-Laye (f6vrier),
241. - Michel Le Gras abandonne le dessein d'entrer dans l'tat ecclesiastique. II a vingt-c nq ans, 201. Allocution de M. Vincent aux
Dames de Ia Charite en faveur des enfants trouves, og. -Fondation de
Richelieu (z" octobre), 243.
1639. Mile Le Gras loue une maison rue des Boulangers, au faubourg
Saint-Victor, pour les enfants trouves au nombre de douze, 212. - Mort
de la presidente Goussault (2o septembre), 240.
16V.
Louise de Marillac confie quelques enfants trouves i des nourrices en province (mars-avril), 215. - Fondation de I'h6pital d'Angers,
avec 8 soeurs (janvier), 256. - Fondation de la Charte de Nanteuil, par
la marquise de Maiquelay, Marguerite de Gondi, 245. - Fondation de
la Chariti de Sedan (novembre), 247.M. Vincent confie le soin des
forcats auk Filles de la Charit6, 251. - II decide de donner une conf.
rence aux soeurs tous les quinze jours (5 juillet), 283.
164t. Mile Le Gras installe sa communaut6 an faubourg Saint-Laurent, 270. - Etablissement d'une ecole pour files pauvres k Saint-Lau
rent (29 mai), 322. - Mile Le Gras recueille des religieuses de Lorraine
chassees par les guerres (29 aout), 277. - Visite de Mme de Chantal .
Mile Legras (fin aoit), 278. Mort de Mme de Chantal . Moulins
jx3 novembre), 281.
1642. Quatre smurs sont autorisees a prononcer les trois Voeux pour
un an (25 mars), 298. - M. Olier prend possession de la paroisse SaintSulpice; ii y appelle les soeurs, 32o.
. i3.
Les conferences, ie .M., Vincent aux Filles de la. Charit6 et•ient
reproduites incontinent; on en compte cent vingt, 296a.g- -M Yjnent
donne aux conferences la forme de conversation (a6 ayril), 288. - Les
Filles de la Charite se montent 4.une centaine (1643-z646), 3q6.
* 1644. Mort de scour Dalmagne enterree au cimetiere Saint-Laurent
(25 mars), 329. - Mile Le Gras preservee d'un accident mortel (veille
de la Pentec6te), 330. - Pelerinage de Mile Le Gras . Chartres
(z4 octobre), 333. - Les Filles de la Charit6 sont appelkes . deservir
I'h6pital de Saint-Germain-en-Laye, 242..
1445. Graves maladies•de,.- Vincent et de Mile.Le Gras (aofit),334.

-- 179--- Requte k _%gr de Gouidi pour obtenir I'approbation 6picepalw dr
ia societe (octobre), 337. - Les Filles de la Charite sont aspPe&6
l'h6pital de SaintDenis (22a
out), 344.
1SW. Approbatian de Mlgr de Gondi (2o novembre), 339, - Les.
Filles de ]a Chartit prennent I'hlpital- dn Mbn& (3 mai)j 35o. - Eles.
sont rappeiees de l'h8pital dui Mans(srjuin),352.- Nomiiationdedeax
assisftntes-(29 join), 354. - On dicide la visit- r6guliere touw les huit
ou dix-jours wax smrurs des paroisses orb-ines (jain), 356. - Designation
des offices de ]a communaut6 (conseil du 5 juillet), 355. - H6pital de
Nantes (26 juillet), 358. - Chariti de Fontainebleawi: pausroe ct eenie
(aofit), 369.
ISO! Lecture pa NI. Vincent des Statuts ct RLgles (3e mai), 34&. fl6pitai de Fontainebleau, 3 69. - Mile Le Graiest graimeznt malade;
die retoit ]a b~n6'diction d'Innucent X, 371. - Fondation de Ia Charit&
de Chantillv (automue), 374. - Fondation, del Mdatxnii~ ms~M
(26 juinj, 375. -- Fondation le Bicktre pour les enfants, tronuvd(juillet),
377:
IM& l)~part de MI.Vincent pour Saint-Germain (14 janvier); ii 'sat
la reine ct conseille- Mazauin de se retirem- 387. - Pillag:deo SaintLarare par les soidats 1iq janvieri, 388, - Mine de Miranxionjfait une
retraite chet les steurs s3 iaubourg Saint-Laurent (janvier) 3ga. 1'.Vincentr obligtI de se6loigner de Paris, visite lea maimons dhsaa.Congregation (janvier-fevrier), 389. - Le personnel de Ssint-Lama et des,
onsw-Enfants eat dispermi en province (septembin), 396. - M. Viwast
rentre k Paris (u3 juin), 34W - C4e6bre asaeenbke des Da
s do: Ima
Charitý pour secourir les enfants trouvua (ddoembrnj 40
16W. Lcs enfants truvbs sent raments' de. Biere an faubourg Saint1.aurment 4nai), 407o - Michel Le Gras 6pouse' Mile Le Ciero.(x8 janiicr, ;tr. -- Michel Le Gras, bzrilli 'le Saint-Lazare, est:nommd conzeilier a !a ctinr des Amnnuiei 1,4-JuilletE, 411. - M. Vinceneonvoieseize ni uronu'res
;
rter Ies st-cours aiix puuvres de Plicardie,. de
Champagne et de Lorraine (aufir), 416. - I1 fait publiaeri 4ow eeaiona;!~cs envuytis en Pica-die (septembrehj,
1 ,aires les relationa5 ':eiis
M151.
M'. Vincent obtient des. sauf-conduit& pour soae.Mioionaaimaa
(14' ffvrier), 418, - Naissasce-de Rente.Louise, fille de MBSchal. LeGise
29 Outo", 41Z. -- M'ort de Mime di! Lamoignon, prsudente das DaUme.
de !a Chirit6 3izdkeeetvre), 421.
1652. L'arrne do urince de Cund6, savangant contra' Psame royale,
Larpe dans le r!"o de Saint Lazaro. if juillet4h 4q-A - jouzuet dli
ianhuurg' Sam
cen"· qui iivre mo entan ntnt-Parima. I'ammin dela
rbeI".' o,, !2 juillet), 429. - D~part des Filles; de Ia.Chadtio pour hL.Pplogrie (7 septeumbre), 448. - LIss-eurs sont instaildes k.
varsemir
18decenzc;ý), -5i.
16563 -W. Vineert
'
avise aux inove!rs, le secourit la Champagne oni
a:renrz tieit
ite- 4i Parmet
des,nlppri.tux (3. janyierni 434. - hoat
du missiounaire, i. Lambert, itasovie, au service- de* pestiW s
(3'1 Ji;ner, 4 .-.
52
Fondationt
dt, 1hapitaldd N"nm-d-e-Jhsus (mgocMAM0.
45&1ISMt La tmine de Firane demande ,oli Fileas de la ChLaitith pour so.ýer Ies jidats
iia.s~s
i Sedaa
436&.
i16is La reine
Puiognequitte Vuaruvie asv
F!
I sq-MMM
q
ek m
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en Silesie, 455. - Erection de la communaut1 des Fills de la Charitfsons ladirection do Sup6rieur gn6ral de la Mission, par le cardinal de
Retz, coadjteut- de Paris (i8 janvier), 532. - Les Filles de la Chariti
chargees de desservir k Paris I'h6pital des Petites-Maisons pour les.
ali6nes (rue-d Svresj, 46. - Election des officibres; acte d'etablissemeat (8 aoft), 539; - M. Vincent commence 'explication des Regles
communes-(i8 octobre), 541.
1956. Erection de l'H6pital g6neral, comprenant la Salpetriere, la
grande et la.petite Pitie et Bic•te (avil),t466. - MlleLe Gras est gravement malade (17 mai), 547. - itablissement de la Charit6 Alrras
(3 octobre), 56o. - Deux sceurs sont envoyecs aux hbpitaux militairesde la Fire (3 aost), 556.
1657. Premiere election des officieres & Iapluralite des voix (22 mai,.
mardi de la Pentec6te), 55i. - Apprbatiun de l'Institut des Filles de
la Charit6 par Louis XIV (no-embre), 551.
1658. Les Filles de la Charit4 & Calais pour le soin des blesses mili-taires (9juin), 570. - ktablissements & Metz, 575. - tablissement de
1'orphelinat de Cahors (6novembre), 568.- Lettrespatentes de lIappro-bation royale de la Compagnie des Filles de la Charite, enregistees par.
le Parlement (16 d&cembre), 552. - Mort de la sceur Marthe Angiboust
(d6cembre), 600.
1659. Mort de Mile de Pollalion (4 septembre), 597. - Fondation de
Narbonne, la dernimre de Mile Le Gras (ziseptembre),.58o.
16O . Derniire lettre de Mile Le Gras (a fevrier), 614.- Mile Le.
Gras et M. Portail sont administres (14 fivrier),60s. - Mois de M. Por-tail (14 fevrier), 6i5. - Mort de Mile Le Gras . soizanteohuit ans,.
sept mois, quatre jours (i5 mars), 62.. - Confer6nce sur les vertus de,
Mile Le Gras; son eloge par M. Vincent (2.j)ilet), 625. - Seeur Marguerite Chetit est nomm6e par M. Vincent Superieure de ia. Compa-gnie, 627. - Mort de M. Vincent (27 septembre),,6a8:. 186. Un tribunal ecclesiastique est constitue I Paris en vue de las
B.atification de Mlie Le Gras (mars), 63r.
1895. Loon XHif signe ledecret d'introduction de la cause. de beatification de Mile Le Gras, venerable Louise.de Marillac (o juin), 63x.

466. - Los PadtesPaulesy las Hijas di la Caridad enFilipinas, 1862-1912. Breve resegna historicapor un sacerdofe de la' Congregacion de la Aision (Les Ps res de

Saint-Vincent-de-Paul et les Filles de la Charite anx
Philippines, 1862- I 2. N'oteshistoriques par un Prtre
de la Congregation de la Mission) In-8". Manila, 1912;
VII-43 4 pages avec de nombreuses illustrations~e ce beau' volume, dodi nout avous palrt plus haut, on verra 'importanct par la Table des matiLres que nous inserons ici avec Ia liste
des chapitres.
TABLE
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13.
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19
25
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39
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53
63
7
75
8
87
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L'h6pital militaire de Manille. .....
. . . .
.. . . .
107
Ecole municipale de Manille . . . . . . . . . . . . ...
.
Collcge de Sainte-Isabelle de Manille.. . . . . . . . . . ..
5
L'hospice de San Jos. . ... . . .
. .. ....
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.
a5
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.
. . . . .
. .
33
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x43
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. . . ..
149
24. L'hLpital de Saint-Jean-de.Dieu de Manille.........
.
i59
25. Le co!lIge de San Jos e Jaro . ........
..
...
169
26. L'h6pital de la Marine a Canacao (Gavite) . . . . . . .... .
75
27. L'hopital de Saint-Jean-de-Dieu de Cavite et IFecole attenante. r79
28. Asile-college de Saint-Vincent-de-Paul (Looban Manille) .
.
1.83
29. Etablissements des Filles de la Chariti a Cebu. . . . . ....
89
3o. Ecole catholique de fHermitage ..
. . . . . . . . ....
99
31. College de la Miraculeuse de Calbayog . . . . . . . . . . .
o3
32. Les Filles de la Charite et tL'ducation de la femme aux Philippines . . . . . . ..
... .
.......
.
.
..
. ....
207
33. Les Filles de Saint-Vincent et leur ministere de charit,
. . .217
34. Quelques evenements de famille . . . . . . . .
.......
22
35. Les Filles de Marie . ....
................
a.7'
36. Dateschronologiques de la double famille de saint Vincent
aux
Philippires . . . . . . . .....
35
. . . . . . . . . . .
Les Pritresde la Mission': Notices biographiques.
M. Grigoire Velasco, deced6 leIr mai r891 k Madrid . . . . 243-248
A3.Ildefonse Moral, dicede le :3 novembre 1907 a Mexico. . 249-255
M. Aquilin Valdivielso, d6cdcd le 3 fivrier 1912 i Madrid .
. .
255
M. Diego Sahmeron, decied le x3 novembre 1874
. Paris . . . . 257
M. Eammanute Orriols, decd6 le 8i novembre 1908 a Barcelone.
258
3M.Antoine Farrd, d&ctdd le 8janvier o90ok Leganes (Espagne)
. 262
M. Antoine Santonja, decedd
le 3 d&cembre 1887 h Madrid. . . 265
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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9
Manille .
M. Santiago Serrallonga, decIdI le iS d6cembre igox
M. Fran;ois Potellas, d6cedt le 17 juillet 1895 i Saint-Marcellin .
M. Joseph Goicochea, dceid6 le 9 novembre 1883 i Madrid . . .
M. Fernandez de la Canal, d&cdd- le 3i mars x894 i Cebu (les
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philippines) .. . . . . .
M. Nicolas Torres, d.cid, leI3 septembre 19o9 i Nueva Caceres.
M . Pierre Julia . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ...
.
M. Jean Miralda. dicýd• le 5 octobre 191r1 Badajoz. . ....
Fr. Antoine del Rio, dtlc6de le 6 mars 1907 i Madrid ......
M. Joseph Casarramona ....................
M. Cabino Lopez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
.....
M. Miguel Perez . ............
. ......
M. Frangois Jarero. ................
. .......
M. Dominique Viera . ............
. ......
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Seur Tiburce Ayanz ........
.........
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.
.
Sour Casimir Marquinez . . . . . ....
.....
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...................
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...................
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.
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.
.......
Sceur Marianne Barral . . . . . . . . .............
Sceur Saturnine Escalona . . . . . . . . . .......
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..
.
......
.
. .
.
..........
..
.
.
. . .
. . . . . .
. . . . . ..
.

Bienlaileurs et disciples insignes.

. ....
Mgr Gregoire Martinez, archeveque e Manille ....
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....
Mgr Georges Barlin, eveque de Nueva Caceres .......
Mgr D. Pablo Singzon, premier eveque de Calbayog ......
. .. .
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..............
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350
355
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467. - LANDI (Davide) Prete della Missione : Esercizii spiritualialle Religiose. In-8. Giarre, 1910.
Comme il
jeunes gens,
des retraites
coinme dans

avait publiC precedemment un cours d'Exercices pour les
I'auteur donne ici seize instructions qu'il a prkchies dans
i des religieuses. Ces meditations ou instructions suivent
le prccilent volume l'ordre habituel : du Salut, du bien-

fit die lit Vocation, etc.

463. - Synopsis evangelica, segundo os ultimos dados
da sciencia. Obra illustrada corn 83 gravuras, por un
Padre da Congregaqio da Missao. Un vol. Estabelecimentos Brepols, Turnhout (Belgica), 1912.
Cet ouvr.age, est parait-il, approuvi par plusieurs evaques du Portugal.
(Comme nuus n'en counaissons que le titre nous ne pouvons donner aucun
d-tai!.

469. - La miskre au temps de la Fronde et saint
Vincent de Paul, par Alphonse Feillet. Un volume
in-12. Paris, Perrin; nouvelle 6dition, 1868. Ouvrage

couronne par l'Acad6mie (prix Montyon).
N\"'.us ai'.ias adie pr1rdeiument les travaux les plus
s.'t
L,.,;
atir

importants sur

V!i ::l !e Pul, cux 'i'Abelly, le Collet, de Maynard, d'Arthur
levo
.'-:i s m:.iiU'. nl'er aussi quclques autres ouvrages qui oat
at
it
tion, :ola;.ýinLat ceux de M. Feillet et de M. Chantelauze.
Dans son rapport sur lts concours, lu
la seance publique du 23 novembre 1871, M!. Patin, s--cretaire perpctuel de 1'Acad6mie disait:
SL'histuire duit avoir 6a place aupres de la philosophie dans un concours tel que celui-ci, iirtout lorsqu'elle est ecrite dans une intention
zoute morale. La remarquable touvre historiqueque M. Alphouse Feillet
a public sous <e ;tre : La Mise-r. au tImps de la Fronde,et saint Vincent
d Paul, y 6tait iataleilemei t appelKe. Arrivie k sa quatrieme edition,
ei!e s'y presen-alt :avac la recuramvandation de ce succes continu et des
-ioges do'aeile a -t: iLnor e d<s I'rigine dans I'Acad6mie des Sciences
-riraies et pii.iq es. LY'tendue et Ihabilett
de recherches consciencie..sement operes Jans ics documentr s origiraux, la virite et la vivacite
des tableaux, i'!heuru-ux co;iraste que forre, avec les calamites qu'ils
retracent, i'nterver.ion secourable de saint Vincent de Paul, ministre,
en quelque sorie, de la charit daans ies temps malheureux, ces m6rites
distingu6s !a dcsignalen;: des premieres au choix de 'Acad6mie. a
Ce livre a 6te etudi d:.u.s a iJieo"'raphie calholique en un article
signe J. D-uplessy, mais qui est de M. I'abb6 Maynard. (Voy. Mgr Bougaud apfoogui, etc., p. 70.) L- ritique le jugeavec sev6rit6 etyreprend
sans menagement toutes les inexactitudes quil a pu y relever. II rend
t6moignage cependant i la fin aux .nerites du livri. (Bibltog. cath.,
mai 1862, p. 412-421.)
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Nous transcrivons quelques lignes de M. I'abbe Maynard. Voici pour
la part du blame : * Histoire de la Fronde, ce livre est fort incomplet,
notamment au point de vue politique et militaire; histoire du paupýrisme, il est rempli de details Strangers a un pareil sujet; de plus, it est
confus et disordonn6 : dans chacun presque de ses chapitres, des faits
disparates se succedent sans lien logique, et les chapitres succedent les
uns aux autres sans qu'il en resulte jamais une vue d'ensemble, un tout
harmonieux. . Suivent des critiques de details. Voici maintenant la part
de l'eloge : a Pour rester jusqu'au bout dans les limites du juste et du
vrai, disons que cet ouvrage, comme euvre de recherches et d'erudition,
est un des plus remarquables de ce temps; nous d6sirons que ce long
article soit une preuve mame de son importance. Presque toutes les
pices dont itse compose sont originales ou inedites; pour les reunir, ii
a fallu des annees d'investigations et de patience. Dcsorriais, nut ne
pourra plus ecrire sur la Fronde, ni sur la misere et la charit6 h cette
epoque, sans le consulter et lui faire de nombreux emprunts. C'est li un
merite et une gloire qui nous font d'autant plus regretter qu'il ne soit pas
aussi recommandable par son esprit que par sa richesse historique. 1

470. - Saint Vincent de Paul et les Gondi, d'apris
des documents nouveaux, par R. Chantelauze. Un volume in-8, 424 pages. Paris, Plon, 1882.
Le chanoine Maynard, tres erudit sur tout ce qui regarde la vie de
saint Vincent de Paul, et qui, comme on l'a observe assez frequemment
ne loue pas facilement, surtout ceux qui ont trait6 le meme sujet que
lui, convient que le livre de M. Chantelauze est oun bon livre u et le
fclicite du service qu'il a rendu en apportant de nouvelles lumieres sur
I'histoire de saint Vincent de Paul et des Gondi et en attirant I'attention
sur ce grand homme, a qui remontent dans notre France moderne pour
tne si grande part la rdforme du clerg6 et des peuples, le d6veloppement
des ceuvres de foi, de pictA et de charite. (Bibliographiecath.liue, septembre 1882, p. 2z1.)
M. Chantelauze avait attaqn6 le r6cit de Maynard sur deux points
particuliers, d'abord le recit oh, d'une maniiee invraisemblable, Vincent de Paul se serait substitue & un gal6rien, a Marseille, et ensuite sur
la valeur du t6moignage rapporte par Maynard relativement aux courses
nocturnes de Vincent a la recherche des petits enfants abandonnes. II
faut convenir que Maynard sur ces deux points se defend mal. (Ibid.,
p. 2x7); mais aprs cela passant I la methode qui lui convient davantage,
'attaque, ii releve bon nombre d'ereurs de detail qu'on peut signaler
dans I'ouvrage Saint Vincent de Paul et les Gondi.
Faisant la comparaison du livre de M. Chantelauze avec celui de
M1.Feillet, Maynard ecrit : aSachons gr6e Chantelauze de n'avoir pas
reproduit une dnormite d'Alphonse Feillet, attribuant au parti janseniste
linitiative du sauvetage de la France. La vdrite est que rien avant le
retour de Vincent n'wtait commence de la grande oeuvre des Provinces
qui ne date que du milieu de i65o et continuait d'ailleurs F'euvre de la
malheureuse Lorraine, dont le saint s'occupait depuis quatorze on
quinze ans. Dbs le premier moment il en est la tete et 1'Ame; et l'ordonnance de x651, pour proteger Faction des Missionnaires en Picardie et
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en Champagce,
tie fail que rccuunaitre un fait accompli et en assurer
les suites charitables. Ccete ordonnance est, du reste, le plus considtrable des documents nouveaux apportes par Feillet, qui,tout en etendant It cadre de la misere et en embrassant un plus grand nombre de
provinces, tout en faisaut d'une histoire jusqu'a lui particuliere, I'histuire
g:unra.le de la France a cette epuque, tout en citant meme plusieurs
documents incdits, directs ou indirects, relatifs a saint Vincent de Paul
et a son oeu\re, ne nous a rien appris ni sur cette (cuvre, ni sur les provinces sauvces par Vincent,que nous ne sussions deja par M. Maynard,
a qui meme il a pris plus d'une piece. Quoi quen dise M. Chantemoins , glorieux pour Viim
lauze (p. 315), I'Ordonnance est un , titre
cent de Paul b que pour Anne d'Autriche, si bafouee par A. Feillet et
par lui, et dont elle prouve la charitable sullicitude.
. M. Chantelauze continue son esquisse de I'ceuvre des Provinces, toujours d'apres Feillet (p. 318), qu'avait precede de deux ans M. I'abb6
Maynard, particulieremnnt dans l':pport a l'histoire des deux lettres '
Mazarin du 5 juillet et lu ii stptembre 1652, reproduites par M. Chantelauze (p. 322 et 328) avec toutes sortes de fausses variantes, d'incorrections et de suppressions qu'il ne doit pas routes a la copie, vicieuse ellememe, de Felllet, sans parler d'un trait assez peu convenable i lIadreste
du pape Innocent X, qui parait parti de sa seule main (327). Contrit de
nous voir force de critiquer sans cesse l'Leuvre de M. Chantelauze, nous
sommes heureux d'avoir a le remercier du jour nouveau ou plus plein
qu'il repand sur un episode de I'histoire de saint Vincent et du cardinal
de Retz, au moyen de documents bien inddits, cette fois, puises par lui
aux archives les Affaires 'trangires. Nous osons dire quec'est li la seule
revdlation:, le scul Ipoin neuf de son volume.
Aiinsipar!e M. Maynard.
A. MILON.

Le Gerant : CH. SCHMEYER.

Inlmplierime de J.

Junmoulin, i Paris.

EUROPE
FRANCE

L'ASSEMBLEE GENERALE DE 1914
M. le Superieur g6n6ral, dans sa circulaire du 1" janvier.1914, a annonc6 la r6union de l'Assemblee gind-

rale dans les termes suivants :
a L'ann6e 1914 sera marquee pour la Congregation

par un 6v6nement des plus importants, la tenue d'une
Assemblee gnderale. Je viens d'en adresser la convocation aux visiteurs de toutes nos provinces, leur enjoignant de convoquer a leur tour les sup&rieurs et d6putes
a leur Assemblee provinciale.
, L'Assembl6e g6n6rale s'ouvrira a Paris, dans notre
maison-mere, le 27 juillet prochain. Elle serapr6c6d6e,
ici, d'une neuvaine publique dont nous d6terminerons
plus tard les prieres. Chaque pretre de la maison dira
au moins une messe pour le succes de l'Assembl6e.
Ailleurs, il appartient aux visiteurs de prescrire les
prieres qui se doivent faire en chaque maison.
t Ces assises ge6nrales de la Congregation, qui
doivent avoir lieu au moins tous les douze ans, sont
un temoignage manifcste de la sollicitude de la petite
Compagnie pour le maintien de la r6gularit6 et de
l'esprit ptimitif, qui font I'objet principal des 6tudes
et des delib6rations de nos Assembl6es. On ne peut,
en effet, reunir ici les visiteurs et les d6putis de toutes
nos provinces, sans apporter, pendant un temps plus ou
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moins long, une gene notable aux ceuvres diverses dont
ils sont charges et sans imposer a la Compagnie des
depenses tres considerables. On peut ne pas s'en rendre
compte, malgre qu'il soit facile de les evaluer avec les
tarifs des chemins de fer et des compagniesmaritimes;
mais elles n'en disent pas moins que la Congr6gation
ne recule pas devant les plus grands sacrifices quand
il s'agit d'aifermir en son sein la pratique de la Regle.
A ses yeux, il n'y a point de tresor qui lui soit compa-

rable. Elle est et dolt rester dans notre esprit, aussi
bien que dans notre caeur, au-dessus de tons les
tresors. n
POUR LES ASSEMBLEES DOMESTIQUES

ET PROVIN-

CLLES. - Afin de faciliter la tenue des Assemblies
domestiques et provinciales, un recueil de regles pratiques s'imprime en ce moment. Aussit6t qu'il sera pret,
un exemplaire en sera envoy6 a chacun des Sup6rieurs
de nos maisons et a chacun des Visiteurs de tros provinces.

TRENTE-CINQ ANS DE GE.NERALAT
C'est la duree du ignera!at de saint Vincent a la t&te
de la Congr-'gation de la Mission. Aucun de ses successeurs n''-a.it atteint, depuis lors, dans cette fonct;on, un egal nombre d'annees.
On pouvait se rappeler le proverbe que les peuples
avaient cree pour les papes : Yon videbis annos Petri,
et ie fait est que, durant dix-huit siecles, pas un pape
ne vit sur le tr6ne pontifical les , annies de Pierre n.
Mais au dix-neuvieme siecle. a travers les ann6es successives de son grand et douloureux pontificat, Pie IX
arriva jusqu'aux ( annees de Pierre , et les d6passa.
Ce souvenir revient a la pensee en constatant, dans
notre humble sphere, que, jusqu'ici, A la t&te de
notre
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Congregation, pas un Supirieur gienral n'avait atteint
les annies de saint Vincent de Paul; aujourd'hui, il
n'en est plus de meme. D'apres les calculs qui ont et6
faits, c'est le 14 f6vrier de cette ann6e 1914 que les
annies de g6ndralat du quinzieme successeur de saint
Vincent de Paul, M. Antoine Fiat, 6galerent les annees
de g6n6ralat du saint fondateur.
En cette circonstance, a la maison-mbre, les Missionnaires et les Filles de la Charite de Paris ont present6 & M. le Sup6rieur general leurs felicitations et
leurs vceux. Une pieuse c6r6monie religieuse les a
reunis a la chapelle de la rue de Sevres.
Le Souverain Pontife Pie X avait bien voulu accorder
a M. le Superieur general la beindiction apostolique
et la faveur sollicitie dans la lettre suivante :
Tats SAINT-PRE,
Charles Fontaine, recteur de la maison internationale de
la Mission,

a

Rome, humblement prosterni aux pieds de

Votre Saintet6, lui expose que saint Vincent de Paul, Fondateur de la Mission, est demeard a la tete de sa communaut6,
comme Supdrieur gineral, trente-cinq annies, cinq mois et
dix jours ;or, le 4 fivrier prochain, le tris honor6 Pe~e Antoine
Fiat aura atteint ce nombre considerable d'annies, de mois
et de jours, comme Superieur geniral de la double famille du
saint.
Toute la double famille demande a cette occasion a Votre
Saintet6 une benediction toute speciale pour son v6neri Supdrieur et la faculti de faire chanter, a la maison-mbre, le 14 fevrier, une messe votive solennelle de saint Vincent de Paul,

avec le Gloria et le Credo.
Et que Dieu, etc.

Le Souverain Pontife daigna r6pondre par la lettre
suivante dont on trouvera plus loin le texte et dont
nous donnons ici la traduction :
( A notre cher et religieux ils Antoine Fiat, Superieur general de la Congregation dite des Lazaristes,
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nous offrons nos sinceres f6licitations de ce qu'il a
imite saint Vincent de Paul non seulement dans
l'exemple des vertus et la pratique des grandes oeuvres
de charit6, mais encore dans la longue dur6e de son
administration. Demandant a Dieu qu'il lui accorde
encore de nombreuses et heureuses annees, nous conc6dons volontiers la facult6 demand6e. Et audit Sup6rieur, ainsi qu'aux fils et aux filles de la double famille
religieuse, nous accordons de grand coeur la b6nediction apostolique. - Du Palais du Vatican, le 2 f6vrier 1914. PIE x, pape. i

PARIS
COURS A LA M1AlISN-MERE DES FILLES DE LA CHARITE
LPO1R LA FORMATION P'ROFESSIONNELLE DES SCEURS

Une :irculaire, adressee le ii janvier 1914 par la
Mere
aux Sup6rieures des maisons de Filles
a:ieralc
ile la Charite de Ia ville de Paris, leur faisait connaitre
l'organisation d'une doubie serie de conferences qui
allaient ktre iaites a la maison-mere et auxquelles les
scturs Cuaient convoqu6es dans la mesure indiqu6e par
,a circulaire.
La premiere serie de conferences avait pour objet
i'enseignement religieux. Les sceurs qui visitent les
malades ont besoin d'e-re pr6parees t leur apostolat
qui est un minis:ere ne charit1, mais qui est aussi un
mnin!st.ie d'&vang-lisaion; les sceurs qui dirigent des
patronages, ou -ont parfois etablis des cercles d'6tudes
de jeunes filles, ont aussi e)soin d'&tre mises & m6me
d'exercec leurs fonction. spXciales en ces milieux-lh.
La secunde s6rie de conferenices avait pour-objet ce qui
est le plus tuule aux sceurs des dispensaires etdes h6pitaux : . Connaissances eibnentaires d'hygibne, de

-

189 -

in6decine et de petite chirurgie qui s'imposent aujourd'hui n dit la circulaire.
Voici quelques autres passages de cette circulaire
de la Mere g6nerale :
a Pour atteindre ce double but, des conferences
religieuses seront donn6es a la maison-mere tous les
vendredis de huit a neuf heures du matin, par un Missionnaire, d6sign6 par M. notre tres honor6 Pere. Cet
.enseignement sera d'un grand secours aux soeurs des
patronages; elles y trouveront des directions et explications precieuses au point de vue doctrinal et apolog6tique, venant s'ajouter a celles que va leur fournir
le supplement des Annales des Enfants de Marie.
« Un cours theorique de soins 616mentaires en dix
leqons commencera aussi i la maison-mere, le mardi
20 janvier, a deux heures de l'apres-midi; la deuxieme
legon 6tant forc6ment renvoyee jusqu'apres la retraite
du i" f6vrier, cet intervalle permettra de pr6parer,
pour les lecons pratiques, une r6partition, entre quelques dispensaires, des sceurs qui suivront le cours th6orique et dont le nombre ne sera exactement connu
qu'aprbs la premiere lecon. Seul, le premier cours
theorique groupera toutes les sceurs A la maison-mere,
afin d'assurer I'uniformit6 d'un enseignement tres
simple, adapt6 aux modestes exigences de la visite des
pauvres malades, et il sera r6p6t6 ensuite en une s6rie
des dix memes lecons, par les directrices de dispensaires qui, des lors, meneront simultan6ment de front
la th6orie et la pratique.
" Je vous prie donc, ma tres chere Soeur, de vouloir
bien, des la reception de cette lettre, m'envoyer les
noms des sceurs de votre maison qui suivront les conferences religieuses et les lecons de soins 6lementaires.
Celles qui ne pourront y assister regulibrement n'y
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seront pas moins admises et ne laisseront pas d'en tirer
aussi bon profit.
a Sceur Marie MAURICE. -

SAINT-FLOUR
Une vie qai mcriterait d'etre racontee ici en detail est celle d'un pieux
missionnaire lizariste, M. Franaois Nicolaux, qui, pendant plus de quarante ans, travailla dans un siminaire de France, A Saint-Flour, par son
enseignement des sciences sacrees et par sa direction spirituelle, k la
formation des jeunes pretres. It alia mourir en Hollande i la maison
des Lazaristes a Panningen.

Nous nous contenterons de citer d'abord le resunm

de ses travaux et

de sa jie elle-:nmie, trace avec grand talent et avec beaucoup de coeur
pai M. le chanoine Trioullier, dans la S maine catholique de Saint-Flour
fnumniro du 9 octobre 9zi3). Apres cette vie qui fut comme une journee
de labeur bien renpl;e, vilnrent les heures qui sont comme le soir de la

vie, heures idurepos, de la paix,

dle

cette sainte melancolie de P'ame qui

aspire a voir le cicl souvrir et k eutrer dans l',ternel repos. C'est cc a suir
d'un beau jour ., cette fin de vie d'un bon serviteur que la plume
de

M1.Hubert Meufiels, a delicatement d6crite en racontant les dernieres
ana~es ici-bas de M. Francois Nicolaux : nous reproduirons aussi ces

pages aimables, adresstcs de meme a la Semaine caholique du diocese
de Sain!-.1 ur et publiCe. d-dj par ce recueil (25 decembre
x9r3).
Nous ,ol..ronns d'abort, en quelques lignes, les principales dates de
la
vie de Mf..icola:ix,
d'apres i'i-.diion hollandaise des Annales de la Congr.gatinn dc la Missi4.,n, .St. 'ince n!:us a Paulo, numero
de janvier 1914.
A. MILOt.

I
Le tres reverend M. Frangois Nicolaux, n6 en 1835
a Celoux, diocese de Saint-Flour (France), entra dans
la Congrtgation des Lazaristes le 12 mars 1855
et fut
en 1859 nomm6 professeur au grand seminaire
de son
diocese d'origine. II y renplit la charge de professeur
pendant quarante-quatre ann, es, de 1859

190o3. II a

exerce de cette faion une tres graude influence
sur la
formation intellectuelle du clerg6. Cette influence
fut
rendue encore plus p 6entraute par la direction
spirituelle qu'il donnait a nombre de seminaristes-.
Car
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M. Nicolaux &taitmaitre dans la direction des ames,
l'art des arts

m.

Mais, en 19o3, sous la pression du gouvernement
francais d'alors, les Lazaristes durent quitter vingtquatre grands seminaires qu'ils dirigeaient en France.
Au meme temps, un des collegues de M. Nicolaux, le
trbs rev6rend M. Hubert Meuffels fut charg4 d'6tablir
et de diriger le s6minaire de Panningen en Hollande.
M. Meuffels consid6ra comme un honneur et une b6nediction de recevoir au seminaire le vieillard si m&ritant
a c6t, duquel il avait v6cu lui-m6me plusieurs annees
au s6minaire de Saint-Flour, et de lui procurer une
vieillesse paisible surle sol hospitalier de la Hollande.
M. Nicolaux passa a Panningen les dix dernimres annees
de sa vie, estim6 et aim6 de tous, parce qu'il 6tait pour
tous un mod.le de piete, de charite et de patience. II
mourut a Panningen le 3o septembre 1913, apres une
longue maladie.
II
Voici maintenant les lignes consacrees k M. Nicolaux et aux anciena

souvenirs du grand seminaixe de Saint-Flour par le distingud M. le
chauoine Trioullier.

Une dipeche, que donnait le dernier numero de la
Semaine calholique, apprenait aux nombreux amis de
M. Nicolaux et aux anciens du sacerdoce de notre diocese que leur maitre vin6re avait rendu sa belle ame a
Dieu, a Helden-Panningen (Hollande), entoure des
soins affectueux, de la vigilance filiale et de la pi6te
confraternelle de son pieux et bien distingu6 collaborateur a Saint-Flour, M. Meuffels.
Nous recevons sur cette fin 6difiante du bon M. Nicolaux de pr6cieux details qui trouveront leur place en
cet article necrologique qu'on nous a demande d'&crire
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pour fixer les traits principaux de cette belle et sainte
figure sacerdotale.
II nous faut remonter le cours d6ej long des annies
ecoulees pour replacer dans son cadre la vivante physionomie de ce v6teran du grand s6minaire, et revivre
a ses c6t6s les doux souvenirs, les utiles legons, les
sages conseils, les saints exemples et les d6licatesses
d'ame de ce maitre bien-aime et ven6r6.
J'avais la douleur d'apprendre sa mort en venant
visiter dans toute l'emotion d'une intime joie le vieil
6tablissement du grand seminaire en voie de restauration que le diocese doit a une generosit6 qui ne sera
jamais oublice et qui a donn6 au bon pere Nicolaux
un dernierbonheur, adoucissant son douloureux martyre
final.
Alors, dans ce magnifique grand s6minaire, m'apparurent avec une nettet6 lumineuse les hommes du passe
dont les ombres sembiaient hanter les vieux corridors
et les cours ensole;llees.
Ce passe cveila;it en moi d'ineffaqables souvenirs.
Jc revoyais, bien vivant devant moi, M. le Superieur
Percymond, la t~te nimbie de sa couronne blanche, le
dos voui6 sous ic poids- de sa science thiologique si
avertie, l'hom-me sev.re et bon incarnant en lui la gravit6
saccrdotale dsn' ii fAiaait sans cesse le leitmotiv de ses
instructions, tout son tre rayonnant la discipline
austere dont il imposait le joug aux autres par ses
exemples personnels.
A ses c6tes, je revoyais la douce et calme figure de
M. Chopy, qui contrastait avec le grand maitre, car la
svi6ritd de l'un 6E ait temperde par l'excessive bontA de
!'autre. -- , Je suis charg6 de l'huile de la lampe du
sanct.;aire, me disait-i! un jour, et j'en mets un peu
partout. > , Et du sucre avec n, lui dit alors un
snminariste; le pere Chopy souriait...

-- IQ. Beaucoup plusjeune 6tait le troisieme maitre, le pere
Nicolaux. Tous les trois 6taient fils de notre rude et
belie Auvergne, ils en avaient la forte empreinte, I'air
de terroir, et dans le m6lange tres divers de leurs qualitis natives, tres grandes et tres en relief, on peut
dire que chez eux i'6toffe .tait faite d'aspirit6s au
dehors, mais mollement doubl6e d'exquise bont6 au
dedans.
Des trois, celui qui accusait le mieux au physique et
au moral le type de notre race auvergnate, c'6tait le
bon M. Nicolaux.
Au physique, s'il est inutile de le d6peindre pour
ceux qui l'ont connu et s'en souviennent bien, il est bon
peut-,tre d'en fixer l'image pour ceux qui en ont entendu
souvent parler par leur airqs du sacerdoce.
En fermant les yeux pour le mieux voir, et me souvenir de lui, je retrouve un homme de haute taille aux
6paules larges et fortes, la t6te couronnant de longs
cheveux grisonnants, un visage tres en couleur, desyeux
vifs et percants, une voix un peu sourde, mais souple
et caressante, tout l'ensemble harmonis6 par une gravit6
dont il ne se d6partait jamais.
Dans sa chaire de morale, il 6tait inquiet de documentation, et recherch6 dans ses expressions th6ologiques, parfois hesitant pour mieux se faire comprendre
et faire accepter sa claire et m6thodique exposition
des principes et des faits, les 6clairant par des exemples, qui abondaient dans son enseignement.
Les questions posees aux el-ves etaienf frapp6es au
coin de la precision la plus rigoureuse; il coutait avec
sympathie et encourageait du regard les s6minaristes
tirides et laborieux; il gourmandait avec une certaine
pointe ironiste les superficiels et les negligents.
Chez ce maitre, tres sir'de lui-meme et de sa doctrine, jamais de concessions sur les principes austeres,
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souvent une casuistique indulgente dans le domaine de
la pratique des faits evoques.
Pas d'envol6e vers les idees m6taphysiques transcendantes, mais ses pr6ferences le retenaient dans l'exploration inform6e de la conscience humaine prise sur le
vif et aux prises avec le mal moral et ses douloureux
effets.
On 1'6coutait bien, parce qu'on l'estimait beaucoup,
et qu'on l'aimait encore plus.
A la chapelle, et dans les exercices religieux, il
excellait i donner autour de lui l'impression d'une vie
intime, toute faite de surnaturel et de suave pi6te. Ses
oraisons jaculatoires 6taient legendaires.
11 avait, on peut le dire, accumul6 en son ime sacerdotale des r6serves d'energie et des tr6sors de patience
et d'esprit de sacrifice que la Providence lui a donne
l'occasion de depenser dans le long et douloureux
martyre de ses dernieres annees de souffrance et d'exil.
11 manquerait beaucoup i cette rapide esquisse de
cette belle figure, si j'omettais de dire combien
M. Nicolaux savait epancher autour de lui la suavit6
religicuse dont son creur d6bordait.
1I etait un directeur d'ame exquis, et un ami aussi
rendre que silr et devou6. II suivait au loin ses s6minaristes dans les labeurs et les difficult6s de leur minist're sacerdotal; il faisait imprimer sa priere touchante
a I'ange gardien du pretre et d'autres petites feuilles
de piet6; il y joignait dans I'envoi de petits distiques
d'une belle culture latine. En voici un exemple :
Dilcc'issimo X... in X.
Quam dilecta mihki iua sunt altaria,Jesul

Tu *,a;'ris

r•i'a, lt mihi vita Dei.

D'aussi delicats sentiments chez lui lui ont valu une
reciprocite hIgitime.
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Son d6part du grand s6minaire de Saint-Flour se
fit dans les larmes, et nombreux furent ensuite les
amis qui vinrent le visiter en Hollande. Par une attention paternelle du v6n6re P. Fiat, son superieur, et
a la demande du bon M. Meuffels, il se retira a Panningen. Pendant quatre ou cinq ans encore il put
s'utiliser comme professeur et surtout directeur de
consciences sacerdotales, tris accept6 dans ce milieu
6tranger i cause de sa grande bont6 et de son tact en
toutes circonstances, vendre pour sa pi6td, et regard6
par tous comme le saint de la maison.
Mgr Lecoeur alla le visiter, et il en fut ravi et touch6
aux larmes. Ses nombreux visiteurs du diocese 6taient
invites a lui porter la sainte communion qu'il recevait
journellement; avec eux il aimait a s'entretenir de tout
ce qui touchait au cher diocese de Saint-Flour et il en
savourait toutes les nouvelles religieuses, lisant surtout avec une joie tres grande la Semaine catholique,
le CourTier dAuvergne, la Croix du Cantal que lui
faisait parvenir son vieil ami, M. le chanoine
Roche.
Sa chambre 6tait tapissie de photographies de
pretres et de monuments du pays natal. II1 avait
emport6 dans son cceur tous les dieux de la patrie
lointaine comme le pieux Enee de Virgile. Mais cette
comparaison ne peut convenir au sanctuaire qu'6tait
la petite chambre de ce saint religieux. C'est l qu'il
est mort, le 29 septembre, a trois heures de I'aprbsmidi, l'heure sainte du memorial du Calvaire. I1 reposait,
pour mourir, sur le cceur de celui qui fut pour lui
comme un fils d6vou6, 6tant cependant son sup6rieur
bien-aimL. Tous ses confreres priaient et s'6difiaient,
le bon frere Victor, qui l'avait entour6 des soins les
plus d6licats et les plus empresses 6tait lh aussi, m&lant
ses larmes... et ses prieres a celles de toute la commu-
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naute, et en s'6loignant du lit funebre, chacun disait:
Nous venons de voir mourir un saint.
Son corps repose dans le caveau qui voisine l'autel
des saints sacrifices... 11 n'est plus en exil, le cher
P. Francois Nicolaux, il est entr6 dans la vraiepatrie,
laissant le souvenir d'une irreprochable vie sacerdotale dont la fin endoloric par ia souffrance et sanctifiee
par la r6signation dut souvent lui rappeler la parole
de saint Paul : Cupio dissolvi et esse cum Christo.
Requiescal in pace !
Les pr&tres qui 1'ont connu voudront bien porter
son souvenir au saint autel, et y joindre l'expression
de la reconnaissance pour ceux qui ont veill6, soigne
et endormi dans la paix de Dieu son fidle serviteur
qui fut leur ami, et en particulier pour le digne
M. Meuffels, superieur du grand s6minaire lazariste
de Panningen.
Et tant que vivra, s'6teignant peu 5 peu, la g6enration sacerdotaie qui eut I'honneur et le bonheur d'etre
form~e a l'ecole des maitres de Saint-Lazare, elle
gardera au cocur un culte de reconnaissance, de respect
et de pi6t filiale envers ces forts, ces sages, ces saints
pr&tres que furent MM. Chopy, Pereymond et Francois Nicolaux.
Le chanoine TRIOULLIER
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Fran oic Y'icolaux, e Panningen

Quancd, il y a pr~i

de trois mois, le v6n6r6 M. Nico-
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laux nous a quittes pour le ciel, j'ai recu de ses fideles
amis du diocese de Saint-Flour un grand nombre de
lettres. Leur nombre m6me et d'imp6rieux devoirs
d'etat m'ont tenu jusqu'ici dans l'impossibilit6 d'y
r6pondre. Comme cette impossibiliti menace de durer,
je crois, tout a la fois m'acquitter d'un devoir envers
mes chers correspondants et faire plaisir a tous les
pritres du diocese, en donnant, par la voie de la
Semaine calholique, quelques d6tails sur le sejour du
v6nerable d6funt en Hollande et sur ses derniers
moments. Ce sera un modeste compl6ment a l'article
n6crologique dfi A la plume du bon et digne M. le chanoine Trioullier.
C'est le lundi io aofit 90o3, que le bon vieillard
quitta pour toujours le diocese et le grand s6minaire
oi s'etaient passees, au service des pr&tres, quarantequatre ann6es de sa vie sacerdotale. A Saint-Flour, on
cut voulu le retenir et lui assurer une retraite encore
f&conde. Mais le bon Pere ne crut pas 6tre dans un
de ces cas of un homme de communaut6 peut accepter
de vivre hors de sa famille religieuse. A M. le Sup&rieur g6n6ral de la Mission, il n'avait demand6 qu'une
grice, celle de vivre et de mourir dans la ý barque a
de saint Vincent.
A ce moment meme, la Congregation ouvrait un
nouveau s6minaire a Panningen en Hollande, et je
venais d'etre d6sign6 pour prendre la direction de la
nouvelle fondation. La haute estime et l'affection filiale
que m'avaient inspiries le bon Pere pendant les sept
annees que je venais de vivre a:ses c6t6s me donnerent
la hardiesse de le demander pour la nouvelle fondation. Cette faveur, je ne l'obtins pas sans difficult.,
M. le Sup6rieur g6enral craignait-il pour le bon vieillard qui n'avaitjamais quitt6 la France et son Auvergne,
es tristesses de l'exil, les privations d'une fondation
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qui allait d6buter dans la pauvret6 et dont le caractere
special d'icole de formation pour les jeunes missionnaires excluait les petits adoucissements n&cessitis par
I'infirmite et par 1'Age ? Je ne le sais. Sur mes instances
pourtant - je ne les rendis si vives que parce que je
les savais conformes au grand d6sir du bon Pire - je
recus, la veille du 15 aoit 1903, ces quelques mots de
M. le Superieur general : a Vous avez vaincu... Vous
pouvez venir le chercher, on bien nous vous 1'enverrons
nous-meme. Antoine Fiat. n
C'6tait le soir, a Panningen, que m'arrivait cette
lettrc, une des plus agreables que j'aie revues de ma
vie. Une demi-heure apres, j'dtais en route pour Paris,
oit M. Nicolaux venait d'arriver depuis quelques jours,
conduit par M. Caldemaison. Apres avoir voyage toute
la nuit, j'arrivai a Saint-Lazare vers les huit heures
du matin de la belle fete de l'Assomption. Le saint
vieillard m'a rappel] souvent le sentiment " de vrai
bonheur ,, disait-il, qu'il 6prouva lorsque, assistant
d'une tribune a la grand'messe, il me vit entrer dans
la chapelle de Saint-Lazare, revetu des ornements
sacr6s pour aller c6l6brer la sainte messe a un autel
lat6ral.
Apres deux ou trois jours de repos que le bon Pere
utilisa pour faire ses adieux a Saint-Lazare, aM. Fleuret, a quelques parents et amis qu'il avait a Paris,
nous quittimes la a doulce France , le lundi 17 aout
19o3; et le iendemain, apres avoir passe la nuit a
Liege, nous arrivions au seminaire Saint-Joseph de
Panningen.
Dans une a lettre de Hollande n, ins6r6e dans la
Semaine catholique du 12 mai 19041, j'ai essayi de
donner une petite idee du milieu dans lequel le bon
I.
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Pere passa les dix dernieres annbesde sa vie. Ce sejour
se partage en deux periodes de cinq ans chacune, mais
d'aspect bien different.
La premiere periode va du mois d'aouit 90o3 au
meme mois d'aouit 1908. C'est pour le bon Pere la
continuation de sa vie de retraite des dernieres annies
de Saint-Flour. C'est une vie de bonheur presque parfait qui lui fera nommer Panningen un , paradis terrestre sans le serpent ni le fruit d6fendu ,. Bien qu'il
fut a la retraite, n'ayant A donner aucun enseignement
regulier il s'intmressait a tout avec une bont6 et une
discretion parfaites. II 6tait entr6 de suite dans la vie
du s6minaire Saint-Joseph et il en devnt l'une des
physionomies qui paraissaient essentielles au portrait
de la communaut6. Longtemps on fut habitue a la
demarche lente du bon Pere dans les escaliers et les
corridors de la maison, allant r6gulierement porter
les lettres aux confreres ou bien s'informerdes besoins
et des n6cessites materielles d'un chacun. C'Ctaient 1U
deux petits offices dont je I'avais pri6 de se charger
dans le double interet de sa sant6 et de son bonheur.
Car ces petites allees et venues, le tirant de son a ktat
de siege ,, lui procuraient un peu de mouvement salutaire, et lui fournissaient des occasions toujours
nouvelles d'aller faire d'agrbables visites a ces Messieurs.
II avait repris aussi, ou plut6t il avait conserve, ses
petites habitudes de Saint-Flour. II n'6tait pas rare de
c 1'entendre , dormir pendant les exercices et a la
chapelle. Comme t Saint-Flour, il pleurait aux endroits
touchants de la lecture de table et surtout aux sermons
qu'on pr&che au r6fectoire par mode d'exercice.
Comme a Saint-Flour - la jeunesse n'est-elle pas la
meme partout? -- nos s6minaristes eurent vite fait de
remarquer quelles cordes il fallait faire jouer pour
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le Pere. Plus d'un sermon 6tait parsem6 de quelques u aimable enfant ,; a tendre orphelin n; < veuve 6ploree ; noble et beau vieillard;, et
ces 6vocations pr6emditees avaient toujours le mime
succes. Et quand le bon Pere remarquait qu'on le
regardait, il riait lui-mmie, de bon coeur, de ses
larmes.
Dans le jardin on le trouvait souvent endormi dans
la petite grotte de Lourdes, oi il s'6tait rendu pour
r6citer un chapelet ou dire son breviaire. Pendant la
rdcreation il s'int6ressait a. la cage des ecureuils et a
celle des oiseaux. Commne chez saint Francois d'Assise,
son patron, sa bont6 de cceur d6bordait sur les bites
du bon Dieu. C'6tait pour sa nature simple et aimante
un vrai bonheur d'apporter aux ecureuils chitaignes
et noisettes et d'habituer les pigeons a venir sur sa
fen&tre picorer les grains de mais ou les croites de
fromage qu'il y d6posait a leur intention.
Mais c'6tait surtout pour ses confrbres et pour ses
amis d'au loin. qu'il etait et qu'il restait la bont6 personninfie. Cette bonte d6coulait de ses grands yeux si
limpides et elle se trahissait aussi dans ces nombreuses
lettres qu'il 6crivait si volontiers et que ses correspondants gardaient comme des reliques. Je ne pouvais lui
faire de plus grand plaisir que de le prier de r6pondre
a quelque5 lettres de nouvelle annee, de fete, de condoilances, etc., etc., quand il s'agissait d'un pr&tre ou
d'un confrere cue nous connaissions bien tous les
deux. I1 acceptait avec cmpressement le titre que je
lui donnais alors : < Pere, lui disais-je, vous etes
mon secr6taire pour le d6partement des choses du
u faire pleurer ,

,

cceur. ))

Bon ct souriant " tous, ii avait un don admirable
de symnpathiser aux souiirances et &ux joies de
chacun. II allait voir tous les jours les malades et
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trouvait des mots heureux qui 6difiaient et rjjouissaient doucement.
C'est dans cette piriode, le ii mars I9o5, qu'eurent
lieu ses noces d'or de vocation religieuse, delicieuse
fete de famille a laquelle le cher diocese de SaintFlour s'unit tres intimement, comme on peut le voir
dans les num6ros de la Semaine catholique du 9 et
du 23 mars 19o5 .
Oui, le bon Pere 6tait heureux bien qu'en exil, et le
mot qui revenait sans cesse sur ses 1Mvres 6tait celui
de ( merci ,qu'il adressait a la bonne Providence et
a tous ceux qui 1'approchaient.
I1 ne manquait plus que 1'6preuve, celle qui est
longue, tres longue, pour imprimer a cette belle vie
de saint pr&tre le supreme cachet des privilgi6s du
bon Dieu. Le divin Maitre ne la lui epargna pas : elle
dura, elle aussi, cinq ans, de la fin d'aofit 1908 au
30 septembre 1913.
Le bon Pere vivait done heureux et toujours jeune
de coeur dans son , Paradis terrestre sans le serpent
ni fruit d6fendu ,, lorsqu'une legere attaque d'apoplexie, laissant a sa suite une paralysie partielle des
jambes et de la langue, vint modifier cette douce existence. C'etait la fin du mois d'aouft 90o8. Depuis ce
jour, il n'eut plus la consolation de dire la sainte
messe; bient6t il lui fut impossible de sortir de sa
chambre; et les forces baissant toujours, il recut, le
13 novembre 1908, en pleine possession de ses facultes,
les derniers sacrements; en r6alit6 ce n'6tait que le
commencement d'une longue mont6e au calvaire.
Petit A petit les forces revinrent, suffisamment pour
entretenir la vie dans une constitution encore robuste,
mais pas assez pour rendre au vieillard le mouvement
I.
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1905, p. i83, Compte rendu de la fete & Panningen.

a3 mars

-

202 -

de ses jambes. D6sormais il etait clou6 sur sa croix,
incapable de faire un pas, de se lever, de se coucher,
de se tenir debout.
Tous les matins nous lui apportions la sainte communion. Dans l'avant midi un s6minariste allait regulierement lui lire un chapitre du Nouveau Testament
et lui faire la lecture spirituelie dans ses auteurs pr6fer6s. Confreres et jeunes gens aimaient h lui faire de
nombreuses visites. Quand il ne dormait pas, on le
trouvait presque toujours 6grenant son chapelet ou
faisant le chemin de croix sur son beau crucifix de
J6rusalem. Chaque fois on emportait de cette chambre
de malade les plus beaux exemples de bont et de
reconnaissance, de patience et de conformit6 a la
volont6 du bon Dieu, vertus qui ne se d6mentaient
jamais.
C'est dans cette chambre qu'on continuait ýa venir
en pelerinage ,) de tres loin. Dans ses dix ann6es de
Panningen, M. Nicolaux vit dans son ( Paradis terrestre , beaucoup d'amis du diocese de Saint-Flour
et quelques-uns d'eux a plusieurs reprises. Nommons
I'abb6 Pierre Nicolaux, son cher neveu; MM. Prolhac
et Delort, vicaires g6n6raux; MM. Bourbouze, Magne,
Th6ron, Maisonobe, professeurs du Grand S6minaire;
M. Cornet, sup 6 rieur, et M. Lagnes, professeur du
Petit Seminaire; MM. les chanoines Journiac et Jarlier; MM. Merle, Eugene Bos, Albert Pu6chavy,
Auguste Magne, Jacques Rancillac; les Peres J6suites
Humenry, Boudou et Delhostal. Parmi ses confreres
de Saint-Lazare qui vinrent lui rappeler i Panningen
les jours coules ensemble dans la chtre Auvergne, je
cite au courant de la plume, M. Milon, M. Gobaud,
M. Souvay, M. D6mion, M. Debruyne, M. Jean-Baptiste
Dubois, M. Caldemaison, M. Guilloux, visiteur de nos
missions de Chine. Quant h MX.Paul Monteil d'Ally et
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M. Henri Serre, neveu de M. le chanoine Rolland, ils
achev6rent ~ Panningen, sous les yeux du bon Pere,
leur pr6paration au sacerdoce et i l'apostolat de Chine.
Je dois nommer surtout M. Antoine Fiat, Superieur
gen6ral de Saint-Lazare, qui vint chaque ann6e visiter
et benir a Panningen son bien-aime compatriote et
condisciple du Grand S6minaire. Ces t6moignages
d'affection et d'estime procurerent leur maximum de
bonheur et de consolation quand, en janvier 1909,
Mgr Lecceur, 6veque de Saint-Flour, vint lui-mame
faire visite au v6n6rable infirme, le b6nir, le communier de sa main, et lui traduire les sentiments de ven6ration de tout son clerg6. Le r6cit de cette delicieuse
journ6e a &t6 conserv6 dans la Semaine catholique du
4 fivrier 1909.
C'est le 18 juin de la m6me annie i9og, que nous
ce16brimes les noces d'or sacerdotales du bon Pere. La
fete fut douce pour les coeurs bien que I'6tat de souffrance du jubilaire nous mit dans l'impossibilit6 de
donner a la solennit6 les m&mes caractbres de joie qui,
quatre ans auparavant, avaient accompagn6 son jubile
de vie religieuse.
Les pretres du diocese qui ne pouvaient songer a
faire le lointain voyage de Hollande, n'y oubliaient
pas leur saint ami. On priait pour lui, on lui 6crivait
des lettres charmantes, on l'associait aux fetes, tant6t
aux noces d'argent des pr6tres d'un m6me cours, tant6t
a des r6unions dans un lieu de pilerinage. D'autres
lui procuraient le moyen de s'interesser toujours aux
nouvelles du diocese et de la petite patrie d'Auvergne :
M. le vicaire g6enral Delort lui faisait parvenir la
Semaine catholique; Mgr Raymond, archiprktre de
Mauriac, lui envoyait chaque semaine la Croix du Cantal; M. le chanoine Roche le Courrier d'Auvergne, et
M. Lalis la Voix des Montagnes. Tout cela touchait le
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coeur si reconnaissant du bon PNre. Car malgr6d laffaissement physique, les facultbs mentales resterent longtemps bien ordonnaes et lucides. Hilas! le temps vint
oia 1''preuve commenqa a se faire aussi sentir dans ce
domaine jusque-la respect6. Depuis le debut de sa
longue maladie, le bon Pere, si habitue'a la corresp, ndance, n'avait pu ecrire ni signer le moindre bout de
lettre. Apres deux on trois ans il ne pouvait plus lire
par lui-meme, et bient6t vint le moment oii, dans les
fr6quentes visites que nous lui faisions, nous devions
nous contenter de lui r6sumer a gros traits les petites
ou grandes nouvelles du jour.
Vers le milieu du mois de juillet dernier, le vdner&
M. Nicolaux se trouva de nouveau dans une prostration g6ndrale. Elle inqui6ta le medecin par sa persistance. Sur son conseil, je donnai au v6ndrable infirme
les derniers sacrements. C'6tait le 18 juillet au soir,
veille de la fete de saint Vincent. La scene 6tait touchante. Toute la communaut6 qui avait d&j chant6 les
premieres vepres de la fete, se trouvait r6unie dans la
chambre du malade et debordait dans le corridor. Dans
l'accomplissement de la pieuse et douloureuse c6r&monie, j'6tais assist6 par les six jeunes pretres,
ordonn6s depuis quelques jours seulement, et qui
allaient, apres la f&te, partir aux quatre coins du
monde.
I1 reconnaissait difficilement ses visiteurs, il leur
r6pondait a peine par un mot on par un signe. La joie
qu'il avait manifest6 quand je lui appris le rachat du
Grand S6minaire par son ven6rable ami M. Fleuret
avait 6t6 une exception. Car il n'avait plus la force de
preter attention aux nouvelPes que nous etions heureux
de lui porter tous les jours. Le bon fr&re Victor ne
suffisait plus dans ses charitables offices auprbs du
malade, d'autres freres 6taient heureux de s'associer
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a la tendresse et aux merites de l'infirmier d6vout. De
grandes plaies s'6taient formnes au dos et aux jambes;
le bon Pere ne se plaignait pourtant pas, c'etait nous
qui 6tions au d6sespoir de ne pouvoir le soulager plus
efficacement.
Le 27 septembre, nous c6dlbrions, dans la Congregation, l'anniversaire de la mort de saint Vincent. Ce
jour-la, qui etait un samedi, j'allai, comme de coutume,
assurer au cher malade la r6ception du sacrement de
Penitence. Le lendemain, dimanche, le seminaire commengait la grande retraite annuelle. Pendant la nuit
du dimanche au lundi le bon Pere parut plus oppress6.
I1 recut pourtant, comme de coutume, la sainte communion apres la messe de communaut6. Mais la journ6e
fut p6nible, la respiration devenait plus courte et plus
pr6cipit6e. Bien que le m6decin ne cr~t pas a un danger imminent, je n'6tais pas tranquille, et en pleine
nuit, assisti d'un jeune diacre et duifrere Victor, je
renouvelai encore une fois au cher malade les derniers
sacrements. Toute la matinee de ce mardi, il 6tait
oppresse, la respiration devenait plus saccad6e, le teint
plus pale, et c'est a trois heures de I'apres-midi,
mardi 3o septembre, que le venerr M. Nicolaux consommait son sacrifice et rendait sa belle ame a Dieu
pendant que la main dans une de ses mains je r6citais,
a genoux et entour6 des confreres accourus, les tonchantes prieres de la recommandation de l'ame. Le
saint vieillard aurait eu soixante-dix-neuf ans en janvier 1914; it avait donni <(la longue journee ) de son

travail an cierg6 de Saint-Flour; il nous avait reserv,,a
Panningen, <( la soir6e ,, et cette soiree, elle aussi,

avait &t6 belle, toute faite d'6dification, de souffrance
et de saintet6.
Cette mort, survenant en pleine retraite de la communaut6, fit sur tous une grande impression. Mais
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cette impression n'avait rien de penible ni de terrifiant. Dans les meditations qui se succ6daient sur les
divers sujets, la mort, le jugement, on avait la, sous les
yeux, un exemple frappant de tout ce que ces verites
unt de consolant pour ceux qui aiment le bon Dieu de
toute leur ame. C'est cette lemon douce et reconfortante que le bon Pere nous enseignait encore de son
lit de parade, autour duquel nous nous succ6dions nuit
et jour en prieres.
L'enterrement eut lieu le jeudi 2 octobre, fete des
Saints Anges, auxquels, comme on salt, le bon Pere
avait porte, toute sa vie, une d6votion tres sp6ciale. Et
le matin, notre reglement de retraite nous avait fait
mediter sur le ciel. Aussi 6tait-ce avec un accent tout
penetre de pi6tt et de confiance que confreres et jeunes
gens chantaient : In Paradisum deducant te Angeli :
in tuo adventu suscipitan te Martyres!
Et maintenant il repose, le premier, dans notre
caveau i peine termine, a quelques metres des autels
oi chaque jour nos pretres offrent le saint sacrifice.
C'est 1i que le lendemain j'allai lui souhaiter la bonne
f&te de saint Francois qu'il aura certainement dejA
ce6ibr6e au ciel. Car dans les conferences que, selon
1'usage de la communaut6, nous consacrons a nos chers
defunts, tous, pr&tres, seminaristes et freres, redisaient sans cesse : M. Nicolaux 6tait un parfait religieux! M. Nicolaux 6tait un bon et saint pretre!
J'eus le grand honneur d'etre aupres de ce bon et
saint pr&tre, le bras et le coeur de tous ceux qui
l'aimaient. Aussi longtemps que le bon Dieu levoudra,
je me ferai un devoir d'aller chaque jour en leur nom
a tous, m'agenouiller sur sa tombe et de le prier, tout
en priart pour lui.
En terminant ces lignes hitivement ecrites, je laisse
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aux amis si nombreux et si d6vou6s du bon Pere, une
priere et un encouragement.
La priere je l'emprunte a l'ap6tre saint Paul dont je
traduis un peu largement une parole touchante: < Vous
qui avez recu, de ce saint pretre, des leqons de doctrine, de direction,... des exemples de foi, de charit6,
de patience... pers6v6rez dans la pratique de ce que
vous avez appris, vous rappelant celui qui vous en a
instruit. , (II Timoth., III, io sqq.)
L'encouragement je l'emprunte au cher d6funt luim6me. Peu apres son d6part de Saint-Flour, il tracait
sur une feuille que j'ai l~ sous les yeux un (au revoir )
dont 1'accent reconfortant est doublement de circonstance apres son d6part pour le ciel :
Qu'importe que le long de ce pelerinage,
On ne se trouve plus dans la mime citi ;
Toujours on se retrouve au terme du voyage,

On a pour se revoir lheureuse iterniti!
(M. Nicolaux.)
HUBERT MEUFFELS, C. M.

ANGLETERRE

LONDRES
Lettre de la sawur FARCONNET, Fille de la Charite,

a M. A. FIAT, Supirieurgineral.
148 New Kent rd. S. E. London; 26 ddcembre g191.

Nous n'avons guire le temps de faire ici de longues
prieres, tant le travail y abonde. Quand je fais tous les
ans la liste de toute cette besogne, afin de presenter
un petit compte rendu pour la duchesse de Norfolk,
je suis moi-mrme surprise de pouvoir enregistrer, par
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exemple, 2040 families visit6es presque chaque mois,
de faire jusqu'a 18 meetings diff&rents par semaine,
pour femmes, filles, garqons, enfants. Heureusement,
Dieu soutient la sante de nos soeurs, car nous ne sommes
que sept.
L'6et dernier, un pauvre car6 d'une paroisse voisine
est venu me trouver, paraissant si ennuy6 et d6courag6,
qu'il m'a fait piti6. II me dit que I'eveque voulait qu'il
fit le cat6chisme aux enfants et qu'il consid6rait Ia
chose comme impossible. Que faire? ni sceur, ni argent,
ni indication, ni adresse, rien; et pourtant, j'essayai;
mais les d6buts ne furent pas encourageants. C'est un
quartier cach6 pros de grands centres, mais laiss6 intact
depuis le moyen ige; pas de magasins, pas d'omnibus;
de pauvres petites maisons quelquefois sans porte, a
coup str sans escalier. Les rues ne sont pas pav6es, on
ne peut pas s'y rencontrer avec un char, sans risquer
d'etre ecras6e, tant elles sont 6troites; des allees
obscures, des cours ferm6es, des vofites, et partout de
vrais cloaques. Je n'ai pas os6 envoyer une sceur seule
dans ce d6dale. Nous avons fini par y trouver une population irlandaise des plus int6rcssantes. La pauvret6
d6passe toute mesure. On trouve une paire de souliers
pour neuf enfants, les bas sont inconnus; une chemise
pour deux, 1'un se couche pendant que l'autre la porte.
Les draps au lit sont rares, les couvertures manquent
presque toujours. Ces pauvres gens nous comblent de
b6n6dictions, ils ne peuvent comprendre que nous ne
venions que pour leur faire du bien. Plusieurs m'ont
offert i penny tout ktonnes que nous le refusions. Ils
nous disent que nous devons 6tre beaucoup payees,
pour faire toutes ces fatigantes courses, Et dans leur
doute, ils nous font subir tout un interrogatoire, pour
savoir si nous sommes bien des catholiques romaines,
reconnaissant le pape, etc. Et avec cela, ils ne vont pas

-

209 -

a la messe, et ne se confessent pas. Nous avons organis6 un cat6chisme le dimanche, ou il y a deja plus de
cent enfants. Quant au bon cur6, il est stup6fait. II
me demandait l'autre jour oii j'avais appris a faire cela.
Je lui dis que c'6tait dans les instructions de saint
Vincent, et qu'avec la M1daille miraculeuse, nous
entrions partout. C'&tait 6videmment un langage nouveau, car il n'a pas bien paru me comprendre. Les
Anglais ne peuvent s'imaginer que leurs m6thodes ne
soient pas les meilleures.
Dans un autre quartier, il y a un mois, je trouve une
pauvre femme couch6e, malade de la poitrine, dix
enfants, l'ain&e ayant quinze ans, ne pensant qu'a
s'amuser, le pire manvais et socialiste, travaillant a la
campagne. Apres bien des d6marches, nous fimes transporter la femme a l'h6pital, et une de nos soeurs prenant
deux beb6s dans ses bras, et escortee des autres, se
rendit, a ce qui correspond aux Enfants-Assistes.
Touch6 du spectacle, on prit tous les enfants. Restait
a affronter la colIre du pere, qui alla faire du tapage
Sl'hospice, puis vint me trouver; comme il est Irlandais, je pus lui parler plus librement : c'est moi qui lui
fis des reproches. Le pauvre homme pleura, et me promit d'aller a la messe le dimanche suivant.
Je ne finirais pas de vous raconter des histoires de
mes pauvres, que j'aime tant. Venillez avoir pour eux
an petit souvenir aupres de Notre-Seigneur et aussi
pour nous.
Veuillez agreer, etc.
Sceur FARCONNET.
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ALLEMAGNE

Lettre de M. SCHREIBER, a M. MILON, Secritaire
gienral, it Paris.
Cologne-Nippes, le 13 decembre

gx93.

Comme vous aimez a enregistrer le d6veloppement
de notre province des Filles de la Charit6 de Cologne,
voici quelques details sur les dernieres fondations de
l'ann6e 1912 et de l'annee pr6sente 1913. Peut-&tre
ai-je ddjimentionn6 celles de 19 2, mais sans en donner
les details. I1 s'agit de trois nouvelles maisons dont
1'une a Aix-la-Chapelle et les deux autres a Diisseldorf.
i" Aix-la-Chapelle. Un comite de pieuses dames a prie
la Communaut6 de vouloir bien se charger d'une ceuvre
que nous appelons ici
rmaison de protection ) (Rettungshausi. On y recueille des filles expos6es a se perdre
ou djai perdues, sans toutefois &tre deshonorees visiblement. On y en regoit aussi d'autres qui, etant revenues de leurs 6garements se pr6parent a une nouvelle
existence honn&te et chretienne. I1 y a encore dans cet
6tablissement qui a 6et ouvert le 4 octobre 1912, une
oeuvre assez curieuse, que nous appelons Brockenverein,
oeuvre de bric-a-brac, qui consiste a se faire donner
par des personnes riches toutes sortes de vieux meubles
et autres objets de mrnage, habits et linge, etc., dont
on ne se sert plus. On les 4tale ensuite dansune grande
salle et les pauvres viennent les acheter pour un prix
insignifiant. On comprend sans peine 1'utilit6 4e cet
ing6nieux bazar.
2" A Diisseldorf, on s'est charg6 6galement sur la
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demande d'un comit6 de dames d'une maison semblable,
avec cette nuance que les jeunes personnes qui y sont
abritees ont 6t6 pour la plus grande partie recueillies
dans les gares des chemins de fer. C'est que depuis un
certain nombre d'annees existe ce qu'on appelle la
( mission des gares de chemin de fer ,. Des dames
catholiques et protestantes, qui sont connaissables les
premieres par un neud de rubans jaunes et blancs
(couleurs papales) attache sur l'epaule, les autres par
une bande blanche avec une croix rouge autour du
bras, stationnent dans les gares des chemins de fer
pour accueillir les jeunes filles arrivant, afin 'de les
emp&cher de tomber entre les mains des agents de la
« traite des blanches ,. Elles les conduisent dans des
maisons d'accueil, ou home, ou bonne garde pour leur
trouver des places ou de l'ouvrage. Telle est la nature
de cette nouvelle maison de Diisseldorf qui a kt6 ouverte
le i" juillet 1912 et qui marche admirablement. II va

sans dire qu'on y recoit aussi d'autres filles outre celles
qu'on a 6te chercher a la gare.
J'arrive a la troisieme maison qui s'est ouverte le
12 aofit de cette annee 1913 h Himmelgeist (ce qui veut
dire : , Esprit celeste ,), faubourg de Diisseldorf, mais
encore tout a fait campagne. C'est A cette circonstance
qu'il faut attribuer qu'elle a &t6ouverte avec une grande
solennit6, a laquelle toute la population a pris part.
Maisons et rues pavois6es, enguirlandies, procession
solennelle avec des jeunes filles en blanc jetant des
fleurs sur tout le parcours, chanteurs de la soci6t6 musicale, enfin toute la population en habit de fete, le
clerg6 preced6 des enfants de cheur et d'une dizaine de
Sceurs de Charit : voill le beau spectacle favoris6 encore
par un temps magnifique, que nous avons eu sous les
yeux. Apres la grand'messe a laquelle on s'6tait rendu
au temps voulu, en voitures et autos, la procession se
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met en marche. En chantant et en priant, on se dirige
vers la nouvelle maison situee au bout d'une grande
rue a quelques centaines de pas du Rhin, comme un
petit bijou. Cette fois, ce n'est pas a un comit6 que
'itablissement appartient; c'est a l'excelent cur6, qui,
depuis des annees, avait conserve une somme donnee
par une pieuse femme avec beaucoup de mobilier, pour
fonder une maison de soeurs qui s'occuperaient des
malades a domicile, des petits enfants, des jeunes filles,
tant pour leur apprendre a coudre, que pour les former
A la piet6.
Quand nous fiLmes arriv6s k la maison, tout le monde
se pressa devant la grande entree pour entendre les
explications que je devais donner selon la promesse du
cure. Dans son sermon, pendant la grand'messe, il
s'6tait content6 de dire que les soeurs 6taient venues
pour etre comme le levain dans ce monde sensuel, qui
fera fermenter dans la paroisse les tendances surnaturelies. Apres avoir donn6 les explications promises sur
les ceuvres auxquellesles filles de saint Vincent allaient
se livrer, je terminai en rappelant an trait qu'on dit
etre arrive a la premiere arriv6e des sceurs en Algerie.
Les Arabes stup6faits de ce d6vouement disintkresse
des sceurs demandaient si c'ktaient vraiment desfemmes
6
ayant pere et mere sur la terre et non pas plut t des
ktres surnaturels descendus du ciel. J'enfis l'application
en disant que les Filles de la Charit6 sont sans doute
nees dans une famille de cette terre, ayant pere et mre
comme tout le monde, mais elles ont un esprit c6leste
et cet esprit leur a fait quitter pere et mere pour se
livrer aux obuvres de la charite. Esp6rons done que les
braves habitants de Himmelgeist feront honneur a leur
Il'esbeau nom, s'accorderont bien avec ces sceurs
prit cileste et suivront la direction qu'elles leur donnent
vers le ciel. Himmelgeist,nom de la localiti veut dire,
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en effet, a esprit c1leste ., de 1l, dans mon allocution,
I'allusion au sens de ce nom.

J. SCHREIBER.

HONGRIE

Lettre de M. Ferdinand MWDITS, Pritre de la Mission,
t M. Alfred MILON, Secritairegindral.
.Budapest, Menesi-ut, x8; 14 fivr. 1914.

De retour A Budapest, je vais tacher de satisfaire
votre d6sir en vous donnant les .quelques renseignements que vous m'avez demand6s.
Feu M. J.-B. 9tienne, notre ancien Sup6rieur g6enral,
a dit plusieurs fois qu'a son avis la Providence divine
avait de grands desseins sur la double famille de saint
Vincent en Hongrie, et M. Schlick, le premier visiteur
des Missionnaires de notre province, disait de son
c6t4 : t Les Filles de la Charite iront en Hongrie et,
aprbs elles, viendront les Missionnaires, pour remplir
sous la banniire de la sainte Vierge les desseins de
Dieu. n
La Providence divine amontr6 la verit6 de ces paroles;
car apres la fondation de la premiere maison hongroise
des soeurs, A Pinkafo, en 1852, puis A Budapest, en
1853, le mouvement s'est tellement d6velopp6 qu'aujourd'hui, il y a d6ja 142 maisons confiees en Hongrie
au soin des Filles de la Charit6. Dans les huit dernimres
annees, on a press6 la Communaut6 d'accepter au moins
60 nouvelles maisons. Mais helas, le nombre insuffisant
des soeurs ne nous a pas permis de r6aliser le d6sir si
louable des ames g6nereuses qui les appelaient. Dans
les environs de Budapest meme, il y a 6oo seurs repar-
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ties en 26 6tablissements de nature diverse; les I 16 autres
maisons oii travaillent les soeurs sont des h6pitaux, des
asiles, des maisons d'alienes, des ecoles, etc., pour
servir les pauvres.
A cause de ce grand noitbre de maisons et de soeurs,
dans sa sollicitude paternelle, M. le Superieur general
a et6 amen6 a instituer, le 7 novembre 90o5, une province
hongroise des Filles de la Charit6. La gravure montre
la nouvelle maison centrale des sceurs a Budapest,
I. Menesi-ut, 27. Dans cette maison, les Missionnaires
pr&chent chaque annie neuf retraites, et ils. font leur
possible par des conferences et par d'autres secours
spirituels pour entretenir l'esprit de la vocation. Dans
cette maison, il y a aussi 5o a 80 sceurs du s6minaire.
La sceur assistante y a le soin du patronage des pauvres
filles, dont le nombre est plus de cent.
Le grand nombre des soeurs a fait sentir le besoin
des services des Missionnaires; c'est pourquoi on a bati
(1909', une maison pour eux a Budapest, I. M6nesi-ut, 18.
II n'y a que trois confreres qui sont occupis au service
spirituel des sceurs; ils leur prechent la retraite et
entendent leurs confessions et remplissent le service
religieux dans leur 6glise. Dans cette maison des Missionnaires viennent chaque ann6e cinquante asoixante
pretres faire leur retraite; et meme des 6evques diocesains y ont d6ja, cux aussi, fait leur retraite.
Les deux autres maisons de nos chers confreres de
Hongrie, l'une a Pilis Csaba, fond6 par l'archiduc
Joseph, et I'autre a Budapest, IX. Gatutcsa, nous aident
a pr&cher les retraites des Filles de la Charit6; nos
confreres donnent des retraites dans leur maison a des
pretres et ils pr&chent un grand nombre de missions.
Ordinairement, cinquante h soixante missions sont d6ja
demandscs d'avance et inscrites. Oh! si nous avions un
seminaire interne en Hongrie, nous pourrions aviser a
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pr&cher tant de missions qui nous sont demand6es! Mais
les confreres ag6s meurent,et, du petit nombre des confreres qui travaillent aux missions plusieurs sont malades. Ne deviendront-ils pas en peu de temps incapa-

PILlS CSABA (HONGRIE)
Residence des Missionnaires lazaristes.

bles du travail des missions? Et si une fois, le cours des
missions estinterrompu, n'est-il pas a craindre qu'il soit
difficile de retrouver l'6tat florissant tel qu'il est a
present ?
Priez done pour que nous puissions r6aliser les desseins de la Providence divine.
Veuillez agreer, etc.
Ferdinand MEDITS.
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ITALIE

LA MAISON

INTERNATIONALE

D'ETUDES

DE LA

CONGREGATION DE *.. MISSION A ROME.
Des renseignements historiques sur cet important etablissement de
Rome, via San Nicola da Tolentino, 67, ont dejk etnotre Congr:gation
publibs dans les Annals (turm. 76, p. 149); nous en sommes redevables

au superieur actuel de cette maison, notre confrere, M. Charles Fontaine. Aujourd'hui, ii veut bien compl6ter les renseignements en quelque
sorte materiels, mais fort interessants, dejk donnes par lui, par les
importantes indications qui sulvent sur le but de 'oeuvre et sur ce que
les diverses communautý.s religieuses realisent a. Rome dans le mme
ordre d'iiees.

COLLEGES INTERNATIONAUX DE ROME

Il m'a sembl6 qu'il serait utile de faire connaitre
aux membres de notre Compagnie, ce que 1'on appelle,
a Rome, les colleges internationaux.
Presque tous les ordres ou communaut6s religieuses
d'hommes ont, a Rome, une maison coll6giale, dans
laquelle on envoie de jeunes religieux, pr&tres ou
clercs, des diff6rentes provinces de 1'Institut, pour
commencer ou perfectionner leurs etudes dans les
sciences eccl6siastiques, prendre leurs grades en ces
mimes matieres. Cette maison, oui r6sident les 6tudiants, s'appelle CollZge international.
Le nombre des colleges internationaux est assez considerable; je citerai, en passant, ceux des B6n6dictins,
des Dominicains, des Capucins, des Franciscains, des
Conventuels, des Ermitesde Saint-Augustin, desOblats
de Marie, des Salvator-ens, qui me paraissent les plus
importants, pour le nombre des sujets,lequel varie de
soixante a quatre-vingts.
I1 ne faut pas confondre ces colleges internationaux
avec les s6minaires ou coll6ges nationaux pour le
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clerg6 siculier, comme les siminaires de Latran, le
s6minaire Franqais, les colleges Anglais, Canadien,
des Etats-Unis du Nord de 1'Am&rique, Germanique,
Polonais, etc-.
Le but des colleges internationaux est multiple :
a) C'est d'abord, pour donner aux jeunes etudiants
des idies theologiques ou philosophiques plus
romaines, par consequent, plus exactes, plus sfres en
doctrine catholique, et propager plus tard ces idses
dans tout I'Ordre et par 1a meme dans les diff6rentes
nations. I1 est facile d'admettre que Rome est un bon
milieu pour se former, quand on veut bien profiter de
son temps, aux vrais principes catholiques, en philosophie comme en thoologie, et surtout a I'6tude pratique du droit canon. Chacune des Universit6s a des
professeurs de science remarquable dans la matiere
qu'ils enseignent et aussi de vraie valeur p6dagogique.
Quelques-uns de ces colleges internationaux ont
leurs cours internes, et les professeurs sont des
membres de I'Ordre auquel appartiennent exclusivement les jeunes 6tudiants. II en est ainsi chez les Ben&dictins, a Saint-Anselme, chez les Ermites de SaintAugustin, chez les Conventuels, les Franciscains et
les Servites. Mais alors les grades conf6rbs ne valent
guere que pour l'Institut, malgr6 leur 6quivalence
canonique, en vertu de privileges pontificaux, aux
grades conquis dans les Universit6s. Les jeunes religieux viennent d'ordinaire dans ces colleges pour
commencer leurs etudes eccl6siastiques qu'ils y continuent jusqu'a leur achevement. C'est la maniere de
faire des communaut6s qui n'ont pas un enseignement
A donner au dehors.
Les autres colleges internationaux envoient leurs
sujets dans les diff6rentes Universites, selon le choix
des sup6rieurs de l'Ordre : c'est ce que font lea Capu-
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cins, les Augustins de l'Assomption, Ics Frrrcs de
Saint-Vincent-de-Paul, les Oblats de Marie, les Pr&tres
du Sacr&-Coeur, les Cisterciens reformes, les Premontres, les Chanoines reguliers de l'Immaculhe-Conception et d'autres avec nous.
Faisons une mention speciale des Dominicains, qui
dirigent le fameux College angilique, de date encore
recente, college international pour Icur ordre, oýil'on
donne des cours publics auxquels sont admis les autres
6tudiants ecclesiastiques qui veulent suivre les cours
et conqu6rir leurs grades dans cette Universite des
Freres Precheurs.
,L'Angilique , a remplac6, avec grand avantage, le
college de la Minerve de la province dominicaine de
Rome, dont les professeurs 6taient choisis dans cette
nime province, tandis qu'aujourd'hui le corps enseignant de l'Angilique est choisi par le g6neral de l'Ordre
dans les differentes provinces ou nations. II m'est bien
permis de dire que le Collge angilique est aujourd'hui
une UniversitA tres estimee, dont le nombre d'6tudiants externes n'a fait que s'accroitre depuis sa fondation.
b Un autre but de ces colltges internationaux est
celui de former des professeurs pour 1'Ordre ou
1'Institut. I1 est facile de concevoir combien il est
important d'avoir, dans les scolasticats, des professeurs eminents, ayant puis4 leurs connaissances aux
meilleures sources de 1'enseignement catholique. Et
cette n6cessit6 est particulierement imp6rieuse pour
notre Compagnie; car, nous n'avons pas seulement
l'occasion de former aux sciences eccl6siastiques nos
etud'ants internes, mais aussi celle d'instruire les
jeunes eccl6siastiques dans les s6minaires externesqui
nous sent confi6s. Et qui ne salt combien aujourd'hui
les ivques sont dsireux d'avoir des professeurs ayant
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conquis leurs grades dans les Universites de Rome ?
C'est une garantie s6rieuse pour l'enseignement qui
sera donn6 dans leur seminaire. Ne perdons pas de
vue le nombre de ces maisons d'6tudes eccl6siastiques
que nous dirigeons : nos scolasticats et nos s6minaires
externes arrivent au chiffre considerable de quatrevingts. Et, chose bien digne de remarque, ces maisons
d'6tudes sont diss6min6es dans toutes les parties du
monde. Quel bien nous sommes appel6s a faire, quelle
influence nous pouvons avoir dans 1'ýglise ! Le SaintSiege sait les services que nous avons rendus et que
nous rendons encore au clerge, surtout dans certains
pays, et il a souvent manifest6 son d6sir de nous voir
prendre la direction des s6minaires, non seulement
pour la formation morale, mais aussi pour la formation
intellectuelle des clercs. On se rappelle l'insistance de
Pie X pour faire envoyer nos confrires frangais dans
les s6minaires de la Sicile et de l'Italie m6ridionale.
Cette annee meme, il demandait qu'on ne quittit
aucun de ces s6minaires. Et le cardinal, secr6taire de
la Consistoriale, connaissant, encore plus en d6tail.
les r6sultats obtenus par nos confreres en Sicile, exprimait le d6sir de nous confier d'autres seminaires dans
le meme pays. Un peu plus tard. M. le Sup6rieur
gen6ral recevait deux lettres autographes de Sa Saintet6, demandant que l'on envoyat des confreres au
Br6sil pour y prendre la direction du s6minaire de
Botucatu. On voit combien il nous est necessaire de
pr6parer d'excellents professeurs de siminaires.
c) Un heureux r6sultat, bien d6sir6 aussi, des colIkges internationaux, est d'6tablir des relations faciles
et plus fr6quentes entre les membres des diverses provinces du meme Ordre, ou du meme Institut. Les 6tudiants se sont connus ici a Rome; ils y ont 6tudi6 les
In&mes matieres, sous la direction des m6mes profes-
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seurs; ils ont eu, dans leur college international, la
mime vie commune, les mimes exercices, les mimes
reunions auxquelles ils prenaient part; des liens
d'amitie toute fraternelle se sont 6tablis entre tous les
membres de ce college, et ces liens ne se brisent pas
par le seul fait de la separation. Apres etre retournes
dans leurs provinces respectives, a l'occasion ces religieux s'6crivent encore; c'est 1h ce qui contribue puissamment a la conservation de l'union entre les provinces et par consequent aussi h l'unite de laCompagnie.
N'est-ce pas la un grand avantage a desirer et a rechercher?
d) Enfin, ces colleges internationaux donnent aux
superieurs majeurs un moyen de mieux connaitre certains sujets qu'ils n'ont pas eu occasion de voir, au
sujet desquels ils n'ont pas eu motif d'etre renseignes
spicialement; d'autant mieux que, dans tous les Ordres
ou Instituts, ces colleges internationaux d6pendent
directement du G6enral.
Tous ces avantages ont d6termin6 les commmunautes, dans ces derniers temps, a 6tablir, A Rome, une
de ces maisons coll6giales, oit elles envoient des 6tudiants de choix, aptes a bien profiter du temps qui
leur est accord6 pour augmenter ainsi leur provision
de science thiologique et canonique. Quelques-unes
de ces maisons sont mrme de vrais palais, luxueux au
dehors et tres confortables au dedans. Ce dernier
point, surtout, ne saurait etre neglige sans privision
de danger pour la sante bien precieusedes scolastiques,
qui devront, plus tard, depenser leurs forces physiques
pour !a gloire de Dieu, l'utilitA de 1'iglise et aussi de
leur tamille religieuse.
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Si l'on vent bien me le permettre, j'examinerai ici la
question suivante : Faut-il envoyer i Rome des clercs
ou des pretres pour y 6tudier? en d'autres termes :
Faut-il envoyer ici des 6tudiants pour y commencer et
continuer leurs 6tudes, ou bien sera-ce pour perfectionner leurs connaissances l66mentaires et conquerir
les grades ?
Avant tout, disons qu'il faut envoyer a Rome des
etudiants bien form6s au point de vue mental, bien
dou6s au point de vue intellectuel et aussi ayant une
assez bonne sante. II est inutile, semble-t-il, d'en donner les raisons. Mais ces etudiants doivent-ils 6tre
clercs ou pretres ? En d'autres termes, doivent-ils venir
i Rome pour commencer et continuer leurs 6tudes theologiques, ou bien pour perfectionnerleurs itudes elimentairesetconquirit lesgrades?A mon humble avis, il est,
en g6ndral, mais surtout pournous, bien pr6ferable d'envoyer, a Rome, des jeunes pretres ayant d6jA termin6
leurs etudes e16mentaires. Pourquoi ? - Parce que :
i° Notre communaute n'est plus a ses d6buts : elle a,
grice a Dieu, un personnel suffisamment nombreux et
capable, dans lequel la plupart des provinces peuvent
trouver d'excellents professeurs, capables de former
notre chore jeunesse. Les provinces, moins riches en
sujets, et trop absorbdes par les ceuvres, pour disposer
de quelques confreres en vue de l'enseignement,
peuvent facilement recourir a quelque province voisine, ou meme et surtout A la maison-mere, d'autant
mieux qu'un plus grand nombre d'6tudiants engendre
une plus grande 6mulation chez les 61lves, et stimule
une plus grande ardeur chez les professeurs.
La plupart des communaut6s, pour ne pas dire
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toutes, qui envoient ici, a Rome, leurs clercs dans les
Universites pour y faire toutes leurs 6tudes, sont des
communautis naissantes, ou peu anciennes, n'ayant pas
le nombre et la qualit6 n&cessaires de sujets, pour
etablir une ou plusieurs maisons d'6tudes normales
dans l'Institut.
Nous avons ainsi commence autrefois. Voici, en
effet, un detail curieux pour l'histoire de la Compagnie.
Je n'h6site pas a dire que, peu de temps apres leur
venue a Rome, du temps du saint Vincent, les premiers
Missionnaires avaient, dans laVille 6ternelle,une maison internationale, oii quelques 6tudian:s clercs faisaient leurs 6tudes. En effet, au palais du Latran,
qu'il fdt autrefois pour nous question d'habiter du
vivant de notre saint et incomparable Fondateur, il y a
aujourd'hui, au second 6tage, un d6p6t considerable
d'archives du vicariat de Rome. Parmt les nombreuses
et immenses salles occupies par ces documents anciens,
il y en a une oh se trouvent les registres de 1'Ftat des
paroisses de la ville de Rome, c'est-a-dire la statistique des habitants. Un de ces registres est intitul :
Dello stato delle aninie; St-Andrea delle Fratte,et je
trouve, pour l'ann6e 1645, l'indication suivante : Isula
del Buffalo (ile du Palais del Buffalo). Casa collegia
della missione, di diverse nazioni; sacerdoti et studenti
23. Ce qui veut dire que le nombre des habitants de la
maison de la Mission, appelde College, arrivait, pr&tres
et 6tudiants compris, de diverses nations, au chiffre
de 23. II n'est pas du tout probable que nos 6tudiants
eussent alors des Missionnnaires comme professeurs,
car nous savons par ailleurs que les Pretres de la
Mission de Rome donnaient a cette 6poque beaucoup
de missions dans les environs et dans la province de
Rome. Aujourd'hui nous ne comptons plus parmi les
communaut6s recentes et peu d6velopp6es : nous aurons
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bient6t trois cents ans d'existence et nous arrivons au
joli chiffre de 3700 et plus. Depuis une quarantaine
d'ann6es, nous augmentons de 40 par an, malgre les
grandes epreuves que nous subissons, au point de vue
du recrutement, en France, en Allemagne,en Portugal
et meme en Italie. II nous est done bien facile d'6tablir
quelques maisons d'6tudes, exclusives pour nos chers

6tudiants;
2* II semble fort difficile, pour ne pas dire impossible, en restant a Rome six ou sept annees, apres y
6tre venu pour commencer ses 6tudes ecclesiastiques,
de voir les 6elments de ces sciences d'une faqon aussi
complete et aussi avantageuse que dans nos scolasticats. Sans doute, on assistera A d'excellentes legons,
dont on tirera grand profit m8me, si l'on veut bien travailler, mais ce sera g6neralement au detriment de
quelque branche de la science eccl6siastique. Qui n'a
vu de jeunes docteurs en th6ologie, venant de Rome,
et n'ayant presque aucune connaissance de la th6ologie
morale, ayant entendu parler du droit canon, mais ne
le connaissant pas, ignorant beaucoup de questions
d'histoire religieuse et aussi l'ex6gese! On cultive
g6neralement fort une partie de la science ecclesiastique, mais on n6glige on 1'on omet d'etudier l'autre.
Cet inconvenient, tout A fait regrettable, ne se rencontre pas, lorsque 1'6tudiant vient ici pour perfectionner ses etudes et y faire un stage de deux ou trois ans
au plus. Ce que je dis ici pour nos 6tudiants, je le
pense aussi pour les s6minaristes ou les pretres que
leur diocese envoie a Rome. Quelquefois, j'ai conseillI
a des 6veques, qui me demandaient mon avis, de
n'envoyer A Rome que des prtres ayant auparavant
fait leurs 6tudes 616mentaires dans leur s6minaire
dioc6sain.
Sans oublier que quelques theses de th6ologie dog-
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matique ou morale sont plus a etudier que telles ou
telles autres, dans un pays ou dans un autre, ajoutons
que les questions d'histoire locale et de droit particulier ne doivent pas non plus etre ignorees par les
jeunes clercs dioc6sains et qu'ils ne les peuvent guere
6tudier serieusement que dans leur maison diocesaine
de formation. Que les jeunes pretres viennent ensuite
a Rome pour prendre leurs grades, etudier d'une
maniere plus approfondie telle ou telle partie de la
science eccl6siastique et e6argir leur esprit par la connaissance d'un tout autre milieu tres fertile en utiles
lemons de choses, pour qui salt ouvrir les yeux, et se
renseigner par les differents moyens que l'on a A sa
disposition, voilM ce qui peut &tre de grande utilit6
pour le sujet et pour le diocese aussi bien que pour
une communaut6 religieuse.
- 3° II est certainement pr6efrable que l'6tudiant soit
tout a fait form6 ddja, au point de vue moral, quand il
est envoye a Rome : c'est r6peter ce que je disais au
debut de cette seconde partie, mais ce n'est pas sans
raison. Les reglements des colleges nationaux ou internationaux, dans Rome, ne semblent pas rialiser I'idial
pour la formation du s6minariste, qui, tout en 6tudiant,
a besoin d'un milieu de recueillement et de pi&6t, qui
l'affermisse dans ses bonnes dispositions. Les sorties
frequentes en ville pour assister aux cours, pour
prendre la r6cr6ation et le mouvement n6cessaire afin
que la sante ne d6perisse pas trop, ont sans doute des
avantages precieux, mais aussi procurent une certaine
dissipation d'esprit et des sens peu favorable i la pi6te
et surtout a la pr6paration aux saints ordres. Au premier abord, cette rdflexion peut paraitre exag6ree,
mais elle n'en est pas moins une r6elle v6rit6. J'irai
plus loin et preciserai encore un pen plus : il n'est pas
vrai que Rome soit, a tous points de vue, un excellent
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milieu pour tous les ecclesiastiques. Et si le SaintPere, actuellement regnant, a exigi que tous les 6tudiants, meme pretres, eussent leur habitation dans un
s6minaire ou dans une maison religieuse, sous peine
de ne pas etre inscrits dans les Universites, ce reglement nouveau n'6tait que trop motive.
Nous exigeons volontiers que les pretres s6culiers
aient une vertu solide, nous ne nous trompons pas en
cela; mais nous tromperions-nous davantage si nous
disions que le missionnaire doit avoir une vertu plus
solide encore que les pr&tres des dioceses? Je ne le
crois pas : la vie du missionnaire n'est pas sans danger.
Ajoutons que dans les colleges peu nombreux, il
n'est guere facile, ni m&me pratique, d'6tablir diff6rentes categories d'6tudiants pour obvier aux inconvenients que je viens de signaler au sujet de la formation
morale des scolastiques. Envoyer des jeunes pr&tres
a Rome, et non des clercs, cela nous semble plus facile
aujourd'hui, puisque d'apres le d6cret de la S. C. des
Religieux, sur les etudes, les 6tudiants peuvent etre
ordonnis pr6tres a la fin de leur troisieme annee de
th6ologie.
Telles sont les diff6rentes raisons qui m'invitent a
redire : il vaut beaucoup mieux envoyer des pr&tres a
Rome, pour y perfectionner leurs etudes, que des
clercs qui y passeraient le temps de leur scolasticat.
Ch. FONTAINE.
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ETATS BALKANIQUES

Lets Missions catiliqiites unt publi, dans le numero du 19 dicembre 19x3
la letlre suivante d'un voyageur.
Paris, 19t3.

Je reviens de la Mac6doine, oh j'ai voulu passer au
retour d'un voyage en Orient, et, je l'avoue, ce voyage
en NMac6doine m'a plus interesse que tout ce que
j'avais vu ailleurs. 11 a efface, pour ainsi dire, toutes
mes autres impressions de voyage, tant ce que j'ai vu
1a m'est all jusqu'au fond du cceur. Jamais je n'aurais
imagin6 de pareilles ruines.
La derniere guerre entre alli6s balkaniques de la
veille fut une guerre atroce, telle que l'on n'en voit
point, mIme parmi les peuplades les plus sauvages,
et ce qu'il y a de plus fort, c'est que chacun criait contre
les atrocit6s commises par les autres pour faire oublier
ses propres forfaits.
Pendant que le roi Constantin protestait devant
toute l'Europe contre les atrocitis bulgares et que
la presse europ6enne enregistrait religieusement tous
les forfaits qu'on lui d6nonqait, les troupes grecques,
de leur c6t6, semblaient avoir g cceur de surpasser les
horreurs que 1'on reprochait aux Bulgares. C'est un
fait aver6 que, dans le district de Kilkitch, les Grecs
ont brfil trente-cinq villages, sans compter la ville de
Kilkitch et ses trois mille maisons, douze dans le district de Doyran et trois dans celui de Gh6vghbli. Les
Serbes, de leur c6t6, ont briul soixante-douze villages
dans la r6gion d'Ichtip. Je ne parle pas de Serris et
de Doxato, oii les Bulgares se sont signal6s. Et il ne
faut pas dire que des n6cessites strat6giques ont oblig6
ies Grecs & faire ces executions, comme les Bulgares
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l'ont pretendu pour Serrfs, qu'ils sont revenus d4truire
parce que cette ville avait pris les armes contre eux.
Quand les Grecs sont arrives a Kilkitch, toute la
population s'6tait enfuie; il n'y restait que cinq cents
personnes, vieillards ou enfants, qui s'6taient r6fugies
au couvent des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Ce ne
fut qu'apres la bataille que Kilkitch fut incendi6e, et
l'incendie dura huit jours.
II en fut de m&me dans tous les autres villages. La
population bulgare avait fui devant l'arm6e grecque;
celle-ci avait mis alors le feu aux maisons d6sertes,
pendant que des bandes de Turcs pillaient et achevaient ce que l'armee avait commenc6.
**
Je laisse a penser les horreurs qui accompagnerent
pareilles executions. A Gh6vgh6li, lorsque les Grecs
reprirent la ville sur les Bulgares, ils tubrent environ
deux cents personnes. Dans le village de Mouine, ils
en tuerent six; i Stoyacovo, ils en tuerent neuf, dont
l'une fut brill4e dans la cour de 1'6glise. D'ailleurs, il
n'y eut guere de villages oii il n'y eut des gens inoffensifs de tu6s. Quant aux femmes qui furent outragees
par les soldats grecs, leur nombre ne se compte pas.
Voila ce que j'ai pu constater sur place.
Ce qu'il y a de plus triste pour nous, catholiques,
c'est la destruction complete des ceuvres que nos Missionnaires avaient si laborieusement 6difices. II y
avait en 11acedoine dix mille catholiques bulgares du
rite oriental, ce que l'on appelle des Bulgares-Unis,
dont le nom revient si souvent en ce moment dans nos
journaux a propos du mouvement qui porte la Bulgarie
vers l'union avec Rome. Or, cette mission, oil les
Lazaristes se d6vouent depuis plus de cinquante ans
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et qui leur a coft6 tant de peines et de sacrifices, est
entierement detruite.
D'abord, la plupart des villages catholiques ont
kt6 brills; il en restait A peine quelques-uns dans les
environs de Kilkitch. La population tout entiere de
ces villages brfl6s s'est enfuie en Bulgarie et s'est
r6fugi6e dans diff6rentes villes, a Doubnitza, a Samocoff, a Philippopoli, A Sophia surtout. Or, les Grecs
ne les laissent pas rentrer, et ne les laisseront pas rentrer... a moins qu'ils ne se fassent orthodoxes.
Un fait certain, c'est qu'aucun Bulgare ne pourra
vivre dans la nouvelle Grkce, s'il n'embrasse la religion
orthodoxe, tant est rest6 violent le fanatisme grec, et
surtout la haine des Grecs contre les Bulgares. Ils en
avaient eu tellement peur !
Aussi n'est-il pas de miseres qu'ils ne fassent aux
quelques villages catholiques qui restent encore, pour
les forcer a passer au schisme. Ce sont les soldats
qui les tourmentent de toutes manieres; c'est l'eveque
grec qui passe chez eux, les inscrit grecs de force,
exorcise leurs 6glises et y c61bre ensuite. L'eveque
catholique, Mgr Epiphane, ayant voulu aller visiter
ses ouailles, et en ayant enfin obtenu apres bien des
demarches I'autorisation, s'est vu bient6t arr&te sous
pr6texte qu'il faisait de l'agitation politique, et a 6te
ramen6 A Salonique entour6 de vingt soldats, baionnette au canon. Pauvre 6veque, il ne pensait guere A
faire de l'agitation politique ! II avait voulu seulement
visiter ses ouailles. L'agitation politique, c'estl'eveque
grec qui l'avait faite, en portant le trouble dans ces
villages.
Ailleurs, ce sont les pretres grecs qui penetrent de
force dans les maisons des catholiques pour les obliger
a se d6clarer orthodoxes, et, pour donner plus de
poids a leurs paroles, ils se font accompagner de sol-
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dats uu de comilajiis grecs qui inspircnt une salutaire
terreur.
Le rssultat, c'cst qu'actuellement la mission des
Lazaristes en Macedoine est a peu prEs entierement
detruite. Des dix mille catholiques qu'elle renfermait,

A COUCOUCHE OU

KILKITCH

L.a ' idcr.ce des Missionnaires iazari.res apr

isla guerre (

(913).

il ne reste guire que quelques families disseminees en
quelques localites, et dont les Grecs n'ont pu encore
avoir raison.
*

Dans la nouvelle Serbie, des families catholiques
restent encore en quelques petits villages; mais leur
situation est tout ce qu'il y a de plus pr6caire; eiles
n'ont pu encore ouvrir leurs ,coles. II n'y a rien de
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Iboa attendre des Serbes an point de vue catholique.
La, se trouve la maison-mbre d'une Congr6gation
de religieuses bulgares, les Sceurs Eucharistines. Elles
ont eu a subir toutes sortes d'avanies au moment ou
les Grecs repousserent les Bulgares de Gh6vgh6li. On
fit chez elles des perquisitions avec une grossieret6
ignoble, et les Grecs, qui se pretendent peuple civilis6, se sont conduits avec ces femmes comme des barbares. Le couvent fut envahi de tous les c6t6s ala fois
par une centaine de soldats qui s'y livrerent a tous les
d6sordres et mirent le couvent a sac. Tout celi, sous
pr6texte de trouver un certain comitadji bulgare du
nom d'Arghiros, qui, disait-on, se cachait dans le
couvent. Naturellement on ne d6couvrit rien.
Au cours des perquisitions, 1'aum6nier fut horriblement maltrait6, au point que, lorsqu'on voulut l'emmener, avec tous les autres hommes qui se trouvaient
dans le monastere, on ne put le faire. Ce fut, d'ailleurs, son salut; car des quelques domestiques du
couvent et des autres catholiques arr6t6s a Ghevgheli,
on n'a plus eu de nouvelles depuis plus de trois mois;
il est a pen pres certain qu'ils out 6te tous massacres
par les Grecs.

A Kilkitch, une femme s'est rencontr6e, admirable
de charit6 et de d6vouement, sceur Pascaud, superieure
de la maison des Filles de la Charit6. D6ja, pendant
la premiere guerre balkanique, au moment ou les
Turcs allaient quitter la ville et oi I'on redoutait un
massacre des chretiens, elle avait ouvert toutes grandes
les portes de sa maison Ala population affol6e. Elle fit
de-m6me au moment de la bataille de Kilkitch. Elle
reqnt chez elle tous ceux qui voulurent venir y chercher un abri : pres de cinq .cents personnes. La supi-
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rieure fit des prodiges d'ingeniosit6 pour installer tout
ce monde dans les dipendances du monastere; et,
depuis plus de quatre mois, elle s'occupe de ces reiugies avec une sollicitude toute maternelle.

jusqu'ici, le gouvernement grec s'est montr4 intraitable envers ces pauvres gens, bien inoffensifs cepen-

A COUCOUCHE
Sceurs distribuanl

a-

OU KILKITCH

vi.:ces aux rdfugids (,9a31.

dant. j'ai pu les voir en allant visiter le champ de bataille de Kilkitch, et je n'ai guere rencontre parmi eux
que des vieux, des vieilles, des enfants et des infirmes.
Ils sont forces de rester riez les sceurs comme de
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veritables prisonniers. On donne de la farine a la
sup6rieure pour leur faire du pain; mais c'est a peu
pros tout; et encore a-t-elle df acheter souvent de la
farine elle-m6me pour suffire a leur subsistance! C'est
elle, avec ses compagnes, qui fait a manger pour ces
pauvres gens, leur fournissant tout ce qui est necessaire, les servant de ses propres mains, aid6ee de ses
compagnes aussi d6voubes qu'elle. On ne peut voir
sans avoir les larmes aux ycux ces religieuses distribucr leurs portions a chaque groupe de r6fugi.s.
Cela dure depuis quatre mois, et qui sait combien
de temps cela durera encore ! La sup6rieure a assume
une bien lourde tache. Puis elle fait 1A un m6tier bien
dangereux. Pensez de quel ceil les Grecs doivent la
regarder! N'a-t-elle pas l'audace de donner a manger
a leurs plus mortels ennemis ? N'est-ce pas a cause de
cela que les Grecs accusent nos religieux et nos religieuses d'&tre bulgarophiles ? Pour moi, je crois tout
simplement qu'ils sont les amis des pauvres, de tous
Ceux qui souffrent et qui pleurent, et que, si les r6les
avaient &t chang6s et si les Grecs &taient dans le
malheur, ils auraient trouv 6 aupres des Missionnaires
et des sceurs m6me charit6 et m6mes secours. Que
n'ont-ils pas fait pour les Turcs r6fugi6s a Salonique?

A c6t6 de Salonique, A Zeitenlik, les Lazaristes
avaient un s6minaire, oi ils travaillaient a former un
clerg6 bulgare du rite slave. Un certain nombre de
jeunes pr&res pieux et instruits en sont sortis en ces
dernieres ann6es, et l'on avait de belles espirances
pour I'avenir. Bient6t tout le clerg6 catholique bulgare
(Ie la Mac6doine aurait 6th renouvelh, et il n'y aurait
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plus eu un seul de ces vieux popes, derniers vestiges
du pass6.
Hilas! je crains bien que cette ceuvre ne soit entierement ruin6e. Car, pour faire des pretres, il faut
avoir des postes a leur donner. Or, il n'y a plus de
place, en ce moment, puisque tous les villages catholiques out 6t6 d6truits et pour longtemps! Oi pourrat-on meme placer les s6minaristes qui en ce moment
suivent les cours de th6ologie et seront pr&tres l'ann6e
prochaine ? I1 me semble en avoir vu cinq. Puis, oi
prendre des eleves pour le recrutement du sCminaire ?
et encore une fois, a quoi bon ce recrutement ? Les
autres euvres de la Mission subsisteront peut-etre, les
orphelinats et les dispensaires des Filles de la Charit6, comme on en trouve a Yenidj6, A Kilkitch et i
Zeitenlik m&me: peut-&tre aussi quelques 6coles. Mais,
pour un s6minaire, je n'en vois plus guere la place.
Aussi je comprends la tristesse de nos chers compatriotes en face des ruines de leur mission et de leurs
plus cheres esp6rances. On n'assiste pas sans avoir le
ceur bris a- un pareil effondrement et a l'an6antissement d'une mission a laquelle on a consacr6 de longues
ann6es de labeur, de d6vouement et de sacrifices.
Mais le dernier mot a-t-il et6 dit dans les Balkans ?
Les choses resteront-elles en l'6tat oii elles sont? Qui
oserait l'affirmer ? Jusqu'ici on est all de surprise en
surprise. Avons-nous eu vraiment la derniere ?

ASIE
ASIE MINEURE
AKBES
En Asie Mineure, un grand d6veloppement 6conomique est en voie de s'accomplir. La libert6 religieuse
en meme temps que la civilisation mat6rielle en profiteront certainement.
Les missionnaires lazaristes d'Akbes, t6moins des
massacres de la region d'Adana il ya quelques annees,
ont d6ja signalM, dans les Annales, les transformations
mat6rielles qui commencent autour d'eux, et ils implorent qu'on les aide pour que la religion profite de
1'evolution qui s'accomplit.
Le Sup6rieur, M. Malaval, lors d'un recent voyage
en Europe, a emmene avec lui un petit groupe de religieuses qu'il prevoit devoir lui rendre les plus importants services. II 6crivait le 22 janvier 1914. " Les
bonnes soeurs franciscaines continuent I'installation de
leurs oeuvres, tout en subissant les effets de l'acclimatation. D6jA leur action se fait sentir et la mission en
retirera, j'en suis sir, grand avantage. ,
Sur la carte que nous publions, le bourg d'Akbes se
trouve marque entre Alexandrette et la ligne ferree, A
deux heures et demie de la station.
En partant d'Alep sur cette carte et en remontant a
Moslemij6 d'oi part 1'embranchement sur Nisibin et
Mossoul, et en continuant jusqu'a Radjoun, on a les
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stations suivantes : apres Radjoun, c'est la station
d'Akbes-Meydan; puis la station d'Islahik, pour arriver
enfin a Mamouret.
11 ne semble pas que la carte que nous publions
aujourd'hui, quoiqu'elle ne soit pas definitive, doive
subir de notables modifications.

SYRIE

Leutre de M. Guillaume VAN RUTTEN, Missionnaire
lazariste.
Broumana, 30 decembre rg93.

Notre maison de Broumana est situee dans la montagne, a quatre heures en voiture a l'est de Beyrouth.
Nous rentrons de notre deuxicme tournbe de mission
qui, comme la premiere, a dure environ sept semaines
partagees entre deux villages, Rosm6ya et Chartoun.
II vous sera sans doute agr6able d'apprendre par quelques d6tails le bien qu'il y a a faire dans cette partie
du Liban, et la maniere dont le bien s'y fait en r6alit6.
Aux derniers jours du mois d'octobre, tout le personnel
de la maison de Broumana s'appr&te a partir : les deux
missionnaires et leur petit domestique. 11 faut done,
de toute nicessit6, a la maniere de nos premiers missionnaires lazaristes fermer les portes de la r6sidence
et en remettre les clefs aux voisines, nos chores soeurs,
qui, elles, sur place, tachent de faire un peu de bien en
face des grandes oeuvres protestantes.
A Beyrouth, le train de Damas nous amene en deux
heures et demie a Behamdou a une altitude de
I 15 metres; puis dans une voiturette, encombrie par
une partie de nos bagages, nous redescendons pen-
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dant deux heures vers lesud-est a vme altitude de
6oo metres. Legros de nosbagagesnous avait pr6c6des
a travers les sentiers de la montagne par he chemin dit
des , moukres,; c'etait a charge de trois ialets, tout
un attirail reclame par la vieillemnthaode desmissionslingerie, batterie de cuisine, provisions de bouche;
ainsi on n'est nullement a charge a la population et on
se met h l'abri des inconv6nients oi se trouvent d'autres
missionnaires hospitalises au jour le jour, tant6t dans
une famille de la localite, tant6t dans une autre. En
plus de tout le n6cessaire h la cel1bration de la messe
pour nous et pour deux moines maronites, nos collaborateurs, nous emportons une caisse de grandes images
de catechisme et deux autres grosses caisses remplies
de bannieres, d'un baldaquin de tapisserie de reposoir
et d'autres ornements en vue de la procession du saint
Sacrement.
A Rosm8ya, le procureur de I'6glise nous cede comme
logement I'6tage de sa maison, et k chaque membre de
notre communaut6 ambulante un matelas par terre avec
une chaise; nous serons donec chez nous ) et vivrons
de notre " menu n, un peu a I'apostolique sans trop
nous soucier de nos petites commodit6s.
Le jour meme de la Tonssaint, le Superieur,
M. Ackaouy, ouvre la mission; il parle en homme de
paix, en envoye de Notre-Seigneur; c'est la paix, en
effet, qu'il s'agit d'affermir dans ce village trouble
naguere par de longues et apres divisions et par des
proces; c'est le rgne de Notre-Seigneur qu'il fatt rtablir ou consolider dans les ames. Les braves gens de
Rosmy:a font bon accueil a la parole de Dieu c1 i leur
est distribute trois fois par jour : Je matin, avant
l'aurore, dans une courte instruction faite pendant la
messe, o;i viennent assister un bon nombre d'hommes
avant de se rendre a leur travail; 1'aprbs-midi dans
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un catichisme familier avec exposition d'images, oi
se pressent surtout femmes et enfants; enfn, a l'exercice du soir, une demi-heure apr.s le coucher du soleil.
Cet exercice est le plus important de la journe avec
l'assistance la plus nombreuse; apres le chapelet dit en
commun ou plut6t chantonn6 a I'arabe en deux chceurs,
M. le Superieur monte en chaire (meuble trbs rare dans
les eglises de la montagne), fait la glose, puis l'instruction; tout l'exercice prend environ une heure et demie,
y compris le salut de Notre-Dame pendant lequel le
pretre benit le peuple avec une image de la Vierge.
Cette c6drmonie est conforme au rite maronite, et nous
laissons soigneusement au peuple ses usages. La mission
se poursuit tranquillement, il faut prendre son temps;
c'est l'avantage que les missions ont sur de simples
retraites.
Le village voisin 6tait Chartoun. Nous nous y acheminAmes le jour de la fete de la M6daille miraculeuse,
en mettant sous la protection de notre puissante et
bonne Mere cette nouvelle mission qu'on pr6voyait
devoir etre difficile. Depuis huit ans, cette paroisse
6tait divisee en deux camps, Dieu sait pour quelles futilites! Cette division avait dig6nd r en v6ritable inimiti6
depuis qu'il y avait eu du sang vers6; chaque parti
avait de son c6te un cur6 et toute la famille du cure
respectif, car, helas! selon la coutume du pays, le
pr&tre r6side dans son village natal, et un de ces deux
cur6s s'occupait plus a faire fructifier ses terres de
labour qu'd soigner ses brebis spirituelles : jamais de
sa part ni sermon, ni cat6chisme. L'autre pasteur, tres
ze6l, se voyait interdit F'accs de l'6giise et rdduit a
eriger en oratoire une chambre de sa maison pour y
c6l6brer le saint jacrifice. Vous figurez-vous 1'6tat
lamentable de cette pauvre paroisse en friche, et quel
accueil aliaient faire aux Missionnairesi es fortes t&es
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des deux partis? Un mois avant notre arriv6e,l'dveque
en pcrsonne avait &t6, sur place, essayer de rem6dier
A cet 6tat d'hostilitE.et d'abandon spirituel; ii n'avait
reussi qu'a moiti6. En effet, ayant exige que le cure

exerqit ses fonctions dans 1'6glise paroissiale, ( c'est
mon prktre, affirmait Monseigneur, c'est mon 6glise ,,,
il ne fut obei que le jour oi il fut present, car le lendemain, le brave cur6 fut avis6 (( de ne pas se risquer ,
Sse rendre a l'6glise.

Comptant sur la bont6 du Dieu de paix, M. le Sup&rieur commenga la mission comme d'habitude et d6roula
sa s6rie d'instructions sans la moindre allusion pouvant
blesser qui que ce soit des deux partis, dont nous avions
te6
visiter les principales families, apportant dans ces
visites beaucoup de bienveillance pour tout le monde,
agissant et parlant comme s'il n'existait pas de division. Peu a peu, la grace faisait son ceuvre, et apres
les confessions des premiers groupes de femmes l'assistance aux instructions du soir devint plus nombreuse;
le branle se mit parmi les jeunes gens dont le bouteen-train amenait les autres a confesse. Je ne sais s'il
y a eu quelque tris rare abstention; je suis plut6t persuad6 que tous se sont r6concilids avec le bon Dieu, et
avec leur prochain aussi, par consequent. Enfin, le vrai
cur6 de la paroisse, tout doucement mis en avant pour
les diverses cer 6 monies, put s'habituer a vivre en contact avec tous ses paroissiens. Bref, la mission 6tait
visiblement b6nie.
La procession avec le tres saint Sacrement offrit un
episode interessant : les jeunes gens voyant se d6ployer
les bannitres de la mission, nous dirent : 4 Mais nous
aussi, nous avons une belle banniere, la banniere dela
confrerie. - Apportez-la donc! n ieur fut-il r6pondu.
Et eux, aussit6t, de I'apporter comme en triomphe.
Or, c'etait la une v6ritable restitution. Cette bannibre
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appartenant A 1'6glise 6tait detenue dans une maison
de 1'un des deux partis. Cela me rappelle une autre
restitution d'une mission pr6c6dente, oi, un beau
matin, le cure retrouva le battant de la cloche de son
6glise descell6 par inimiti6. Gentil trophee de mission
que cette banniere retrouvee. II fut touchant d'entendre
M. le Superieur parler, devant le reposoir de la divine
Eucharistie, du pain de vie qui « unit , les cours de
tous les chr6tiens participant a ce pain unique de vie
qui n'admet pas de division. Cette allocution mettait
le sceau A la r6conciliation qui, somme toute, 6tait d6jA
faite, et beaucoup d'yeux se mouillerent de larmes
dans cette foule ou se trouvaient pas mal de forts gaillards. Dieu soit lou6 surtout dans ses oeuvres de la
grice !
Le missionnaire se voyait consol6 de ses fatigues et
de ses sacrifices.
Mais, la mission finie, il s'agissait de s'en retourner.
Nous 6tions en plein mois de d6cembre, et nous avions
eu, durant des journ6es entieres, des pluies diluviennes
avec de la neigc, qui tout autour de nous brillait sur
les sommets des montagnes. Je ne vous d6crirai pas
notre retour qui, pourtant fut bien p6nible, a pied ou
Ados d'Ane, par un sentier de chevres converti en torrent
en maintsendroits. Enfin, nous arrivAmes sans accident
notable dans notre r6sidence de Beyrouth oii nous
piames nous reposer et nous refaire pendant quelques
jours.
VoilU que je vous parle tout le temps en pluriel; je
dis ( nous i, comme si j'avais fait quelque chose. Ce
que j'ai fait est peu de chose; cependant, Dieu merci,
surtout dans la derniere mission, j'ai essay6 de travailler
un peu : trois fois par jour, je passais quelque temps
dans une ou dans une autre des trois petites 6coles du
village, pour r6peter aux enfants les priires et les prin-
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cipales verites de la foi, et pour leur apprendre a se
confesser. Par bonheur, ils saisissaient mes petites
explications; ce n'etait pas toujours du premier coup,
mais alors le plus 6veille, ayant saisi ma pens6e me
faisait la lecon arabe pour mon profit linguistique et
pour le profit spirituel de mon jeune auditoire. Enfin,
ayant ainsi pr6pare ces enfants, je les ai confesses, le
bon Dieu m'aidant a comprendre.
C'est pour vous dire que le temps le plus pinible de
mon apprentissage en fait d'arabe est passe. II est dur
de se faire a cette langue, laquelle merite sa r6putation d'etre extremement difficile et il me reste encore
un bon bout de chemin a faire avant de n'&tre plus
embarrass6 du tout; j'espere y arriver en continuant la
methode commenc6e. En mission, 6tant continuellement en contact avec les gens qui ne parlent que l'arabe,
j'ai e6t force, comme on dit, de me jeter a la nage; je
n'ai pas voulu fuir, mais j'ai profite de toutes les occasions d'exercice, surtout par la pratique des petits cat&chismes. La, les mnmes id6es revenant fr6quemment
on apprend plus facilement a s'exprimer. C'est la
m6thode la plus pratique. 11 en coiute sans doute beaucoup, mais on en a pour son argent.
J'espere que Notre-Seigneur me rendra capable de
taire son ceuvre dans les ames : il y a tant' de bien-a
faire dans ce beau Liban!
En me recommandant A vos prieres paternelles, je
vous prie d'agreer, etc.
Guillaume VAN RUTTEN.
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CHINE
NOUVELLES

GENERALES

LE JOUR DE L'AN CHEZ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
On lit dans le Bulletin caltoliquede Pikin, fivrier 1914 :

Un peu avant dix heures du matin, Mgr Jarlin,
accompagne de son vicaire g6neral et du procureur de
la Mission, arrivait en voiture devant la porte dite
Sinn-Hoa-Men, qui est la porte du nouveau palais pr6sidentiel. Ladouble hale des gardes pr6sente lesarmes
aux visiteurs admis a saluer le President; et une automobile les transporte de cette meme porte a travers
le parc jusqu'au pavilion oil ont lieu les audiences.
Le chemin longe le lac du Sud (ou Nan-Hai),
contourne le gracieux ilot qui rappelle l'ile enchanteresse de Calypso. Il y a l1 le palais qui servit de lieu
de r6clusion a l'infortune empereur Kouang-Sii, apres
le coup d'Etat de 1898, et ou r6side actuellement le
vice-president de la Republique, Ly-Yueng-Houng.
L'automobile s'arr&te devant le palais prbsidentiel.
Deux rangees de lanciers d'une haute stature en
gardent l'entr6e et rendent les honneurs. Dans les
vestibules, des gens empress6s depouillent les visiteurs de lear couvre-chef, en echange d'un 616gant
ticket.
Mgr Jarlin est alors introduit dans une immense
salle formee par la reunion de quatre pavilions qui se
font face (style chinois), et que couvre une verriere
tres 6levee. Cet atrium a vraiment grand air. II est
pavois6 et orn6 du haut en bas. En face de l'entr6e se
trouve le perron, de plain-pied avec les appartements
du PrEsident, et oiu il donne ses audiences.
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En ce moment, les membres du cabinet et les hauts
fonctionnaires civils et militaires ont d6ja offert leurs
vceux au President. A gauche, on apercoit, mass6
devant le pavilion de l'Ouest, le corps diplomatique
qui n'attcnd que le signal pour se presenter.
Apris quelques minutes .i attendre dans un salon,
on entend les murs de la salle se renvoyer les ichos
lointains d'une fanfare. C'est le corps diplomatique
qui s'avance pour presenter ses vceux au President.
Les ministres se placent tous en avant sur une ligne,
et par rang d'anciennete. Le personnel de chaque
legation est range derriere son ministre respectif.
Aprbs les trois inclinations r6glementaires, le Pr6sident descend les trois marches du perron et vient
serrer la main a chacun des chefs de missions.
Ce fut ensuite le tour du representant de I'empereur
dechu.
C'est alors qu'est introduit le Vicaire apostolique de
Pekin. Son riche manteau violet, que fait encore mieux
ressortLr le manteau romain de ses deux acolytes,
produit le plus grand effet au milieu de tout ce decor.
Des que le President apparait, la musique se tait.
Yuen-Che-Kai descend les degres et vient serrer la
main du pr6iat et des deux missionnaires qui l'accompagnent. Apres que Mgr Jarlin efit offert au President
ses hommages, celui-ci le remercia et s'entretint familierement avec lui pendant un instant. Puis serrant de
nouveau la main 'a ses hbtes, le Pr6sident se retira en
saluant.
Mgr Jarlin est alors invit6 ii entrer dans le pavilion
que viennent de quitter les diplomates. La se trouvaient,
entre aut res personnages, lc ainistre des Affaires 6trangeres, M. Sounn-Pao-Tsy, et un jeune officier, sur
I'uniforme duquel l'or avait .1e prodigu6. Cet officier
n'etait autre cue le prince Pout-Lounn, le m&me qui, il
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n'y a qu'un instant, avait et& iecu comme repr6sentant
de l'ex-empereur. C'est a lui qu'aurait di revenir le
tr6ne, apres la mort de Kouang-Sii; et c'est sa candidature qui fut appuyee par Yuen-Che-Kai, alors
membre du Grand-Conaeil. Mais l'autocrate imp6ratrice Tzeu-Si fit passer ses sympathies avant les lois de
1'h6r6dit6, et aussi le bien de sa dynastie. Car, si, en
1911, la Chine avait eu un veritable souverain, il est
bien vraisemblable que la dynastie des Tsing serait
encore sur le tr6ne.
Ce sont les r6flexions m6lancoliques et retrospectives qu'evoque la cer6monie de cc jour.

L'ETUDE DU FRANAAIS DANS LE VICARIAT DE PEKIN
Si les missiounaires catholiques soun, avant tout, les propagateurs
*Ie la religion, les renseignements suiva.ns nontrent qu'ils noublient
pas leur patrie et la langue de leur patrie. On lit lans le Bulletin
:atl.olique de Pkin, fv rier 1914 :

A l'heure actuelle, la langue francaise tient une
place tres honorable dans la region de PNkin. 11 y a,
notamment dans les diverses administrations de cheinin de fer, plus de I ooo Chinois parlant franqais.
A P6kin seulement, on ne compte pas moins de
quatre colleges francais.
C'est d'abord 1'6cole normale des Freres Maristes
de Chala, oiu les eZlves menent de front les 6tudes
trangaises et chinoises: elle comprend 3o jeunes gens.
C'est ensuite le college francais du Nan-t'ang,
265 61eves; puis 1'fcole de Saint-Michel, 70 6elees.
Enfin I'6cole paroissiale de P6-t'ang, reconnue par
le gouvernement chinois et contenant plus de 250 enfants, ot une classe de plus de 40 6leves 6tudie le
Irancais.

A ces

&coles de francais proprement dites, ajoutons
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le grand s6minaire de P&t'ang, dont les 30 6lives out
quelques heures de classe de franiais par semaine, et
comprennent assez le francais pour faire chaque jouri
a midi, la lecture de table, en francais, aux pr&tres
europeens et chinois du Pe-t'ang.
Ajoutons aussi le s6minaire lazariste de Chala, oil
seminaristes et 6tudiants chinois, au nombre d'environ 40, ont aussi plusieurs heures de francais par
semaine et entendent, tous les jours a Fun des repas,
une lecture faite en francais par 1'un d'eux.
Cela fait au total 505 jeunes gens qui 6tudient le
franqais a P6kin.

Quant a l'origine des colleges francais tenus par les
Freres Maristes, il s'est passe en Chine ce qui 3'6tait
pass6 autrefois en Asie Mineure. Comme les Lazaristes
avaient fait appel la-bas aux Freres de Ecoles chr6tiennes et aux Fr6res Maristes et les avaient ainsi
introduits dans la r6gion, les Lazaristes de la Mission
de P6kin firent de mime ici pour les Freres Maristes.
Les Lazaristes, qui avaient ouvert un college a
Tientsin, pour les Europ6ens, et un autre aPLkin, oi les
jeunes Chinois 6 tudiaient le franCais, appelkrent, pour
les continuer et les d6velopper, les Fr'res Maristes de
Saint-Genis L-aval, pris Lyon.
En I89, sur la demande du vicaire apostolique de
P6kin, ils arrivexent en nombre et bient6t les deux
colleges prosp6rtrent.
Et c'est du vicariat de Pkkin, oi ils furent appeles
d'abord et oh leurs coll6ges de francais furent 6tablis
en premier lieu, pour continuer ceux 6tablis par les
Missionnaires, que ies Freres Maristes se r6pandirent
ensuite a travers la Chine pour d'autres fondations.
Leur maison provinciale reste d'ailleurs ý Chala, pres
Pikin, oi elle est en pleine prosperit6, comme pour
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rappeler les premieres- origines de leur presence en

Chine.
Dissolution du Parlement. - Par un d6cret pr6sidentiel date du to janvier 1914, publiC le I , les deux
Chambres du Parlement ont &et dissoutes.
Un d6cret precedent du 4 novembre avait r6voqu6
les d6putes et sinateurs Kouo-ming-tang, en " ordon-

nant aux Kouo-ming-tang faisant partie de 1'Assembl6e
nationale de rendre leurs insignes ct leurs dipl6mes .
Dans le d6cret de dissolution definitive, le Pr6sident
invoque d'abord le rapport de la Commission administrative, qui avait etk priCe de d6lib6rer sur le tl66gramme envoye a ce sujet par Li-yuen-hong, toutou du
Hou-p6, et autres personnages. La Commission, dans
son rapport, a conseille au President d'annoncer la
suspension de leurs fonctions pour les membres restants des deux Chambres et de faire connaitre que,
puisque les membres restants des deux Chambres ne
raalisent plus les exigences de l'article 15 de la loi
d'organisation parlementaire d'aprs laquellele quorum
pour chaque Chambre se compose de plus de la
moitie du nombre total de ses membres, ils ne doivent
plus 6tre consideres comme constituant les organisations d6crites dans les articles 2 et 3 de la loi d'organisation parlementaire ,.
A la fin du dicret de dissolution, le Pr6sident ajoute:
, En temps convenable, moi, le President, je convoquerai l'Assembl6e nationale de la R6publique, selon
que le prescrit la Constitution provisoire. )
Le decret esi suivi d'une proclamation, pour donner
les raisons de la mesure prise a l'egard du Parlement.
Cette proclamation se compose principalement d'un
t6C1gramme envoye au President par Li-yuen-hong et
t7
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beaucoup d'autres grands personnages et aussi du
rapport de la Commission administrative. Les deux
documents sont signes du President et de tous les
ministres. - Le Bulletin catholique de Pikin.

DE PEKIN A PARIS PAR LE TRANSSIBERIEN A BON MARCHE
On lit dans fEcho de Chine:

Le consulat gen&ral de France A Shanghai nous
communique 1'information suivante :
Les communications par voie ferr6e (lignes : Transsib&rien, est-chinois, Oussouri) qui relient 1'Extr&meOrient a la Russie d'Europe, comportent deux cat6gories de trains, les. express et les trains-poste
(ordinaires'. Des couchettes existent dans toutes les
classes de ces trains; mais les trains-poste n'ont pas dp
wagons-restaurant, sont a marche plus lente et s'arr&tent longuement plusieurs fois par jouf pour permettre aux voyageurs de manger . l'aise dans les
buffets, d'ailleurs bien organisis.
La durbe du trajet Vladivostok-Moscou, ou Vladivostok-P6tersbo'urg, par train-poste, est de douze jours,
tandis que les express ne mettent que neuf jours i
accomplir ce parcours. Les departs de trains-poste ont
lieu tous les jours de Vladivostok pour Moscou et SaintPNtersbourg. Trains express. Outre l'express special de
la Compagnie des wagons-lits, il part chaque semaine
de Vladivostok deux express de fttat russe, 'un pour
Saint-Petersbourg le samedi, l'autre pour Moscou le
lundi. L'immense majorit6 des voyageurs russes voyage
par train-poste, oau I'on trouve un confort suffsant. La
diff6rence de prix entre les deux categories de train est
d'environ 5o p. ioo. Les personnes de situation modeste ouvriers, domestiques) peuvent aller de Vladi-
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vostok & Paris en 3' classe sans fatigue excessive pour
la somme modique de 270 francs.
Les express de l'£tat russe offent les mcmes avantages que ceux de la Compagnie internationale de
wagons-lits. On peut y retenir ses places d'avance. La
tolerance pour les bagages a main est tres large; on
pent prendre avec soi trois valises de bonne dimension
jusqu'a la frontibre russe d'Europe; mais, en Allemagne le contr6le est tres strict et ne tolire plus qu'un
seul colis, genre valise, et il est alors n6cessaire de
mettre ces colis l1gers aux bagages. L'enregistrement
depuis Varsovie jusqu'a Paris codte environ i franc,
par kilogramme.'Le billet de Vladivostok jusqu'a Paris
donne droit a une franchise de bagages de 50 kilogrammes.
SOn ne souffre aucunement du froid pendant ce

voyage, meme pendant les mois de janvier ou fevrier.
I1 n'est pas necessaire d'avoir des fourrures, mais il
faut se munir d'un bon pardessus et d'un cachenez pour

s'envelopper les oreilles et la figure, ainsi que d'une
paire de snow-boots ou tout au moins de galoches
(chaussures en caoutchouc qui couvrent toute la partie
inf6rieure de la bottine y compris les talons).
On pent acheter ces objets a Vladivostok.
Prix des places

Trains-express
I

Vladivostok-Moscou.
..
-Pitersbourg .
-Paris . . . .

II
Roubles

322,3o
326,7
461,00oo

212,65
2og,7o
299,00

Trains-poste
I

11
Roubles

() 98,20
97,oo

(z) Les billets de premire ep train-poste coftent le meme prix que
ceux de deuximme :en express.
S'adreser pour tous renseignements M. Barbier, rue des Legations,
a Pkin.
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STATISTIQUE GENERALE -

La population de la Chine est 6valu6e communement a environ 440 millions d'habitants, sur ce nombre
on compte pour l'annee 1913:
Catholiques : I million 535000; I'accroissement
annuel des catholiques en 1913 a &tede 100oo 70.

Vicaires apostoliques : 49.
Pretres; europ6ens : 439.
-

indigenes : 748.

S6minaristes (theologiens et philosophes) : 526.
-

(latinistes' : 1688.

tglises et chapelles : 7 794.
Le Bulletin catholiquede Pikin (janvier 1914), auquel
nous empruntons ces chiffres, y joint les renseignements suivants :
La population totale etant de 440 millions d'habitants, le catholicisme en Chine est repr6senti par
I habitant sur 280.

Le protestantisme est repr6sent6 seulement par I
sur 2ooo.

C'est la province du Tcheli qui a le plus grand
nombre de chr6tiens, 411 5oo; c'est presque le tiers de
la population catholique de toute la Chine.
La Mission de Pkkin est celle dont le pourcentage
est le plus eleve, ayant environ 3 catholiques sur
100 habitants. On voit les conquetes que le christianisme a encore a faire en ce vaste pays.

CHEZ LES FILLES DE LA CHARITE

Sur les Filles de la Charite devenues disponibles,
au nombre de vingt-six, comme nous l'avons racontA
pr6c6demment, par le fait qu'elles-ont 6t6 remplackes
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ha 'h6pital g6neral de Shanghai par d'autres religieuses, le Bulletin catholique de Pikin (janvier 1914)
donne les renseignements suivants :
(( Sur les vingt-six Filles de la Charit6 ainsi devenues
disponibles, quatorze sont parties dans le nord de la
Chine, douze sont rest6es dans le sud, les unes pour
renforcer les maisons anciennes, les autres pour en
fonder de nouvelles.
( Cinq sont venues dans le vicariat de PNking dont
trois pour le Jen-t'se-t'ang et I'h6pital Saint-Vincent
APekin et deux pour ouvrir une nouvelle ecole.
( A Pao-ting-fou, Mgr Fabregues en recoit quatre
qui tiendront, pour commencer, un orphelinat et un
dispensaire.
SA Shanghai meme, un groupe de six sceurs prend
la direction d'une vaste maison organis&e par 1'initiative et le perseverant labeur d'un excellent chr6tien,
appartenant a la municipaliti chinoise. L'ceuvre comprend un h6pital pour les malades des deux sexes, un
hospice de vieillards et de vieilles, des classes, un dispensaire, en tout une clientele de pres d'un millier de
personnes.
SA Wenchow, dans le vicariat du Tch&-Kiang
oriental, quatre soeurs sont allkes fonder un 4tablissement, dispensaire et h6pital. ,
Sur la nouvelle ecole, ouverte par les soeurs a Pekin,
la meme Revue donne les details suivants :
( Depuis trois mois d6ji, une nouvelle ecole de filles
a 6t6 ouverte a PMkin pour les enfants,tant europ6ennes
que chinoises : c'est l'Institution du Sacr6-Coeur, dirigee par les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Elle"
compte dbj& plus de cinquante eleves. On y enseigne
le francais, 1'anglais, l'allemand, le chinois, la musique,
la couture, le dessin, la peinture.
, L'icole est situee San liao hou t'ong, une rue qui
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donne sur le Ouang iow tsig ta kit, dans la ville tartare, prbs du Glacis autrichien, a deux pas des LUgations.
t Elle est etablie dans une ancienne maison mandarinale, trks heureusement aminagi e sa nouvelle destination.
« Cette ecole 6tait d6sirie depuis longtemps. Nous
avons le ferme espoir, que, grace L son exceUente
direction, son succes ira encore en s'accentuant.
" Heures des cours : le matin de 8 h. I5 k ix h. 15;
le soir de 2 heures a 4 heures.
( Congs : mercredi et samedi apres-midi. -

LES CATECHISTES
Dans I'6tude suivante, it est question spocialement de 1a Chine et on
allgue en particulier le t6moignage de Mgr Reynaud, vicaire spostolique lazariste de Ning-Po; it expose le r8le considerable des a catechistes a. A cause de cela nous citons cette itude. Mais ce n'est pas de
la Chine seulement qu'il s agit; c'est de tousles pays oi les missionnaires
travaillent k implanter la foi, que s'entendent les renseignements que
nous transcivons ici. Its sont tires des Annales de la Sainte-Enfance,
aumiro de decembre 913.

Les lignes suivantes, extraites de l'Acho du Changtong (numero de septembre 1913) feront voir a nos lecteurs ce que sont ces precieuxauxiliaires, leur necessite,
comment on les forme et ce que cofite leur entretien.
I' Qu'est-ce qu'un catichiste?
Le cat6chiste est le precurseur du pretre dans les
centres o.i le missionnaire ne peut se prisenter sans

risquer d'etre 6conduit on de precber sans fruit; le
Smidiateuw on intermediaire oblige le plus souvent, -

la

Chine 6tant le pays de la mediation en toute affaire,
- le porte-voix, le suppliant du missionaire, 1'homme
de sa droite, son auxiliairepar excellence dans l'ceuvre

de la propagation de la foi.

-

255 -

t Les catichistes, 6crit le R. P. Castels, S. J., ce
sont les missionnaires laiques, auxiliaires de choix,
qui se dispersent sur toute l'6tendue du territoire attribuA 5 leur zble, tant pour y preparer que pour y maintenir l'euvre d'evanglisation, et qui par un divouement sans limites, leur experience des choses du pays,
leur tact pour gagner les sympathies de leurs compatriotes,s'imposent partout et rendent possible aux missionnaires pritres ce que l'on pourrait appeler l'evangilisation a distaxce : sur leurs traces arrive le pratre
qui n'a plus qu'a faire la moisson dans les champs
laboures, ensemences, gard6s par ces intr6pides collaborateurs. »
( ... Sentinelles avanc6es, dit Mgr Reynaud (i), les
catechistes sondent et pr6parent le terrain aux pretres
qu'ils remplacent un peu, instruisent les cat6chumenes,
arrangent les difficultes locales, prechent aux paiens,
baptisent les moribonds et president aux r6unions du
dimanche dans les chapelles iloignies, dont ils sont
les gardiens. Leur apostolat est done aussi multiple
que miritoire et fructueux. ,
Et il n'y a pas seulement les catechistes-hommes qui
peuvent aider efficacement le missionnaire, il y a aussi
les cat6chistes-femmes : vierges, veuves ou femmes
chretiennes.
( Semblables a cette femme de l'Fvangile qui mele
le levain a la pate, elles font entrer en fermentation la
masse inerte des infideles, et partout oa elles ont
passe, le missionnaire trouve des cceurs pr6pares, des
esprits dociles, des germes pr6cieux de conversion,
qu'un rayon de la grace fera &clore t6t cu tard.
« ... N'est-ce pas en quelque sorte par leurs mains
que sont envoy6s au ciel ces troupes nombreuses d'en(i)

Mgr Reynaud. Une autre Chine, p. 148.
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fants nes de parents infideles, anges arrach6s au demon,
qui, devenus aupres de Dieu des intercesseurs puissants, font descendre sur nos missions, sur leur patrie,
sur leurs cruelles families, la divine roske qui peut
amollir les cceurs les plus endurcis? Nous manquons
de termes pour louer la patience et le d6sinteressement
de ces infatigables baptiseuses...
( Qui instruit les petites filles et cat6chise les jeunes
paiennes dont Dieu a touch6 le cceur? Qui ricite de
longues prieres et veille a la conservation de ses d6votions traditionnelles dont se nourrit la foi et la piet6
de nos neophytes : le rosaire, l'office de la sainte
Vierge, le Chemin de croix? Qui enfin prepare, sans y
songer, la r6forme la plus profonde au sein de la societe
chinoise, en purifiant le foyer domestique et en restaurant la famille par une action lente et inapercue, mais
irr6sistible! Nous n'h6sitons pas & le dire : les vierges
et les femmes chr6tiennes (I).,
2° Necessiti des catickistes.
Quels que soient les r6sultats de conversions obtenus
jusqu'a ce jour en Chine, environ un million et demi
de baptises et un demi-million de catkchumbnes - sur
plus de quatre cent millions d'habitants - la propagation de la foi y est encore A son point de d6part comme
aux temps apostoliques.
Or, dans la primitive Eglise, les ap6tres 6taient
second6s par des auxiliaires m6mes laiques; saint Paul
parle souvent de ces aides qui partageaient ses rudes
labeurs et lui rendaient de si precieux services.
D'ailleurs, en Europe, en France mnme, actuellement, les pr8tres ne se servent-ils pas d'ap6tres laiques
pour pr&cher J6sus-Christ dans les milieux oi, ils ne
(t) R. P. Brouillon. S. J. Mimoires sur Petat acluel de la Mission du
Klang-nai;, p. 202.
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peuvent penitrer, de catichistes volontaires pour suppl6er au travail qu'ils ne peuvent aboutir a faire,
malgr6 leur activit6 et leur zele?
Quoi d'itonnant qu'en Chine, terre paienne et pr6venue contre toute religion, on ait besoin de cat6chistes
pour pr6parer I'ceuvre du missionnaire, la seconder ou
la completer. Sans cat&chistes, les conquetes des missionnaires sont presque impossibles oiu destinees pour
la plupart i revenir au paganisme.
3' Formationdes catickistes.
I1 n'enest pas des cat6chistes comme des s6minaristes.
Ceux-ci doivent etre 6lev6s, des le plus jeune Age, dans
les serres chaudes du siminaire; et il faut attendre
bien des annies avant que le sacerdoce en fasse des
cat6chistes d'elite; tandis que le catichiste peut etre
un homme marie et capable d'etre mis en activit6 apres
quelques mois, un an, le temps d'etre suffisamment
instruit pour instruire les autres.
Acoles de cateckistes.
Pour etre de vrais auxiliaires du missionnaire, on
comprend que les cat6chistes doivent etre des hommes
de choix, prudents, instruits et divoubs, car ils ont
besoin de prestige et d'autoriti pour s'imposer et faire
accepter la religion qu'ils pr&chent.
II faut done A ces hommes un temps de formation
apostolique.
La bonne volont6 assaisonn6e de quelques bons conseils ne suffit gias, il faut la science, la pi6ti et 1'entrainement. On n'improvise pas un cat6chiste.
Une ere de prosperit6 s'ilvera dans le vicariat, le
jour oii l'on aura pu enfin ouvrir 1'6cole de cat6chistes
et pourvoir A I'entretien des grands el6ves de cette
ecole, et au sortir des cours, A leur entretien au poste
qui leur sera assigni par le missionnaire.
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Et ce n'est pas une ecole qu'il faut, c'est deux : une
ecole pour les hommes et une autre pour les femmes.
4* Evtretiex des catickistes.

C'est la question la plus difficile i risoudre, parce
qu'elle ne depend pas du seul bon vouloir des missionnaires.
A quel prix rvient un catechiste! On ne peut fixer
un salaire uniforme, cela d6pend de la categorie des
cat6chistes, car il y aplusieurscategoriesde catichistes:
les cat6chistes maitres d'icole qui sont a poste fixe, les
catichistes pr6dicateurs qui vont de chr6tientis en
chritientes, y s6journant le temps n6cessaire pour l'instruction et la formation des nouveaux chritiens, enfin
les catichistes qui accompagnent le Pere, charges de
disposer hommes et choses durant la mission et de
debrouiller au mieux les affaires, s'il y a lieu.
Cela d6pend, en outre, des contr6es, car la vie est
plus chore aux approches des grandes villes.
On peut n6anmoins fixer une moyenne de 7 ligatures,
soit environ 18 francs par mois pour un cat6chiste;
18 multiplid par 12 mois 6galent 216 francs et... largement 220 francs. Pour 220 francs, on peut done entre-

tenir un pr6dicateur pendant un an.
Avec des cat6chistes, le regne de J6sus-Christ ne
pent pas manquer de s'6tendre.
Que d'imes sauvees grace aux catechistes.
Que de murites pour le ciel pour .ceux qui contribuent a I'ceuvre des catechistes!
Ames g6n6reuses, donnez-nous des cat6chistes!
F. H.
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TCHE-LI SEPTENTRIONAL

En tete du compte rendu des Fruits spirituels dans le Tche-li septentrional pour 1912, se trouve une importante notice historique sur ce
vicariat. Nous la traduisons du latin.
I. DU

HISTOIRE SUCCINCTE

VICARIAT DU

TCHE-LI

SEPTENTRIONAL

La ville de P6kin, appelee anciennement Cambalu,
requt la foi catholique des le treizieme sidcle, grace au
zile des fils de saint Francois. Le plus c6elbre de
ceux-ci, Jean de Mont-Corvin, aborda sur ces rivages
vers 1288 et fut nomm6, par le pape Climent V, archeveque de Cambalu, avec plusieurs 6veques suffragants.
Dans le cours des temps, apres le renversement de la
dynastie des Yuen, la pers4cution survint et la religion
chritienne disparut bient6t completement.
Vers la fin du seizieme siecle, en 1582, le P. Mathieu
Ricci, de la Socikti de J6sus, arriva en Chine avec deux
compagnons et, en 16ox, il 6tait d6ja en faveur aupres
de certains mandarins de l'empereur Ouan-Li, de la
dynastie des Ming., Des cette 6poque, la Mission de
P6kin commenca a prosp6rer, grace surtout a la protection de la dynastie des Tsing; elle avait fait,
en 165o, des progres si remarquables, que les Missionnaires purent, avec le secours de l'empereur ChounDje, batir une grande 6glise (Nan-Tang), et, en 1688,
le pape Alexandre VIII, 1'rigea en siege episcopal,
avec juridiction sur la Mongolie, la Mandchourie, le
Chan-Toung, la province entiere du. Tch6-li, la Coree
et autres r6gions.
Trois autres 6glises furent bAties dans la ville de
P6kin, dent deux, le P6tang (1693) et le Toung-Tang
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1I655), par les Peres J6suites, et 1'autre, le Si-Tang
,1723), par M. P6drini, lazariste. Celui-ci fut pendant
plusieurs ann6es pr6cepteur de 1'empereur YoungTcheung et put offrir a la Sacree Congr6gation de la

PEKIN;

NAN-TANG, ANCILNNL CATHEDRALE
lEgiise de t im:aculde-Conception.

(1650)

Propagande une eglise batie a ses frais. Sous l'empereur Kang-Hsi et principalement sots ses successeurs,
sevirent plusieurs persecutions pendant lesquelles un
bon nombre de fideles, Missionnaires et 6v&ques, avec
un courage invincible, subirent la mort ou l'exil.
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A la suppression des Jesuites par Clement XIV, le
roi de France, Louis XVI, en 1783, demanda a la
Propagande que les Lazaristes leur fussent substitues
dans les Missions de Chine fondCes par- Louis XIV;
cette demande fut agreee par bref en 1784.

PEKIN; ANCLXN PErTANG'
Ancienne

6glise Saint-Sauveur,

Palais imperial.
dans 1'enceinte du

De l'immense diocese de P6kin fut d6tache, en 1696,
ie vicariat apostolique du Chensi et du'Chansi. Dans la
suite, successivement, furent soustraites la juridiction
de Pekin: Ia Core en i831, les provinces L6ao-Toung
(~andchourie et Mongolie) en i838,. la province du
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Chan-Toung en i839, enfin la Mongolie ea 1840, qui,

toutes, furent brigees en vicariats indipendants.

PEKIN. -

TONG-TANG

Eglise Saint-Josepb.

A la mort de Mgr G. Pires, lazariste (i838), malgr6
le v6to du Portugal qui se refusait a nommer an antre
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titulaire, le Saint-Siege nomma Mgr Jean de Francar
Castro e Moura, lazariste, portugais lui aussi, 6•eque
de Claudiopolis, vicaire apostolique et adainistrateur
du diocese de Pekin (1838-1846).
Sur le refus de ce dernia, Mgr Mouly, C. M., alors

vicaire apostolique de Mongolie, en requt la charge.
Enfin, a la pribre du meme Mgr Mouly, en 1856, on
partagea Iantique diocese de Pekin en trois vicariats
apostoliques : le Tch6-li septentrional et P6kin, le
Tche-li m6ridio-occidental (Tchen-Ting-Fou) et le
Tch6-li 'miridio-oriental (Ho-Kien-Fou).

L'ann6e suivante, 1857, Mgr Mouly, qui gardait
toujours I'administration de la Mongolie, abandonna
ce vicariat & Mgr Daguin, C. M.
Par d6cret. du Saint-Siege, la partie orientale du

vicariat du Tche-li septentrional fut d6tach6e en 1899,
pour former un vicariat distinct sous le titre de Tch6-li

oriental "(Young-Ping-Fou).
A son tour, le district de Pao-Ting-Fou fut s6pzr,
du Tchi-li septentrional et constitu6 en vicariat central, le 14 fivrier g91o.
Enfin, par d6cret de la Propagande du 27 avril 1912,
le district de TientsinfQu fut de m&me s6par6' du
Tch6-li septentrional et devint le vicariat du Tche-li
maritime.
II. -

t. -

HI1RARCHIE CATHOLIQUE DE PEKIN

Aglise arckifiiscopale de Camrbalu

I' Jean de Monte Corvin, 0. S. F., Ila en 13o7,
Ssacri en I3o8, mort k Pikin en 1328.
2° R. P. Nicolas, O.S.F., 6lu en i333,morten I338.
30 R. P. Cosmas, O. S. F., transf6r6 a Sarai en 370.
Nous trouvons ensuite onze 6v6ques qui porterent ce
titre, mais n'allkrent j"amais en Chine de 1370. 1483.
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Aglise episcopale de Pekin

il Bernardin della Chiesa, v6nitien, O. S. F.,
en 1696, fixa sa residence i Lin-Tsing-Tcheou (Chantoung); publia a Pekin, la bulle : Ex ilia die (rites chinois), et mourut le 21 decembre 1721.
2' Le R. P. Frangois de la Purification, augustinien
italien, elu en 1729; il fit paraitre deux lettres pastorales qui furent supprimbes par Benoit XIV (Bulle
Ex quo singulari), mourut a Macao, le 31 juillet 1731,
sans etre alle jusqu'a Pekin.
3' Polycarpe de Souza, S. J., ne a Coimbra, le 26janvier 1697, jisuite en 1712, arriva en Chine le 26 aoit
1726, elu en 1740, mourut a Pekin le 26 mai. 1757.
Godefroi de Laimbeckhoven, S. J., 6evque de Nankin et administrateur de P.kin.
II envoya administrer Pekin, le P. Joseph de SainteTh6rise, Carme Dichauss6, design6 par la Propagande, et mourut le 22 mai 1787.
4" Jean Damascene de la Conception, O. S. A.,
sacre a Si-T'ang, mort a Pekin, en 1781.
Joseph de Espinha, ex-jesuite portugais, entr4 dans
la Compagnie de Jesus en 1739, administrateur, mourut a Pekin le 1o juillet 1788.
5" Alexandre de Gouvea, nomme le 22 juillet 1782,
arriva a P&kin, en janvier 1785 et mourut le 6 juillet 18o8.
6' Joachim de Souza-Saraiva, C. M., eveque de
Typasa, nomme coadjuteur avec future succession, ne
put arriver jusqu'a P6kin, mourut a Macao le.6 janvier 1818.
Gaetan Pires-Pereira, C. M., ve~que de Nankin, ne
put arrive; a Nankin; administrateur de Pekin (18i81838), mourut A P6kin le 2 novembre 1838.
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Jean de Franra-Castro e Moura, C. M., fut le dernier 6veque de Pekin nomm6 par le roi de Portugal et
design6 par le Saint-Siege administrateur de Pekin;
il refusa cette -dignite. Un d6cret du 29 avril 1846 lui
retira la juridiction sur P6kin. Revenu au Portugal. il

.PEKIN. -

LE NOUVEAU

PE-TANG

(1899)

rut nomm6 eveque de Porto et mourut le 14 octobre 1868.
3. -

Vicariat de Pikin et Tckh-li septextrional (i856)

i* Joseph Martial Mouly, C. M., eveque de Fussulan, vicaire apostolique de Mongolie (28 aout 1840) et
le dernier administrateur apostolique du diocese de
Pekin, de 1846 i I856; ensuite vicaire apostolique du
Is
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Tch6-li septentrional (i856., mourut a P6kin le 4 d6cembre 1868.
J.-B. Anouilh, C. M., 1lu coadjuteur du vicaire
apostolique de P6kin le 22 juin 185i, vicaire apostolique du Tch6-li occidental le 14 d6cembre 1858; fut
ensuite d6charg6 de la coadjutorerie de Pekin (1864,.
2" ldouard-Francois Guierry, C. M., elu 6veque de
Danaba et coadjuteur avec future succession le 3o avril
1864. Transf6r6 au Tche-Kiang en septembre 1869.
3' Louis-Gabriel Delaplace, C. M., eveque d'Andrinople, transf6r6 du Tche-Kiang, mort a P6kin le
24 mai 1884.
4° Francois Tagliabue, C. M., 6veque de Pompeiopolis, transf6r6 du Tch6-li occidental le 15 aoft 1884,
mort a Pekin le 12 mars 1890.
5* J.-B. Sarthou, C. M., 6veque de Myriophite,
transf6r6 du Tch6-li occidental le 6 juin 189o, mort
le 15 avril 1899.
5* Alph. Favier, C. M., 6 v&que de Pentacomia et
coadjuteur avec future succession le 12 novembre 1897,
vicaire apostolique le 13 mai 1899; dec6de le 4 avril
1905.
7* Mgr Stanislas Jarlin, C. M., d6ja coadjuteuravec
future succession, succ6da a Mgr Favier.

PROGRES DE LA MISSION

DE PEKIN

On lit dans l'cho de Tien-;in (17 aoit g193):

Nous avons lu avec int6r&t le rapport annuel, au
point de vue des r6sultats religieux, de la Mission de
P6kin et Tch6-li Nord, confi6e a MM. les Lazaristes et
formant un 6vech6 dont Mgr Jarlin, au Pe-Tang, est
le titulaire.
Le nombre total des chr6tiens d6pendant de la Mis-
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sion s'6lve a i33 5S5. En plus, 3i i63 catchumenes
recoivent leslecons religieuses. Au cours de l'ann6e,
37 465 adultes ont &t6baptis6s.
La Mission comprend 23 pretres lazaristes europ6ens
et 9 chinois, 6 pretres seculiers europeens et 35 chinois. Le grand s6minaire (philosophie et theologie)
renferme 37 l66ves et le petit s6minaire (classes de
latin) en compte 131. Quatorze colleges, dont 4 ecoles
normales, 5 de langues et sciences europeennes et
5 d'6tudes chinoises, ont ensemble 969 6tudiants des
deux sexes. Dans 990 &coles, dont 1 628 de catichumenes, l'enseignement est donni • 48 995 enfants,
filles et garcons.
La Mission compte 5x glises europeennes, 3o8 chapelles publiques, 22 oratoires.
Les religieuses sont au nombre de Io5 : 4o Filles de
la Charit6 et 65 Filles de Saint-Joseph; elles sont r6parties en 22 maisons. Les FrEres Maristes sont au nombre
de 46: 29 europ6ens et 17 chinois.
Durant ces douze mois, dans to dispensaires,
352 197 malades ont 6t6 soign6s.
La population des pr6fectures de Chouen-Tien-Fou
et de Suen-Houa-Fou, que comprend la mission, 6tant
au total de 4324175 habitants, la proportion est done
de I chretien pour 32 habitants.
Ce rapport des douze mois 6coules, du I"juillet 1912
au 3o juin 1913, pr6sente sur les ann6es prec6dentes
un accroissement de l'influence et de la p6netration
catholiques, dont nous sommes doublement heureux,
pour les indigenes d'abord et ensuite pour nos excellents missionnaires, qui obtiennent ainsi la r6compense m6ritee de leurs gCnereux efforts.
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NOTICE SUR M. PAUL-JOSEPH OUANG
Lazariste chinois (1837-1913).

Le 7 fevrier 1913, i neuf heures du matin, s'iteignait paisiblement a P6kin, sans agonie, A l'Age de
soixante-seize ans, le dernier repr6sentant de l'ancien
diocese de Pekin, c'est-a-dire d'un 6tat de choses dont
la g6neration actuelle ne se doute meme plus. Par son
origine, M. Paul Ouang appartenait en effet a la mission portugaise, ou comme on dit encore maintenant
dans les vieilles chr6tientes, 6tait un chr6tien du
Nantang (Nantang kiao-you). Quand Mgr Castro, le
dernier lazariste portugais, se retira, laissant a
Mgr Mouly l'administration de tout le diocese de
P6kin, M. Paul Ouang n'itait age que de onze ans. II
se rappelait encore ce changement, surtout grice a
une parole de sa pieuse mere, qui, le jour oi arriva
cette nouvelle, dit le soir a la priere du soir : c(Nous
avons un nouveau pape (Pie IX venait d'etre elu), et
un nouvel 6veque (Mgr Mouly); aujourd'hui nous
allons faire la priere la face tourn6e vers 1'occident. )
I1 6tait au petit s6minaire de An-Kia-Tchouang ou
Ngan-Kia-Tchouang, actuellement chr6tient6 de
Paotingfou, quand une grave d6cision du Saint-Siege
(1856) vint divisiser le diocese de Pekin en trois vicariats apostoliques, dont I'un 6tait confi6 aux j6suites.
M. Paul Ouang, appartenant par son lieu d'origine,
Tchao-Kia-Ou (district de Jen-Ts'iou-Sien), au vicariat
des jisuites, devait naturellement &treremis entre les
mains de nos successeurs. Mais les nouveaux arrives
firent savoir a Mgr Mouly qu'ils avaient d6cide de
n'accepter aucun des el6ves de son s6minaire, quelle
que ffit leur origine; qu'il 6tait done libre de garder
et de renvoyer ceux qu'il voudrait; le tout a ses risques
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et pbrils. C*est grace Acette circonstance que M. Ouang
dut de rester parmi nous. Mgr Mouly le garda et ne
le regretta jamais.
Aprbs la guerre de 186o et la translation de la r6sidence 6piscopale de An-Kia-Tchouang A PNkin,
M. Ouang vint continuer au Vieux-Petang ses etudes
philosophiques interrompues. Quand, cette ann6e-l1,
Mgr Mouly fit en Europe ce voyage qui fut un v6ritable triomphe, il emmena avec lui un 61lve de
philosophie, qu'il avait juge convenable de conduire a
notre s6minaire interne de Paris. " Ce jeune homme,
6crivait le pr4lat, est pieux, instruit comme chinois
dans la litterature de son pays, et doui d'un jugement
et d'une intelligence au-dessus de la moyenne. II avait
compris promptement et fort bien les matibres de la
logique; il sait toucher l'harmonium par principes, et
a de bonnes dispositions pour la musique europeoreligieuse, avec une voix juste quoique faible. x
Cet 6l1ve si lou6 par Mgr Mouly n'6tait autre que
notre confrere d6funt, M. Paul Ouang, alors Ag6 de
vingt-quatre ans. Tel il est depeint ici, tel il resta
toute sa vie.
Toutefois il ne lui fut pas donn6 d'atteindre le but
de son voyage. A Changhai, Mgr Mouly fut amen6 a
changer d'opinion au sujet de l'utilitb de ce voyage
pour son compagnon. « Apres de nouvelles r6flexions,
dit-il, nous avons juge plus convenable de le renvoyer
h P6king finir son cours de philosophie, et puis sa
th6ologie avec ses anciens condisciples. M. Ouang
jouissait deji du bonheur qu'il allait avoir de voir
nos sup6rieurs et nos confreres de Paris, et sp6cialement le pape Pie IX a Rome, de sorte que notre
nouvelle determination lui fut tres sensible et lui
arracha des larmes. II eut pourtant assez de vertu pour
se r6signer convenablement, et consol6 par I'achat de
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quelques petits objets europdensdont je lui fis pr6sent,
il regagna Piking un peu satisfait. n
Ce fut lI le seul voyage fait par M. Ouang hors du
vicariat, durant le cours de sa longue existence.
A part deux annees passees a Tientsin, en qualit6
de vicaire de M. Favier, alors procureur a Saint-Louis
Tien-tsin), M. Paul Ouang a passe toute sa longue
carriere sacerdotale au P6tang, soit comme Sup6rieur
du s6minaire, soit comme directeur de la SainteEnfance, soit surtout comme cure de la paroisse.
M. Paul Ouang fut toute sa vie un digne et venarable pretre. C'est l'impression qu'il faisait sur tous
ceux qui l'approchaient, meme sur les Europ6ens.
Etant vicaire a Tientsin, M. Dillon, alors consul de
France, lui t6moigna une particuliere confiance. II
6tait d'une r6gularit6 invariable, present k tous les
exercices, et cela jusqu'a ses derniers jours; a ce point
que, ne pouvant se rendre a l'oraison, il ne discontinuait pas pour cela de se lever avec la communautd a
quatre heures et de faire l'oraison dans sa chambre a
la mme heure que tout le monde. Son attachement
a nos usages allait meme jusqu'. l'entetement. II
n'6tait pas de ceux qui voient un progres dans tout
changement. Le remaniement perp6tuel des usages et
des pratiques anciennes, des fetes et des abstinences
de l'ann6e le faisait maugreer tout bas. Dans une de
ses r6eptitions d'oraison, il s'accusa un jour d'avoir
murmure contre lintroduction d'un nouveau chant
et d'un nouveau formulaire de prieres en latin.
Grice a sa r6gularite, toute sa vie fut d'une 6galite
tout . fait remarquable. Pendant quarante ans, on l'a
toujours vu remplir ses divers offices avec la meme
exactitude irr6prochable. II ne quittait sa chambre que
pour aller au confessionnal, et vice versa.
Les confreres europ6ens se rappelleront longtemps
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la politesse de ce v6ndrable vieillard, remerciant
chaque fois pour la plus petite marque de sympathie.

M. PAUL OUANG
Lazariste chinois (1837-1913).

11 avait le sentiment tres prononc6 du respect et des
-gards dus a la hi6rarchie. Malgr6 son grand age et
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la faiblesse de ses jambes, qui pouvaient a peine le
porter, il ne laissait aucun pr6lat, meme de passage,
sans le reconduire jusqu'a sa voiture. Quand Monseigneur revenait d'une tourn6e de confirmation, M. Paul
Ouang ne tardait pas i venir lento pede, saluer son
6veque et lui baiser l'anneau; il ne se serait jamais
cru dispense de cet acte de respect, m6me par ses
infirmites.
Outre les services tres r6els que M. Ouang a rendus
a la Mission par ses travaux dans le saint ministere,
il est encore un point de vue special qui lui vaut une
place absolument a part parmi les bons ouvriers de
I'ancienne mission. M. Ouang &tait un vrai lettre; il
connaissait et 6crivait tres bien le chinois. Grace ison
labeur incessant, ne perdant jamais son temps, il a
compos6 on traduit plusieurs livres de religion. La
dernimre de ses nombreuses publications est celle de
ses sermons, 6cho d'un apostolat de quarante ans.
La seule enumeration de ses ceuvres donnera une idke
de son labeur et de son mirite. II a publi :
"i Tchen Tao Kie Y. Solution des doutes contre la
vraie religion.
2" Pien Tao Tsien len. Dissertations 6elmentaires
faites surla religion chretienne.
3° Nu Sui Tien Sing. Manuel de la jeune fille.
4° Tcken Siou Siun Fan. Instructions pour les Vierges
chr6tiennes.
5" Tche Tai Chen Pien. Le fouet spirituel des ames
tildes.
6" K'ing Che Kin Chou Tche Kie. Explication de
1'Imitation de Jesus-Christ.
7' Tan Tao Y Kao. Plans de sermons : I. Hom6lies
sur les 6vangiles du dimanche. - II. Sermons pour
les fktes. - III. Sermon sur la devotion envers la
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sainte Vierge. - IV et V. Sermons pour les retraites.
- VI. Melanges.
8 0 TRADUCTIONS.

-

I.

Mfoo Siang Yesou

Kounan.

M6ditations sur la Passion, du P.-L. Dupont. II. Lien Ling Cheng Yud. Mois des ames du Purgatoire. - III. Tchao Pae Cheng Ti. Visites au saint
Sacrement de saint Alphonse de Liguori. - IV. Cheng
Mou Cheng Fan. Imitation de la sainte Vierge. V. Tsou Tchou Cheng Fan. Imitation de J6sus-Christ;
le quatrieme livre est seul de lui completement. Mais
l'ouvrage entier a 6t6 retouch6 par lui.
A cette longue liste, il faut ajouter les ouvrages
publiCs sous le nom de Mgr Delaplace, qui tous ont
renu le dernier coup de pinceau de M. Paul Ouang.
Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini
tui!
TCHt-LI MARITIME
On lit dans fPckho de Tientsin, 29 novembre 19J3 :

( A l'ouest de l'Extra-Concession francaise, au dela
du canal, sont commenc6s de vastes travaux de constructions. C'est, en effet, la l'endroit choisi par
S. G. Mgr Dumond, dont I'installation au Holo, dans
la cit6, n'6tait que provisoire, pour 6tablir le centre des
ceuvres du nouveau vicariat, c'estl aussi que sera transport6 l'h6pital g6n6ral. Sous la direction aussi intelligente que zI66e du R. P. Fleury, procureur de la Mission du Tch6-li maritime, les travaux ont d6ja pris une
forte avance. Sur la prolongation de la rue Saint-Louis
seront construits le s6minaire, la maison et l'h6pital
g6neral, avec toutes les ameliorations d6sirables et un
jardin, toujours si n6cessaire aux malades. Face a la
prolongation de la rue du Baron-Gros s'6lvera la future
":cthdrale,dans une situation qui ne manquera pas
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d'embellir cette longue avenue de notre concession.
Enfin sur une nouvelle voie reliant les rues du BaronGros et Saint-Louis prolong6es, les fondations du futur
eveche sont deji commencies.
, Nous ne pouvons que feliciter Sa Grandeur de la
d6cision qu'elle a prise et tout particulierement la
remercier pour les ameliorations projetees en ce qui
concerne 1'h6pital g6neral. ,

AFRIQUE
TUNIS
Lettre de M. PAGES, Pritrede la Mission,
h M. FIAT, Supirieurgindral, e Paris.
Tunis, boulevard Bab-Benat, x5; Villa Saint-Vincent-de-Paul,
8 decembre 1913.

Ce matin, 8 d6cembre, sous la protection de Marie
Immaculee, les fils de saint Vincent de Paul ont 6t6
officiellement install6s dans leur nouvelle residence.
Des la sixieme heure, M. le Sup6rieur d'Alger, qui
a tant fait pour la maison Le Tunis, montait i l'autel
pour y c6Clbrer la sainte messe en presence des seurs
du Fourneau et de la Creche. La joie rayonnait sur
tous les visages; nous sentions que nous ne faisions
qu'un cceur et qu'une Ame. Saint Vincent de Paul 6tait
lt avec ses enfants.
La maison de Tunis est desormais constitute. Que
Dieu b6nisse cette fondation, si chore a la double
famille de saint Vincent de Paul!
Le soir de ce jour, a cinq heures, nous nous sommes
r6unis de nouveau, mais cette fois sous la pr6sidence
inattendue de Mgr Combes, archeveque d'Alger et de
Carthage. Sa Grandeur,toujours si bonne, si paternelle,
si d6vou6e a nos ceuvres, nous a m6nag6 cette agr6able
et honorable surprise. La pauvret6 a eu largement sa
part en cette circonstance : nous n'avons pu donner a
Monseigneur, pour la b6nediction du tres saint Sacrement, qu'un humble surplis et une 6tole, nous n'avions
pas de chape.
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A l'issue de la cer6monie, j'ai cru devoir remercier
Sa Grandeur, M. Leborne et nos chores soeurs. J'6tais
emu et les larmes se sont m•lCes a mes paroles.
Nous voila donc, mon cher confrere et moi, dans
notre petite maison,qu'un excellent chr6tien de Paris a
bien voulu acheter pour nous; nous serons ses locaLaires. La demeure est modeste, mais confortable, et
repond a tous nos besoins. Nous sommes sans cohabitation, ind6pendants de tout voisinage, non loin de la
gare, avec arret du tramway 6lectrique devant la porte.
Notre petite chapelle, quoique enclav6e dans l'immeuble, est s6parbe de la maison d'habitation par un petit
jardin. C'est parfait.
Jean PAGES.

ABYSSINIE

LA MORT DE MENELIK
Les journaux du z8 decembre z193 ont public la note suivante :

On annonce la mort de l'empereur d'Abyssinie,
M6n6lik II. Depuis plusieurs annees, son 6tat de sant6
6tait tel qu'i plusieurs reprises sa mort avait 6t6
annoncee. Frapp6 de paralysie, il restait enferm6 dans
son palais sans que personne pft meme le voir.
M6nelik II, on s'en souvient, 6tait n6 le 17 aoit 1844.
Simple roi du Choa, il devint empereur d'fthiopie en
S189, grace a l'appui de 1'Italie, qui lui fourissait de
l'argent et des fusils. II avait 6pous6 en I863, Ouizero
Taitou, la fille de Boutoul, de la famille du ras Gabric.
Lidj J6assu, fils de feu la fille Schoagasch du n6gus
et du ras Micael Ouwollo, n6 en I897, avait Rt6 proclam6
heritier du tr6ne en 90o8.
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Depuis longtemps, les renes du pouvoir 6taient entre
les mains de l'imp6ratrice Taitou et de I'hMritier du
tr6ne.
RENSEIGNEMENTS
par M. BA

SUR LA MISSION D'ABYSSINIE
rK~At
, PIretr

de
I la Mission.

Nous constaterons d'abord 1'6tat actuel de la mission;
nous dirons ensuite quelques mots des diverses tentatives faites depuis 1905 pour en procurer le progres.
°1Etat actuel (mai 1913.

11 n'a guere change; c'est toujours la meme impossibilit6 physique d'avancer, les memes vexations. II y
a quelques mois, plusieurs de nos catholiques furent
enchain&s pour la foi,meme des enfants a la mamelle.
La tribu des Irobs, au milieu de laquelle nous sommes
etablis, est entierement catholique, et compte plus de
I 6oo Ames. Dans notre poste de Gouala oi nous sommes
tout simplement 1, tolre6s ,, le zile est absolument
interdit; surveill6s, 6pies par des pr&tres hr6tiques,
a la moindre conversion qui se produit, ce sont des
cris, des accusations, des plaintes contre nous; et le
gouverneur apeure sevit. Ajoutons que l'6v4que copte
d'Adoua ne cesse de menacer ce chef de ses foudres
et de ses excommunications, s'il ne-s'oppose au d6veloppement de la religion catholique. Done rien a
attendre de ce chef apeure et m6chant.
Malgr6 ce triste 6tat, nous avons dans ce district de
Gouala pres de 35o catholiques diss6mines un peu partout.
Ce qui nous fait un total de 2000 catholiques, si on
y ajoute ceux du sud, a Ankober.
- Vcila done en resumn
: 2oo0 catholiques.
- Une moyenne de 7o a 8o conversions par an.
- 13 pr6tres et moines indigenes.
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- 14 religieuses indighnes.
- Un collge de filles (36).
- Un college de gar;ons (68), y compris les 22 seminaristes.
Ecoles et catechismes : 55o enfants.
2 dispensaires (4oo malades par mois,.
Ces quelques chiffres, sans doute, sont bien peu 6loquents par eux-memes; mais ils prouvent pourtant que
nous ne sommes pas inactifs et qu'un certain bien se
fait.
Que de fois ne nous a-t-on pas dit : 11 n'y a rien a
faire en Abyssinie! , C'est faux! - On y a les mains
li6es, c'est vrai! on y est confine, parque dans d'affreux
deserts, oi• la sant s'epise vite; c'est encore vrai! mais
il faut envisager l'avenir, et tout semble nous annoncer
que l'ire de liberte a laquelle nous aspirons depuis si
longtemps, ne va pas tarder a s'ouvrir. Et avec laliberte,
ce sont des milliers d'&mes que nous aurons i recueillir,
car elles nous connaissent, ces ames, elles nous
appellent, elles nous tendent les bras. Quant a se convertir maintenant, elles n'osent; confiscation desbiens,
la prison, les chaines, le mepris et les vexations de
leurs parents schismatiques, tous ces maux les menacent, les arratent. Elles attendent. Mais le grain cache
en terre finira bien par germer. Nous sommes a cette
periode pr6paratoire que toute les missions ont connue;
un jour viendraoii d'autres recolteront dans l'all6gresse
ce que nous aurons seme dans la souffrance, 1'effacenment et le silence.
20 Diverses tentatives faites depuis o905 pour avancer.
Deux points, en particulier, nous attiraient : la tribu
des Camantes a l'est et les catholiques abandonn6s
d'Ankober, au sud.
I' Tribu des Camantes.
En 1906, le chef de cette tribu, qui se trouve aux
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environs de Gondar et qui compte Soooo ames, tous
paiens, nous ecrivait :
,A

l'honorte et tris

dlevie Mission.

- MES PERES,

, Nous avons recu avec honneur la lettre que vous
nous avez envoybe. Moi, j'ai dit : Je me mets sous votre
patronage, etje n'en veux pas d'autres. J'ai le Christ,
mais je n'ai pas d'hommes pour m'expliquer sa doctrine. Cette nouvelle doctrine, arriv6e sur le soir de
notre vie, nous l'avons accueillie avec des cris de joie
et d'alligresse. Nous avons r6uni le conseil des vieillards et nous avons dit : Si cette lumiere peut nous
arriver, que pouvons-nous d6sirer davantage? Mais, en
disant cela, notre peine 6tait si grande que, seule
l'arriv6e de cette lumiere pourranous consoler; jusqu'a
ce qu'elle vienne briller a nos yeux, nous resterons
dans l'ombre et la tristesse.
- C'est la 1'avis du conseil compose des neuf vieillards du pays. ,
, Ainsi parle Ou6nberAsseres, chef des Camantes. ,
Le porteur de cette lettre nous amenait, eri meme
temps, son propre fils, entr6 depuis en notre s6minaire.
Devant pareille invitation, il fallait tout tenter.
Or, I° I1 nous 6tait impossible a nous, blancs, d'aller
tenter I'aventure; nous aurions 6t6 imm6diatement
reconnus, pillks et chass6s; ce fut le sort des deux
ou trois expeditions faites depuis le temps de Mgr Touvier.
2° Pour nous y 6tablir, il nous faut la permission
du roi; jusqu'ici, nous n'avons pu l'obtenir, et Dieu sait
combien de fois nous l'avons demand6e!
3" Restait

a confier l'entreprise a nos pr&tres indi-

genes, et c'est ce que nous avons fait.
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i" En i907, nous envoyimes deux jeunes catholiques,

fort d6brouillards, pour explorer le pays.
2" Des leur retour, deux pr&tres, d6guis6s en marchands, partirent. Ils purent s'y construire une petite
maison et s'y firent connaitre et aimer; mais huit mois
apres, il revenaient n'ayant rien pu entreprendre de
serieux.
30 Quand Abba Tesfa-Sellassi6 (notre pretre s6miriste, revint de la capitale, il passa dans cette tribu,
visita les principaux chefs, mais, ne put encore rien
conclure.
4" Un an aprss, le meme pretre y retourne et y batit
une petite chapelle (cabane), oil, le samedi, apres
minuit, il pouvait dire la messe en cachette. Des lors,
nous y eimes deux pretres qui s'y fixerent et commencerent une ecole, oii accoururent un certain nombre d'enfants. Le peuple lesaima beaucoup, et quand 1'un d'eux
revint a Alitiina (pour faire sa retraite, quinze jours
de voyage), il fut suivi de tout un peuple qui pleurait
et se lamentait sur son d6part.
En r6sume :
- Peuple bien dispose.
- Grande moisson en perspective (8oooo ames au
moins'.
- Deux ecoles, en deux endroits diff6rents.
- Tous les chefs de la tribu desirent se convertir.
Mais ils ont peur et jamais ne consentiront a se convertir avant que nous ayons obtenu l'autorisation du roi;
ils redoutent, non sans motifs, le pillage et la prison.
Actuellement, la presence, pres de cette tribu, du
ras Ou6ld6-Ghiorghis, le plus grand ennemi des catholiques, nous oblige encore A une plus grande prudence.
SI nos pretres 6taient reconnus, ce serait pour eux la
prison et, pour nous, l'obligation de cesser toute ten-
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tative de ce c6te. Et cette permission du roi comment
l'obtenir?
La derniere lettre de M6n6lick, nous concernant,
disait au gouverneur de notre province : c Qu'ils restent
dans leur desert; s'ils tentent d'en sortir,'chasse-les. ,
Une lettre envoyee 1'annee derniere au petit roi
Yasou fut bien accueillie; mais la r6ponse fut celle-ci:
" Je vous autorise a rester dans tousles postes o6i M6nlick vous a toleres. C'6tait dire : defense d'avancer!
Nos deux pr-tres sont done 1i, pour nous preparer
un pied-a-terre et pour ti occuper ) ce poste, afin que
nous fassions valoir nos droits, au jour oil cela pourrait nous &trepermis.
2' Les catholiques d'Ankober.
A vingt-cinq jours de marche d'Aliti6na, vers le Sud,
se trouvent quelques families catholiques. Leur situation au point de vue religieux est fort triste. Jamais
un pr&tre ne vient les visiter; quand ils ont un malade,
ils le lient sur un brancard et le portent A cinq et six
jours de la, vers un pr&tre catholique des Peres Capucins du Sud.
En 1909, nous y envoyames un pretre.qui ne put les
visiter, car alors a la capitale, on pers&cutait les catholiques,et le pretre lui-mqme courut bien des dangers.
En 1910, le m6me pretre y retourna et reussit A voir
ces chr6tiens; alors, pendant la nuit, dans une cabane
du pays, il baptisa, maria, confessa, precha, dit la
messe, etc., et ces pauvres gens de lui dire en pleurant:
( Vraiment, vous 6tes pour nous comme un ange tomb6
du ciel. , I1 revint apres avoir parcouru toute l'Abyssinie; son voyage dura un an complet. On l'avait cru
mort. Et I'on sut, par la suite, que l'ev&que schismatique
ayant eu connaissance de son voyage, envoya une
bande de soldats pour le faire prisonnier. Pendant
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plus d'un mois,on le chercha,mais on ne put l'atteindre.
En 1912, nous envoyimes encore deux autres pr&tres,
toujours deguisis en marchands, avec mission de tenter
de s'6tablir dans le Sud, afin de secourir ces pauvres
catholiques d6laiss6s. Le voyage fut dur, ils furent
meme obliges de se cacher; une nuit entiere on les
retint prisonniers, on fouilla leur modeste bagage, mais
heureusement, on ne decouvrit pas le calice, qui les
aurait trabis. Puis arrives dans le Sud, ils tomberent en
pleine revolution; obliges de revenir, ils se joignirent
aux soldats d'un chef, subirent une journ6e entiere de
combat et n'6chapperent a la mort que par miracle.
P.-S. - Pour cette pauvre tribu des Camantes, la
situation s'est aggrav6e (1913-1914). Le pr&tre et le

domestique qui y 6taient installes ont 6et d&couverts,
et, obliges de proclamer leur foi en plein tribunal, ils
se declarerent hautement catholiques, ce qui suffit
pour les faire jeter en prison. Ils y resterent plusieurs
mois, nous invitant a remercier Dieu de la grace qui leur
6tait faite. Ei guise de nourriture, on leur donnait, le
soir, une petite poign6e de pois crus. - A la fin, grice

a. l'intervention du ministre de France, ils furent
reliches. Cet episode est glorieux, si I'on veut; mais
il aura pour r'sultat de nous interdire, pendant un
assez long temps peut-etre, toute tentative de ce c6t6,
parce que maintenant nous y serons particuliirement
surveill6s.
MADAGASCAR
Les Annales de la Propagationde la foi, dans le numtro de mars 1914, page 13 8, donnent les renseigne-

ments g6n-raux suivants :
( N'est-ce pas une Mission magnifique, apres qua-
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rante ann6es d'apostolat ?Pour 1'ile entiere, on demeure
au-dessous de la raalite en portant a deux cent millele
nombre total des catholiques, ce qui, sur une population de trois millions d'habitants, donne une proportion d'un catholique sur quinze indigenes. n
VICARIAT APOSTOLIQUE DE FORT-DAUPHIN

Nous avons donn6, Amesure que l'occasion s'en pr6sentait, des renseignements sur les diverses r6sidences
de la Mission confi6e aux Lazaristes dans la partie
sud de Madagascar.
Peu a peu les centres se sont dessines et a ces centres ont 6te rattach6es les residences les plus proches.
Ainsi ont et6 formes quatre districts :
i" Le district de FORT-DAUPHIN qui comprend : Fort-

Dauphin (1896), Manambaro (1896), Ranopitro (1896)
et Soanerano (1907).
20 Le district de TULEAR qui comprend Tulear (1897)

et Manombo (1906).
3" Le district de FARAFANGANA qui comprend : Fara-

fangana (1898), Tangainony, Ambohipeno, int6ressante residence dont on nous a communiqu6 quelques
vues que nous reproduisons ici, Ivato et Vaigaindrano (19o3).
4' Enfin le district de BETROKA, r6cemment constitu6 et qui comprend Betroka et Ivohib6.
BSETROKA
Lettre de Mgr CH. LASNE, i M. MILON,
Secreiaire gineral, i Paris.
Betroka, le 8 aost x193.

Par suite de l'6rection du Betsileo en vicariat apostolique, et pour plus de clarti, la Propagande a decid6
que les divers vicariats seraient d6sign6s sous le nom
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de < vicariats de Diego-Tananarive, Fianarantsoa et
Fort-Dauphin.
Que je vous donne maintenant, puisque l'occasion
s'en pr6sente, quelques nouvelles de notre Mission.
Depuis la fin du mois de mai, je suis ici i B6troka,
oi nous proc6dons a l'installation d'une petite residence en plein centre de notre vicariat. Depuis de
longues annees, de nombreux catholiques vivent dans
cette province, prives de tout secours religieux. Le
recensement que nous avons fait dans cette localit6 de
Betroka en accuse plus de deux cents, et a peine
trouve-t-on parmi eux une quinzaine de personnes a
meme de pouvoir s'approcher des sacrem'ents : toutes
les autres sont a remettre dans le bon chemin. II en est
ainsi a Benenitra, Ranohira, lakora, autres localit6s
un peu moins importantes. C'est a Ihosy qu'ils sont en
plus grand nombre; au premier jour, quand notre
personnel et nos ressources le permettront, nous y
mettrons un missionnaire a demeure.
C'est une tAche bien malaisee que celle de MM. Fayard
et Garric, charg6s d'assurer le service religieux de
cette immense province de B6troka. Il s'agit de r6gions
montagneuses, oii les voies de communication sont
encore trop sommaires. II faut, au surplus, disputer le
terrain aux protestants norv6giens qui travaillent ici
depuis de longues annees. Ils ont fait, jusque dans les
rangs des catholiques, des recrues qu'il va falloir leur
reprendre.
II ne m'est pas encore possible, cette ann6e, de vous
donner un 6tat un peu precis de notre Mission. Les
communications sont a ce point difficiles que je n'ai
encore pu visiter les provinces de Fort-Dauphin et de
Tulear. II faut m'excuser, 1'organisation est dans ce
pays chose si malaisee.
Veuillez agr6er, etc.
Ch. LASNE.
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BETROKY OU BETROKA
ET LA C6TB EST DU VICARIAT DB MADAGASCAR-SUD
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TULIAR
Lettre de M. J. CASTAN, Pritre de la Mission,
a M. MILON, Secrdtaire gindral.
Tuliar, le i5hjanvier 1914.

... Le Seigneur continue de benir a Tulear nos
petite!' ceuvres et celles des Filles de la Charite.
:-otre 6glise, jue j'ai t& oblig6 d'agrandir, est

TII.EKAR
L.'c~l:se

't il

(MADAGASCAR)

m:li.on des s<curs (t q).

encore insuffisante pour contenirtous les fideles'qui se
pressent aux offices, et nos instructions sont de plus
en plus suivies par de tres nombreux cat6chumenes.
Les fetes de Noel nous ont procure de tres douces
consolations; aussi est-ce avec ardeur et reconnaissance que mes confreres et moi nous nous devouons
pour contribuer un peu au developptment du royaume
de Notre-Seigneur dans les ames.
Veuillez agr6er, etc.
J. CASTAN.

AMERIQUE
. ETATS-UNIS
(Extrait des Annals of the Congregation or the Mission, annie

g193,

pages 435 et suiv., traduct.)

(EUVRE DES CRECHES

Les creches sont aujourd'hui des ceuvres populaires
dans toutes les grandes villes de ce pays-ci et d'Europe.
C'est A Paris, dit-on, qu'il y a soixante-dix ans,
s'ouvrit la premiere creche. De France, cette id6e se
r6pandit rapidement dans les autres pays, et il y a
quelques ann6es, New-York se vantait d'avoir plus de
creches qu'aucune autre ville du monde, except6 Paris.
La creche de la cathidrale4 Philadelphie
La creche du quartier de la cath6drale, confi6e aux
Filles de la Charit6 depuis le 8 septembre 1903 et
fibre d'etre la premiere oeuvre catholique de ce genre
i Philadelphie, d6buta dans une petite chambre d'une
maison, sur la 19' rue. Peu apres, grace A la g6nereuse
intervention de feu Mgr Ryan, elle se transporta A sa
residence actuelle.
Depuis le jour de son inauguration, la creche a
abrit6 plus de trois mille enfants. A c6t6 de la creche
se trouve un jardin d'enfants pour tous les petits audessous de sept ans; A partir de cet age, ils vont A
i'ecole paroissiale et reviennent A la creche pour diner;
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de meme, I'apres-midi, pour le gofiter, puis ils s'amusent entre eux jusqu'i ce que leurs meres viennent les
chercher.
La crkche est ouverte en faveur des veuves pauvres
qui doivent aller travailler de jour pour subvenir aux
besoins de la famille; elle l'est aussi pour les meres
abandonnbes par leurs maris, et quelques-unes de ces
pauvres femmes aminent a la creche quatre on cinq
enfants.
On y compte tous les jours, en moyenne, de soixantequinze a cent enfants, et des dames catholiques g6n6reuses aident les soeurs a procurer des habits et du
linge a ces pauvres petits.
L'annee derniire, on put offrir un diner a Noel a
plus de quatre cents enfants.
Les Soeurs visitent aussi les pauvres a domicile, et
grace a la g6nerosit6 de la Conference de SaintVincent-de-Paul, elles peuvent procurer des aliments
et des habits, particulierement aux pauvres honteux.
Une fois par mois, se tient une.r6union des meres,
pr6sid6e par un pr&tre z616 de la cath6drale, qui profite de cette occasion pour leur rappeler la saintet6 de
leurs devoirs.
En r6sume, cette ceuvre de la creche, pendant ses
dix ann6es d'existence, a fait un bien immense, en
maintenant unies des families, qui sans elle se seraient
s6parees; elle a procur6 aussi beaucoup de conversions, car, par l'interm6diaire des enfants, le coeur des
meres 6tait atteint et touche; elles 6taient amen6es a
comprendre et a pratiquer leurs devoirs envers Dieu.
Suivent des renseignements analogues sur divers
autres 6 tablissements de meme nature confi6s aux
Filles de la Charit6. Nous nous contentons de les
mentionner ici.
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La crtcke Colomb i Boston sud (Massackusetts'
La creche de Boston doit son existence a la charlt6
des chevaliers de Colomb depuis 1907, et toutes les
d6penses de l'oeuvre sont supporties par cette noble
association.
La creche catholique de Troy (New- York)
Cette creche, qui date aussi de 1907, contient de
soixante-dix a quatre-vingts enfants; elle pourra,
grace a la g6enrosit6 de M. P. Mac. Carthy, qui se
propose d'6lever un bAtiment de 25 ooo dollars, abriter
plus de cent cinquante enfants dans les meilleures
conditions d'hygiene et de confortable.
VISITE DU DELEGUE APOSTOLIQUE A LA MAISON CENTRALE
SAINT-JOSEPH D'EMMITTSBURG
(Voy. Annales of the Congregatton of Mission. Jan. 1914, p. 78.)

Le 27 novembre 1913 fut une double fete pour notre
maison : f&te de la Manifestation de la Midaille miraculeuse, et visite de Mgr Jean Bonzano, delegu6 apostolique. En l'absence de M. Cribbins, notre directeur,
ce fut M. Drennan, sup6rieur de l'Universit6 de Niagara, invite a prendre la parole en ce jour, qui se
rendit i Washington pour accompagner Son Excellence i Emmitsburg. Apres la messe pontificale et le
magistral discours de M. Drennan, Sa Grandeur fut
conduite a la salle de communaut6; toutes les soeurs
reconnurent de suite la personnalit6 remarquable du
delegu6, et, en m6me temps, la siraplicit6 rare avec
laquelle il les salua, leur fut une lecon belle et
attrayante. Voici i peu pres ses paroles : ( J'ai kt6 tres
heureux d'accepter l'invitation de venir passer a Saint-
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Joseph la fete de la M6dailie miraculeuse. J'ai 6t6 en
Chine, en Asie, en Italie et en France, et partout j'ai
vu les Filles de la Charite prendre soin des pauvres,
des orphelins et des malades. Dernierement, dans un
journal d'Italie, je lisais qu'un 6diteur, visitant une
maison de charit6, fut si frapp6 des soins materels de
la soeur charg6e des petits enfants qu'il lui demanda
son nom pour l'ins6rer dans un article qu'il se proposait d'ecrire en faveur de la maison : Je suis une fille
de saint Vincent ,, r6pondit la sceur. - a Mais votre
nom ) ? Le z616 iditeur ne put obtenir d'autre r6ponse.
« La grande humilit6 de votre sceur m'edifia beaucoup. J'6tais a Rome a l'epoque de la B6atification de
votre glorieux martyr Jean-Gabriel Perboyre; je vis
aussi son frere M. Jacques Perboyre et sa sceur, Fille
de la Charit6, qui, depuis, l'ont rejoint au ciel. ,
Quelques pas plus loin port'rent notre distingu6
visiteur au seminaire des sceurs, oit les jeunes sceurs
l'attendaient avec impatience. Quand on lui dit que
c'6taient les novices, Son Excellence se tournant vers
la directrice, dit : < Oh! ne les faites pas Sortir trop
t6t, le monde est si froid ! , Et faisant allusion au fait
que c'6tait a une sceur du s6minaire que la Vierge de
la M1daille miraculeuse 6tait apparue, il dit : , Ce
n'est done pas tant pour les sceurs a cornette que je
suis venu,ni pour le pensionnat, mais plut6t pour vous:
c'est votre fete. Eh bien! puisque je suis venu pour
vous, vous devez me d6dommager : donnez-moi des
priýres pour le Saint-Pere. Oh! il abeaucoup, beaucoup
de soucis! et pour moi... Ici, vous acqu6rez les vertus
qui vous seront n6cessaires plus tard : nous attendons
beaucoup des Filles de Saint-Vincent-de-Paul.
Son Excellence dina i Saint-Joseph avec Messieurs
les Lazaristes et partit par le train du soir pour
Washington.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
1. Pato-Rodriguez (Joachim), pretre, d6c6d6 le
13 d6cembre 1913, a Guantanamo (Antilles); 57 ans
d'Age, 40 de vocation.
2. Delarbre
(Louis), pretre, d6c6d6 le 3o d&cembre 1913, a la maison-mere a Paris; 78, 56.
3. O'Callaghan (Malachie), pretre, d6ced6 le 3o d6cembre 1913, a Cork (Irlande); 88, 67.
4. Lourenco (Manuel), clerc, dec6dI le 5 janvier
1914, a Dax (France); 24, 6.
5. Schmiedel (Charles), pretre, d6ced6 le 9 janvier
1914, a Schwarzach (Autriche); 26, 7.
6. Richon (Francois), pr&tre, decedi le i3 janvier 1914, a Bas-en-Basset (France); 78, 58.
7. Borsotto (Jean-Baptiste), coadjuteur, d6c6d6 le
15 janvier 1914, a Turin (Italie); 39, 8.
8. Izzo (Andre), coadjuteur, d6icd6 le 21 janvier 1914, a Naples (Italie); So, 59.
9. Rinaldi (C6sar), pr&tre, d6c6d6 le 24 janvier 1914,
a Naples (Italie); 48, 18.
o1. Steinbach (G6rard), coadjuteur, dec6d6 le
26 janvier 1914, a Theux (Belgique); 80, 59.
i . Serra (Dominique), coadjuteur, d6c6d6 le
13 janvier 1914,ý Chieri (Italie); 51, 15.
12. Tulia (Antoine), clerc, dec&d- le 28 d&cembre
g913, a Palma (Ile de Majorque); 17, 3 mois.
13. Boulnoy (Eugene), coadjuteur, d6ced6 le 20 janvier 1914, a Antoura (Syrie); 79, 45.
14. Ciattini (Isidore), pretre, dcedd6 le 3 fivrier 1914,
a Turin (Italie); 71, 45.
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15. P6rez Michel), pr&tre, dic&di le 2 fivrier 1914,
A Paredes de Nava (Espagne); 67, 49.
16. Negri (Adolphe), pr&tre, d6c6d6 le 12 fevrier
1914, a Macerata 'Italie'; 71, 31.
17. Tchang (Paul), pr&tre, d6ced6le 12 fevrier 1914,
en Chine; 71, 47.
NOS CHERES SCEURS
Decembre igr3-ftvrier 1914.
Anastasie Fioravanti, ddcddek l'H6pital Bahia (Brisil); 35 ans
d':ige, 14Je vocation.
Marie JGniga, H6pital del Salvador, Santiago (Chili); 58, 31.
Thirese Cunningham, H6pital Saint-Paul, Dallas (EtatsUnis); 40:, 6.
Candida Santorroman, H6pital, Hyar (Espagne); 24,4.
Marguerite Nolan, Orphelinat Saint-Joseph, Philadelphie
(EItats-Unis); 59, 37.
Marie Alvernhes, Maison de Charit6, Montolieu (France);
So, 57.
Perrine Moy, Maison de Charitc, Montolieu (France); 77, 55.
Jeanne Guilloux, Maison de Charite, Clichy (France); 79, 56.
Anna Schnass. Maison de Charite, Tavel (Suisse); 66, 42.
Giustina Binetti. Maison Centrale, Naples; 27, 6.
Marie Longechal, Hospice des Enfants-Assistes, Bordeaux;
79, 58.
Marie Men6xily, H6pital frangais, Smyrne; 87, 62.
Pierrette Harpet, H6pital Saint-Michel, Paris; 76, 57.
Rita Perxes. Asile des Aliends, Cadiz (Espagne); 76, 53.
Esperanza Maayao, H6pital General, Madrid; 34, 8.
Florentina Alonso, Hopital General, Valencia (Espagne!;
31. 14
Georgette Dijon, Maison de Charit6, Montolieu (France);
34, 13.
Marie Combs, H-pital, Baltimore (Etats-Unis); 26, 7.
Marie Doariez, Maison de Charitd, Ingelmunstei (Belgique);
71, 48.
Anne Bair, Maison de Charite, Montolieu (France); 77, 5z.
Marie Lilic. Hospice, S6zanne (France); 76, 52.
Enriqueta Arango, College, Saragosse (Espagne); 45, 25.
Maria Lobera, Icole, Anaz (Espagne); 38, 8S.
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Mathilde Horky, Asile des Aliens, Laibach (Autriche); 43, 25.
Marie Jamin, Hospice des Enfants-Assistis, Bordeaux;32, Ii.
Marie Eveno, Maison de CharitY, Erquy (France); S5, 23.
Catherine M* Donald, Hospice des Enfants-Trouves, la Nouvelle-Orleans (ttats-Unis); 71, 53.
Victorine Batard, Maison Principale & Paris; 64, 42.
Adele Payen, Maison de Charite, Paroisse Saint-JacquesSaint-Christophe de la Villette, Paris; 70, 49.
Jeanne Burhenne, Hospice, Herve (Belgique); 65, 41.
Jdzislawa Jaskolska, Maison Centrale, Varsovie; 64, 41.
Marguerite Bataill, H6tel-Dieu, Narbonne (France); 70, 41.
Genevieve Flament, Maison de Charitd, Vitri (France);68,45.
Marie Sabati6, H6pital, Castelsarrazin (France); 58, 29.
Teresa Torrens, H8pital, Saint-Fernando (Espagne); 43, 21.
Marie Gray, Orphelinat Saint-Francois, Albany (Etats-Unis);
78, 56.
Josephe Erjavec, Hospice des Incurables, Laibach (Autriche);
38, 14.

Bridget Brady, Orphelinat Saint-Joseph, Enfield (Angleterre);
39, 14Julianne Koglek, Maison Centrale, Graz (Autriche); 22, I.
Marie Anthonioz, Maison de Charit4, Pantin (France); 8o, 59.
Marie Dulac, Maison de Chariti, Marvejols (France); 3i, 5.
Marie Cangia, H6pital, Iglisias (Italie); 58, 33.
Julienne Barre, Maison de Charitd, Chitillon-sous-Bagneux;
56, 37.
Louise Caron, Maison de Charitd, Fabrique des Andelys
(France); 85, 65.
Louise Delgado, Hapital San Miguel (Amerique Centrale);
32, 21.

Modesta Narrillos, H6pital, Huelva (Espagne); 54, 31.
Francisca Anos, Maison S. Diego, Valdemoro (Espagne);
73, 53.
Clara Martin, H6pital, Tarbes (France); 76, 53.
Marie Allemand, Conservatoire Torlonia, Rome; 65, 45.
Jeanne Despriaux, Maison de Charite, Hensies (Belgique);
85, 59.
Angeline Grimand, Maison de Charit6, Saini-Omer (France);
75, 53.
Marie Gross, H6pital Saint--tienne, Budapest (Hongrie);
-T. 21.
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Jos6phine Leopold, l6pital, Saint-Etienne, Budapest (Honw
grie); 34, 5S.
Rose Beffrien, Maison de Charite, Angers (France); 81, 57.
Virginia Caponi, Maison Centrale, Naples; 60, 36.
Madeleine Ibanez, Asile des Alienss,Tolede (Espagne);3o, 7.
Marie Lavedan, H6pital, Vic-Bigorre (France); 87, 6o.
Vittoria Sarra, Maison Centrale, Naples; 43, 11.
Euphrosine Perret, Maisonde Charite, Clichy (France); 81, 51.
Marie Mennesson, Asile des Incurables, Neuilly (France);
68, 5o.
Jeanne Fouquet. Maison de Charit6, Neuilly (France); 83,58.
Hilaria Bravo, H6pital, Sueca (Espagne).; 56, 35.
Anna Mazal, Maison Cenrale, Naples; 84, 62.
Louise Tourel, Maison de Charitd, Saint-Michel (Algdrie);
85,62.
Marie Rassier, Maison de Charit6, Paroisse Saint-Projet,
Bordeaux; 75, 54.
Marie Folger, Hospice des Enfants-Trouv6s, Kansas-City
(Ptats-Unis); 25, i.
Maria Badia, Misericorde, L6rida (Espagne); 65, 40.
Maria Fernandez, Maison Centrale, Naples; 24, 5 mois.
Marie Champigneulle, H6pital, Bayonne (France); 47, 24.
Jeanne Chabanas, Maison Principale h Paris; 84, 63.
Zo6 Berly. H6pital GCneral, Douai (France); o ,
7
49.
Christine Leon, H6pital Chillan (Chili);66, 42.
Matea De Lorra, Maison Centrale, Madrid; 54, 31.
Maria Iriondo, H6pital S. Jose, Madrid; 58, 37.
Petra Sabio. Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);
29, 7.
Francoise Rouchon, Maison Centrale, Naples; 76, 53.

Priscilla Cohen, H6pital Saint-Joseph, Philadelphie (EtatsUnis); 6o, 38.
Ferdinande Baculla, H6pital, Alghero (Italie);
61, 37.

Emilia Spezi, H6pital, Montefiascone (Italie); 53, 33.
Maria Gain, Maison Principale k Paris;
92, 70.

Jeanne Fell, Maison Centrale, Cologne-Nippes (Allemagne);
46, 22.

Maria Gomez, Asile, Logrofio (Espagne); 5o,
24.
Jeanne Bousicaux, Maison de ia Redemption, Lyon; 85, 59.
Maria Hughes, Maison Centrale, Emmittsburg (ttats-Unis);
54, 28.
Eugenia Ghelardi, Maison Centrale, Sienne; 31,
9.
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Maria Baron, Maison de Charit6, Montolicu (France); 39, i6.
Edwige Demarmels, Misdricorde, Crimone (Italie); 43, 15.
Ursule Deffry, Orphelinat, Los Angeles (Etats-Unis); 84, 63.
Barbe Bourger, H6pital, Bonzonville (Lorraine); 84. 60.
Francoise Coralli, Maison Centrale, Turin; 75, 46.
Blanche LabbU, Orphelinat, Nieuil-l'Espoir (France); 62, 40.
S6bastienne de S. Guilhem, Maison Centrale, Alger; 39, 19.
Isidora Goni, H6pital, Santander (Espagne); 71, Si.
Anne Suppan, Maison Centrale, Graz (Autriche); 44,.21.
Antonia Terciado, Ecole Catholique, Barcelone (Espagne);
76, 52.

Gabriela Epelde, Hospice, Elizonde (Espagne); 68, 46.
Ramona de Urien, H6pital, Plasencia (Espagne); 84, 64.
Augustias Gonzalez, Bienfaisance, Las Palmas (lies Canaries); 32, 7.

Francisca Gimenez,Misericorde, Cartagena (Espagne); 70, 47.
Luciana Martinez, H6pital, Ubeda (Espagne); 72, 45.
Francoise Skrlj, Hospice des Incurables, Laibach (Autrichel;
33, 4.

Marie Girard, H6pital, Montluel (France); 48, 25.
Josefa Rodriguez, H6pital, Saint-Jean de Dieu, Costa-Rica
(Amdrique Centrale); 40, 25.

Marie Choquet, Maison Centrale, Sienne; 68, 46.
Anna Debellis, H6pital, Segni (Italie); 70, 33.
Francoise Verdier, Hbpital Saint-Andre, Bordeaux; go, 62.
Anne Lenormand, H6pital, Saint-Cloud (France); 76, 56.
C6lestine Bonch6, Dispensaire, Rouen (France); 62, 42.
Marie Gaucher, Maison Saint-Nicolas,Havre (France);72,48.
Th6rese Privat, Maison de Charite, Clichy (France); 84, 62.
Elisabeth Fourcade, Maison de Chariti,Clichy (France) ;83, 59.
Clelia Raschi, Maison de Charit6, Isoverde (Italie); 79, 52.
Marguerite Waltzing, Orphelinat, Washington (Etats-Unis);
84, 54.

Apolline Wittenauer, Providence, D6troit (Etats-Unis); 73, 51.
Carmen Romeu, H6pital, Lerida (Espagne); So, 6o.
Dolores Prats, H6pital, Gerona (Espagne);40, i6.
Josefa Mingnell, H6pital, Valencia (Espagne); 60, 35.
Vicenta Ruiz-Trechuelo, H6pita! de la Princesse. Madrid;
27, 2.

Josephine Rolland, H6pital, La Ricamarie (France);. 77, 54.

Maria Tonazzi, H6pital, Comacchio (Italie); 60, 29.,
Maria Bertini, Hospice des Innocents, Florence (Italic); 55,33.
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Jeanne Chauvet, Maison
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de

CharitY,

Chiteau-l'Evque

(France); 71, 47.

Jeanne David, H6tel-Dieu,Clermont-Ferrand (France) ;63 ,42.
Francoise Hoffmann, Maison de Charite, Paroisse Saint-Laurent, a Paris; 78, 56.
Marthe Rabstein, Maison Centrale, Budapest; 48, 27.
Louise Rageot, Maison de Charite, Clichy (France); 77, 56.
Marguerite Flavin, Asile des Aliends, Dearborn (Etats-Unis);
42, 13.

Z61ie

Fourlinnie,

Maison

de

Charite,

Aisey-sur-Seine

(France); 78, 57.
Jeanne Mahot, Orphelinat des Marches (France); 72, 46.
AnnaLasserre, Maison de Charite, Montolieu (France);81, 57.
Ang6line Tilly, Maison de Chariti, Paroisse Saint-ttienne,
Ch.lons-sur-Marne; 65, 34.
Rose Ederer, H6pital, Rimaszombat (Hongrie); 55, 35.
Josdphine Lissowska,Maison Centrale, Cracovie; 64, 43.
AngdliqueCauvain, Maison de CharitY, Clichy(France); 8i,58.
Marie Digoy, Maison Centrale, Rio de Janeiro; 29, 8.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
117. - Dicret suw les confessions des religieuses,
S. Congr. des Religieux, 3 fevrier 1913.
DECRETUM DE MONIALIUM

ET SORORUM CONFISSIONIMUS

Cum de sacramentalibus Monialium et Sororum confessionibus moderandis plures ad hunc diem,.ex re et ex tempore, jussae sint leges, eas,
aliqua ex parte immutatas et apte dispositas, visum est in unum colligere
Decretum, prout sequitur :
z. Unicuique religiose communitati tum Monialium tum Sororun,
regulariter, unus dumtaxat detur Confessarius ordinarius : nisi ob ma.
gnum ipsarum numerum, vel aliam justam causam, altcrum vel plures
dan oporteat.
2. Confessarius ordinarius, regulariter, non ultra triennium in hoc
munere permaneat. Episcopus tamen seu Ordinarius eum ad secundum,
immo etiam ad tertium triennium confirmare poterit :
a) si ob sacerdotum ad hoc officium idoneorum penuriam aliter providere nequeat; vel,
b) si major Religiosarum pars, earum quoque que in alil ncgotiis jus
non habent ferendi suffragium, in ejusdem Confessarii con4rmatione,
,
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per secreta sufragia, convenerit; dissentientibus tamen, si velint, aliter
providendum ert.
3. Pluries in anno, unicuique religiosa communitati detur Confessarius
extraordinarius, ad quem omnes Religiosa accedant oportet, salter ut
benedictionem accipiant.
4. Unicuique domui religiose aliquot ab Ordinario sacerdotes deputentur, quos Religiose in casihus particularibus, confessionis peragenda
causa, facile vocare qucant.
5. Si qua Religiosa, ad animi suiquietem et majorem in via Dei progressum, aliquem specialem Confessarium vel moderatorem spiritualem
postulet, erit facile ab Ordinario concedendus; qui tamen invigilabit
ne ex hac concessione abusus irrepant : quod si irrepserint, eos caute et
prudenter eliminet, salva tamen conscientia libertate.
6. Si Religiosarum domus Ordinario loci subjecta sit, hic eligit sacerdotes a confessionibus turn ordinarios turn extraordinarios; si vero Superiori regulari, hic Confessarios Ordinario locipresentet, cujus est iisdem
audiendi confessiones potestatem concedere.
7. Ad munus Confessarii sive ordinarii, sive extraordinarii, sive specialis, deputari possunt sacerdotes, turn e Clero saculari tum, de Superiorum licentia, e Clero regulari, dummodo tamen nullam habeant in easdem Religiosas in foro externo potestatem.
S. Hi Confessarii, qui annos quadraginta expleverint oportet, morum
integritate et prudentia emineant; at Ordinarius, justa de causa et onerata ejus conscientia, ad hoc munus eligere poterit sacerdotes, qui nondum ea etate sint, modo memoratis animi laudibus excellant.
9. Confessarius ordinarius non potest renuntiari extraordinarius, et,
prater casus in articulo a recensitos, rursus eligi ut ordinarius, in eadem
communitate, nisi post annum ab expleto munere. Extraordinmrius
immediate ut ordinarius eligi potest.
lo. Confessarii omnes sive Monialium sive Sororum, caveant ne
interno vel externo communitatis regimini sese immisceant.
i . Si qua Religiosa extraordinarium Confessarium expetat, nulli Antistita liceat, vel per sevel per alios, neque directe nequeindirecte, petitionis
rationem inquirere, petitioni verbis vel factis refragari, aut quavisratione
ostendere se id aegre ferre; quod si ita se gesserit, a proprio Ordinario
moneatur; si iterum id ipsum peccaverit, ab eodem deponatur, audita
tamen prius sacra Congregatione de Religiosis.
12. Omnes Religiosa
de sociarum confessionibus nullo modo inter se
colloquantur, neve eas sorores carpere audeant, qua apud alium, quam
deputatum, confessionem peragant; secus ab Antistita vel ab Ordinario
puniantur.
13. Confessarii speciales, ad monasterium, seu domum religiosam
vocati, si inteiligant Religiosas nulla justa causa vel necessitatis vel uti.
litatis spiritualis ad ipsos accedere, eas prudenter dimittant. Monentur
praiterea omnes Religiose, ut facultate sibi concessa specialem petendi
Confessarium sic utantur, ut, rationibus humanis sepositis, tantummodo
spirituale bonum et majorem in religiosis virtutibus progressum intendant.
14. Si quando Moniales aut Sorores extra propriam domum, quavis
de causa, versari contigerit, liceat iis in qualibet ecclesia vel oratorio,
etiam semipublico, confessionem peragere apud quemvis Confessarium
pro utroque sexu adprobatum. Antistita neque id prohibere, neque de ea
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re inquirrer potest, ne indirecte quidem: Religiosmque uihil Antisti
sua referre tenentur.
15. Moniales omnes aut Religiosae, cum graviter agrotant, licet mortis
periculum absit, quemlibet Sacerdotem ad confessiones .excipiendas
adprobatum arcessere possunt, eique, perdurante gravi infirmitate, quoties voluerint, confiteri.
16. Hoc Decretum servandum erit ab omnibus religiosis mulicrum
familiis, voturum cum solemnium, turn simplicium, ab Oblatis aliisque

piis communitatibus, qua nullis votis obstringuntur, etiamsi Iestituta
sint tantum dioecesana. Obligat etiam communitates, quz in 1'relati
regularis jurisdictione sunt; qui nisi fidelem observantiam hujus Decreti

curet, Episcopus seu Ordinarius illius loci id agat ipse tamquam Apostolicae Sedis Delegatus.

17. Hoc Decretum Regulis et Constitutionibus uniuscujusque religiosz
familia addendum erit, et publice legentium lingua vulgari in Capitulo
omnium Religiosarum, semelin anno.
Itaque prerogatis Emis Patribus Cardinalibus sacre Congregationis
de Religiosis in plenario caetu ad Vaticanum habito die 3r mensis Januarii
anno igr3, sanctissimus Dominus noster Pius PP. X, referente infrascripto Secretario, hoc Decretum in omnibus adprobare et confirnnarc
dignatus est, et mandare ut in lucem edatur, et ab omnibus ad quos
spectat, in posterum apprime servetur.
Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali et individua
mentione dignis.
Datum Romae, ex Secretaria sacra Congregationis de Religiosis, die
3 mensis februarii anno z913.
Fr. I. C. Card. VIves, Prj/ectls.
-- DosAUS, Archiep. Ephesinus, Secrctrius.

Traduction officielle (Acta apostolicae Sedis).
DECRET SUR LES CONFESSIONS

DES MONIALES ET DES S(EURS

Comme jusqu'k ce jour, denombreuses lois ont te promulguees pour
regler, d'apres leur objet et les circonstances, les confessions sacramentelles des Moniales et des Sceurs, ila paru bon, apres les avoir en partic
modifiees et logiquement coordonnies, de les reunir en un Decret, dont
voici la teneur :
I. Chaque communautd de Moniales et de Smcurs aura, en regle generale, un seul confesseur ordinaire, h moins que le grand nombre des
Smurts ou quelque autre juste motif n'oblige H en donner un second on
meme plusieurs autres.
I. Le confesseur ordinaire, en regle generale, n'exercera pas cette
charge au deli de trois ans. Ndanmoins 1'Eveque ou l'Ordinaire pourra
le confirmer pour un second et mame pour un troisiime triennat:
a) si par suite de la pCnurie de pretres aptes a ce ministire, il ne peut
y pourvoir autrement, ou
b) si la majoritd des Religieuses, en y comprenant cclles qui dans les
autres affaires n'ont pas de droit de vote,'s'entendent en scrutin secret,
pour demander'la confirmation de ce confesseur. Mais pour celles qui
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soit d'un avis oppose, [on devra, si elles le dseirent, y pourvoir d'une
autre maniere.
III. Plusieurs fois par an, on donnera i chaque communaut6 religieuse
un confesseur ectraordinaire, & qui toutes les Religieuses devrout se
presenter, au moins pour recevoir sa benediction.
IV. L'Ordinaire designera pour chaque maison religieuse quelques
pretres que les Religisuses dans des cas particuliers puissent facilement
appeler pour entendre leurs confessions.
V. Si, pour la paix de son ame ou pour un plus grand progres dans
les voies de Dieu, quelque Religieuse demande un confesseur special ou
directeur spirituel, l'Ordinaire le lui accordera sans difficult6; mais il
veillera & ce que cette concession n'entraine pas d'abus et il ecartera
avec sagesse et prudence ceux qui se pr6senteraient, tout en sauvegardant la liberti de conscience.
VI. Si la maison des Religieuses est soumise h l'Ordinaire du lieu,
c'est celui-ci qui choisit les confesseurs ordinaires et extraordinaires; que
si elle est soumise k un Superieur regulier, celui-ci devra proposer les
pretres pour P'office de confesseur & L'Ordinaire du lieu, i qui appartient
de donner le pouvoir d'entendre les confessions.
VII. La charge de confesseur ordinaire, ou extraordinaire, ou sp6cial,
peut etre confie soit a des pretres du clerge seculier, soit . des pretres
du clerge regulier, avec la permission de leur superieur; pourvu toutefois, dans les deux cas, qu'ils n'aient au for externe aucun pouvoir sur
les Religieuses.
VIII. Que ces confesseurs, qui devront avoir quarante ans revolus, se
distinguent par I'int6grit6 de leur vie et par leur prudence; neanmoins
'Ordinaire pourra, pour un motif legitime et sous sa responsabilite,
choisir des pr6tres plus jeunes, pourvu qu'ils aient I un haut degrE les
vertus indiquees.
IX. Un confesseur ordinaire ne peut atre designe comme confesseur
extraordinaire, ni, en dehors descas inumer6s i l'article II, 6tre de nouveau choisi comme ordinaire dans la meme communaute, avant une
ann6e revolue aprs l'expiration de sa charge. Le confesseur extraordinaire peut etre choisi immidiatement comme ordinaire.
X. Tous !es confesseurs, soit de Moniales, soit de Saeurs, se garderont
bien de s'immiscer dans le gouvernement soit exterieur, soit int6rieur de
la communauti.
XI. Si une Religieuse demande un confesseur extraordinaire, aucune
Supirieure n'a le droit d'en rechercher le motif, ni par elle-meme, ni par
d'autres, nidirectement, ni indirectement; elle ne peuts'opposer, nipar
les paroles ni par les actes, &cette demande, et ne doit en aucune maniere
temoigner qu'elle en 6prouve de la peine. Au cas oh elle agirait ainsi,
que son Ordinaire propre lui adresse une monition, et si elle venait k
retomber dans cette faute, il la deposera, apres avoir auparavant pris
conseil de la S. Congr6gation des Religieux.
Xll. Que les Religieuses neparlent jamais entre elles des confessions
de leurs compagnes; qu'elles ne se permettent pas de critiquer celles
qui se confessent k un autre que le confesseur design6: autrement,
qu'elles soient punies par leur Superieure ou par 1'Ordinaire.
XIII. Si les confesseurs speciaux appeles dans le monastere oa dans
la maison religieuse, constataient qu'aucun juste motif de n6cessit6 ou
d'utilit6 spirituelle ne 16gitime la d6marche des Religieuses, ils les con-

-

304 -

godieront avec prudence. On avertit aussi lea Religieuses de n'user de
cette permission de demander un confesseur special, que pour le bien
spirituel et Ie plus grand progres dans les vertus religieuses, faisint
abstraction de toute consideration humaiae.
XIV. Les Moniales ou les Sueurs qui, pour une raison quelconque se
trouvent hors de leur couvent, peuvent dans n'importe quelle gglise on
oraioire, neme semi-public, se confesser k tout prtre approurv pour 'un
et I'autre sexe. La Superieur enpet
ni l'enp6cher, ni faire sur ce point
aucune enquete, meme indirecte, et les Religieuses ne sont pas tenues
de luien parler.
XV. En cas de maladie grave, bien qu'il n'y ait pas de danger de
mort, k~ -%loniales et toutes Religieuses peuvent appeler n'importe quel
pritre approuve, et, taut que dure la gravite de leur etat, se confissea
lui aussi souvent qu'elles le voudront.
XVI. Ce Decret devra Etre observe par toutes les Congr6gaticns religieuses de femmes, tant a voeux solennels qu'i vaeux simples, par les
Oblates et les autres pieuses commuaautas qui ne sont liees par aucun
voeu, ne fussent-elles que des Instituts diocesains. II oblige aussi les
Communautes soumises i un Prelat r6gulier, et si celui-ci ne veille pas i'
l'exacte observance de ce Decret, 1'Evique ou POrdinaire du lieu y pourvoira comme deligue du Siege Apostolique.
XVII. Ce Decret sera ajout6 aux R.gles et Constitutions de chaque
famille religicuse, et lu publiquement en langue vulgaire au chapitre de
toutes les Religieuses une fois par an.
C'est pourquoi les eminentissismes PP. Cardinaux de la S. Congregation des Religieux, ayaut donne leur suffrage dans l'assembli pleniire
tenue an Vatican le 3i janvier 1913, notre trs saint Pire I Pape Pie X,
sur Ic rapport du secretaire soussigue, a daigne approuver et conirmer
entiirement ce Decret, prescrivant de le publier, et ordonnant a tous
les interesses de l'obseiver fidilement & Pavetnir.
Nonobstant toutes choses contraires, m6mes dignes de menuon speciale et particulie6e.
Donne i Rome, de la Secretairerie de la S. Congregation des Religieux, le 3 ferrier xrg3.
Fr. J. C. Card. Vivas, Prdjd.
Donatus. Arch. d'Eph.se, Secrdaire.
I 8. Surl application aux Filles -de a Ckariti du
Dicret relatif aux confessions des religieuses. S. Congr.
des Religieux, 14 janvier 1914.
Roma, 19 GeMuaio 1914
II sottostrito Segretario delta Sacra Congregaziane dei Religiosi coummifa alla Paternith Vostra Rcumxa cke gh Emi Padn diruesto S. Dicastero
sella Congregazionc Plenariadel gioro 8 Agoslo 1913 at duIib :

Se il Decreto del 3 Febraio 1913 sulle confessioni delle monache e
suore comprenda anche Ie Figlie della Carita di S. Vincenzo de Paoli,
si deguarono rispondere:

Affirmaive, juxta modum; modus est : Attenta peculiari Puellarum

-

3o5 -

Charitatis institutione, attentisque Pontificiis declarationibus ac privile'
giis indultis prasertima S. P. Pio VII et Leone XIII, die 25 junii 1882,
vigilantiam super executione przfati Decreti, quoad dictas Puellas,
spectare ad Superiorem Generalem pro tempore Congregationis Praesbyterorum Missionis sive per se, sive per ejusdem Congregattonis Visitatores, salva delegatione Apostolica Ordinariorum locorum, in casu negli.
gentim Superioris Congregationis Missionis.
Superior vero tenetur illico notificare prtdictum Decratum, diei
3 Febiuarii 1913, dictis Puellis sen Filiabus Charitatis, si nondum illud
aotificaverit.
E il Santo Padre elli udiensa concessaal soltoscrittoSegretarioil 14 dello
stesso mese si degnava approvare la risposta degli Emi Padri.
Con sensi di distinta stima gode raffermarsi
Della Paternitd Vostra
Devolissimo in Christo.

f-DONATO,

Arcivescao di Efesa, Segretario.

t19. -

Approbation du nouveau Calendrier pour la

Congregation de la Mission. 2 d6cembre 1913.

S. C. des Rites.

CONGREGATIONIS MISSIONIS
Praesens Kalendarium, juxta Rubricas et Decreta novissima redactum,
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X tributarum, revisione rite peracta,
recognovit ac probavit, illudque in universa Congregatione Missionis
adhiberi mandavit: servatis de cetero Rubricis et Decretis, presertim
quoad Festa Dedicationis ct Titularis Ecclesiarum necnon Patronorum
cujusque loci. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 2 Deccmbris 1913.
Fr. S- Cad. MARaUINEU., Prfectus.
LjS
+ Petrus LA FoNTAINz. Ep. Charystien,
Secretarius.
Omnia sunt t an KalendarioEcclerie universalis, exceptis tantummodo
nontulis variatioibus el Festis gqe specialem kabent relaionem cur CoXgregatione Missioniss videlicet JANUARIUS.
29. S. Francisci Slesii, Ep., Conf. Doct., duplex majus.
FEBRUARIUS.
17. B. Francisci Clet, Mart., duplex majus.
'APRILIS.
27. Translatio S. Viacentii a Paulo, Conf., duplex majus.
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JULIUS.
sg. S. VINCEIrit a Paulo, Conf. Congregationis Missionis Fundatoris,
duplex i" class. cum Octava
20.

S. Hieronymi ~miliani, Coan., duplex, Com. Oct. ac S. Margaii.

21.
a2.
23.
24.
26.

te, Virg. Mart.
De Octava, semiduplex. Cor. S. Praxedis, Virg.
S. Mariae Magdalenm Poenitentis, duplex, Com. Octavac.
S. Apollinaris, Ep. Mart., Cor. Oct. et S. Liborii, Ep. Conf.
De Octava, semiduplex. Corn. Vigil, ac S. Christine Virg. et Mart.
S. Anna Matris B. M. V., duplex x" class., Com. diei Octarv
S. Vincentii a Paulo.
AUGUSTUS.

21. S. Joanna Franciscw Fremiot de Chantal, duplex mai•s.
SEPTEMBER.
27. Depositio S. Vincentii a Paulo, Conf., duplex majus. Commem. S.
Cosmat et Damiani Mart.
NOVEMBER.
7. B. Joannis Gabrielis Perboyre, Mart., duplex majas. Com. Octavr.
16. In Ecclesiit consecratis: DEDICATIO OMuIUm EccLESIARUM CONGUGATIONIS, duplex t, class. cum Oclava.
23. In Eccles. Consecrat. Octava Dedicat. Eccles. Congreg., dupfk
majus. - Commem. S. Clementis, Papz Mart., et S. Felicitalis,
Mart.
27. MANIFESTATIO B. MARIAE VIRG. IMMACUnIATA a Sacro Numismate,
duplex 2* classis.

DECEMBER.
*20. Patrocinii S. Vincentii a Paulo, Conf. duplex maius.
NoTA. - D'apris les dispositions generales, ce Calendrier ne sera
obligatoire, comme le nouveau Calendrier de l'eglise universelle, qu'i
partir du i" janvier

120. -

g195.

Pour la iete de la Translation des Reliques de

saint Vincent de Paul. Rescrit de S. S. le pape Pie X
en faveur des chapelles des Pr&tres de la Mission et
des Filles de la Charit6 et en particulier de la maisonmere. -

25 janv. 1914.

In seguito alle Rubriche nuuvissime del Breviario, modificate a
norma nel Nostro Motu Proprio » Ab hinc duos annos a la Congregazione della Missione di S. Vincenzo De' Paoli, non potendo piu solennizzare la festa della Traslazione delle Reliquie del suo Glorioso Fondatore nella Domenica seconda dopo Pasqua, come Noi stessi avevamo
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concesso nelo scorso anno : per quella patena benevolenza, cbe pro.

fessiamo verso la medesima Congregazione, e desiderando che la suddetta Festa possa continuarsi a celebrare nella detta Domenica, almeno
colla S. Messa, benignamente concediamo che in tutte le Chiese ed
Oratorii Semipublici dei Preti della Missione, e delle Figlie della
Cariti, si posa celebrare una Messa della prefata Traslazione, nella
Domenica Seconda dopo Pasqua, a meno che non occorra un Doppio
di Prima Classe. Nella Chiesa poi della Casa Madre della medesima
Congregazione concediamo che si possano celebrare tutte te Messe della
stessa Traslaione, eccettuata una, la quale dovri corrispondere all'
Officio del giorno; Non ostante qualunque cosa in contrario.
Dal Valicano, nellaSolenniti della Conversione di S. Paolo Apostolo
1914.

Pl-s PP. X.

121. Lettre de f/licitasiondu Souverain Pontife Pie X,
a M. Antoine Fiat, 4a roccasion de ses trente-cinq ans de
Giniralat. -

2 fevrier 1914.

Dilecto flio religioso viro Antonio Fiat Congregationis, vulgo Lazariste, Superiori generali, non solum ob virtutum exempla et eximia
caritatis opera, sed etiam ob regiminis diuturnitatem Divi Vincentii a
Paulo ejusdem Congrcgatiouis Institutoris emulatori, gratulamur ex
animo, et fausta quaeque ad multos etiam annos a Domino adprecantes,
implcratam facultarem libenter concedimus, et eidem Superiori ac universis utriusque sexus Congregationis sodalibus Apostolicam-Benedictionem amantissime impertimus.
Ex XEdibus Vaticanis die 2 Februarii 1914.-

Pius PP. X.

VARIETES
I. -

UNE NOTICE HISTORIQUE DE 1656

SSURLA CONGREGATION DE LA MISSION
Dans une lettre adreasse par saint Vincent de Paul, le 7 fevrier !657,
a M. Delville, pretre de la Mission k Arras, le Saint parle d'une notice
historique sur la Congregation de la Mission que ce Missionnaire avait
fait imprimer. Le Saint qui, il faut le constater, 6tait tres attentif & ce
que ses disciples ne prissent pas trop d'initiative et ne fissent rien sans
le consulter, blama M. Delville: Mais puisqu'il n'y a plus de remede,
ien demeure lt * ajoutait-il (Leltres de saint Vincent de Paul, t. III,
P- 4r4.)

Cette piece a et retrourve recemment par un Missionnaire. Nous en
publions le texte en employant l'orthographe moderne.
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Petit abrigi de l'Institut de la Congfigation de la Mis-

sion approuvi et confirmi par nos saints Piresles papes
Urbain VIII et Alexandre VII, de son origine, de ses
fonctions et de sa maniere de vivre pour arriver a sa
fin.
Envoye de Paris A une personne de pi6te en la ville
de Lille, quil'avait ardemment desir6 pour etre informe
des particularitis des facons de vivre dans cette Congregation. Le tout pour la gloire de Dieu et le bien de
son Eglise.
*

U

AVIS AU LECTEUR

Ami lecteur, cet 6crit m'6tant tombe heureusement
entre les mains, et l'ayant lu attentivement, je m'en
suis senti si touch6, que j'ai cru en bonne conscience
6tre oblig6 de le donner au public, afin que ceux qui
le liront, louent et b6nissent la bont6 infinie de Dieu,
d'avoir donn6e son Eglise, dans ce dernier siecle si
plein de miseres et si calamiteux, une Congregation
d'hommes, qui d6tach6s de tous interts, se consument
entierement et tout a fait pour le service de sa gloire
et celui du salut des ames. Adieu et priez pour celui
qui vous le pr6sente.

L'Institut de la Congregation des pretres de la Missions tend a travailler toute sa vie non seulement a sa
propre perfection par l'observance de leurs regles et
constitutions, mais encore au salut des. pauvres gens
des champs, par le moyen des missions, et a l'avancement de l'etat ecclesiastique par le moyen des s6minaires, des exercices des ordinands, des conferences
et retraites spirituelles et autres fonctions.
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Cette Congr6gation est compos6e des pretres, des
clercs et laiques. Et quoi qu'ils vivent fort regulibrement, ils ne sont pourtant pas religieux, et c'est afin
qu'ils soient plus soumis A nos seigneurs les v&quues et
qu'ainsi iis aient plus de moyen de les servir dans leurs
dioceses; comme aussi afin d'avoir plus d'acces aupres
de Messieurs les eccl6siastiques, le tout pour la plus
grande gloire de Dieu et le bien de son Iglise.
I1y a bien trente-cinq ans que les exercices des missions ont commence, mais il n'y avait pas encore de
communaut6 pour cela. Dieu se servit de Monsieur
Vincent de Paul et de feu Madame la g6n6rale des
galeres pour jeter les premiers fondements de cette
Congr6gation : l'experience que lun et l'autre avaient
de la grande n6cessiti que le pauvrepeuple des champs
avait d'instruction etde confession g6ndrale, leur donna
la pens6e de chercher quelque moyen de remedier A
ce grand mal, qui causait A leurs avis la damnation-de
la plupart des pauvres gens de la campagne.
Cette pens6e les pressa davantage en suite de la
mort d'un bon paysan, qui leur dit avant de mourir
qu'il eft Wt6 damne s'il n'eut fait la confession gin&rale qu'ils lui avaient conseill6e, de sorte que, des lors,
ils risolurent de procurer ce m&me bien A tous les autres
de la paroisse, et, de fait, ledit sieur Vincent de Paul
fit une exhortation sur ce sujet, mais si efficacement,
que tous les paroissiens voulurent faire leur confession
g6n6rale; ce qu'ils firent tous, apris avoir 6et instruits
et disposs pour cela par plusieurs pr6dicationset cat&chismes, qui furent faits ensuite.
Dieu donna tant de ben6diction A cela que cette
bonne Dame voulut-qu'on en fit de mnme en toutes
ses terres, ce qui fut fait fort heureusement; et afin
de perp6tuer ce grand bien, Dieu lui donna la pensee
d'en faire unefondation,quiobligeait six pretres faire
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de mnmc tous escinq ans. entoutes les villes et villages
.elle appartenant.
A cet effet, elle offrit cette fondation & plusieurs
communautes religieuses, mais pas une ne voulut s'y
obliger, cela fut cause qu'on la donna a des prktres
seculiers, et qui vivaient en congrigation, et que ledit
sieur Vincent en serait le superieur; cela fut exicut6
et approuve de Monseigneur I'archeveque de Paris, il
y a environ vingt-huit ans, a quoi Dieu donna tant de
benedictions, qu'en peu de temps, le nombre des pr&tres fut beaucoup' augmente, en sorte qu'ils eurent le
moyen de faire des missions en plusieurs autres lieux,
qui n'6taient pas a ladite Dame, particulierement
dans le diocese de Paris.
Les b6nidictions que Dieu donna aux exercices de
cette Congrigation ayant 6t6 connues par Notre Saint
Pare le pape Urbain VIII, Sa Sainteti eut la bonte de
l'approuver par une bulle fort ample, ce.fut 1'an 1634.
Depuis cette approbation, ladite Congrigation s'est
tellement 6tendue qu'elle possede maintenant vingtdeux maisons non seulement en plusieurs provinces
de la France mais encore en Italie, Pologne, Savoie,
Barbarie et Lorraine; elle est mrme 6tablie dans Rome,
il y a plus de dix ans, et toutes ses maisons sont sous
la direction dudit sieur Vincent, comme Superieur
g6neral de ladite Congregation.
Le principal est que les Missionnaires ne sont i
charge a personne, ni au public, ni au particulier,
jusque-la que dans le cours des missions, ilsneregoivent
aucune retribution, non pas meme le moindre petit
pr6sent, leur Institut les y obligeant, et I'ont toujours
ainsi pratiqu6 depuis tout le temps qu'il y a qu'ils tra-

vaillent pour le salut du prochain.
Pour entrer en cette Congrigation, on faitdeux ans
de probation pendant lesquels on travaille & s.e ,rndre

-

311 -

parfait, apres quoi l'on est requ et associ 'a ladite
Congregation par une promesse de stabilit6.
L'on reqoit chez eux toutes sortes de personnes gratis,
pour y faire la retraite spirituelle sept a huit jours,
pendant lesquels on s'occupe principalement a faire
une bonne confession genrrale, et un bon rgglement
de vie pour l'avenir.
L'on enseigne chez eux la philosophie et la theologie a ceux de la maison seulement: comme aussi &
ceux qui sont dans leurs seminaires; et de plus on y
montre a chanter le chant de l'1glise romaine, et
toutes les c6r6monies de la messe haute et basse, et
m&me la maniere de confesser, pr&cher et catichiser.
De la premiere fin de cette Congregationqui est de
Stravailler a sa propre perfection.

Surtout les Missionnaires travaillent a se perfectionner aux sciences et vertus necessaires pour se bien
acquitter de leurs fonctions; les vertus qu'ils tachent
principalementd'embrasser et pratiquer, sont, entre les
autres, 1'humilit6, la simplicit6, la douceur, le zele
des ames et l'ob6issance.
On se lkve tous les jours chez eux quatre heures, et
6tant lev6 on va tous ensemble a l'eglise faire une
heure de meditation.
On y fait tous les jours deux fois I'examen particulier, et un examen general le soir, apres huit heures,
avant de se coucher.
Toutes les semaines on y fait une conference sur
quelque vertu, tous les mois sa communication intnrieure, et tons les ars une retraite spirituelle de huit a
dix jours.
Les prtres disent la messe scion l'ordre qui en est
marque, mais dans les maisons oui ii y a s6minaire, on
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chante la mcsse haute, et m6me les vepres; et ce seulement les fetes et dimanches; et quand il y a des
ordinands l'on chante la messe tous les jours solennellement.
Les regles fondamentales qu'y gardent inviolablement [les Missionnaires] sont :
I" D'etre obbissants a Nos Seigneurs les 6evques en
tout ce qui regarde les missions et autres emplois de
la Congr6gation a l'egard du prochain;
2* D'etre soumis a Messieurs les cur6s durant le
cours des missions, et de ne rien faire en leur paroisse
sans leur consentement;
30 De n'ktre a charge a personne, ni au public ni au
particulier, et ne prendre aucune retribution pour
leurs emplois;
4° De ne precher ni confesser dans leurs 6glises
d'autres que les exercitants et les ordinands, particulierement dans les grandes villes, et cela afin de se reserver pour le pauvre peuple des champs comme leur
principal emploi;
5° De ceder toujours la place aux autres predicateurs externes qui se pr6sentent dans les missions
pour pr&cher.
6&D'avoir une ob6issance aveugle et prompte pour
aller partout ou le Superieur les enverra meme aux
Indes, ce que plusieurs ont verifi6 par effet depuis dix
ou douze ans d6jA.
Car, outre ceux qui sont en Barbarie, savoir &
Tunis et Alger, I1 oi ils exposent leur vie pour l'assistance corporelle et spirituelle des pauvres esclaves, il
y en a deux aux Nouvelles-Hebrides pres d'Angleterre
qui travaillent pour l'instruction de ces peuples,
lesquels, quoique chretiens, vivent comme des sauvages parce qu'il n'ont ni pr6tres ni ministres depuis
plus de cinquante ans.
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Il y en a aussi deux aux montagnes d'Ecosse qui
travaillent a la conversion des h6r6tiques.
I1 y a sept a huit ansque deux autres furent envoyes
S'File de Madagascar qui est par deli le cap de
Bonne-Esp6rance, aux enseignes qu'il y a eu plusieurs
insulaires qui ont et6 baptises par eux, etl'un deux y est
mort parun zele de charite qu'il voulut exercer envers ce
pauvre peuple, et depuis quelques jours d6ja, deuxpr6tres et un laique de la m&me Congregation sont partis,
pour aller secourir l'autre, qui est seul pr&tre dans
cette ile.
De la deuxieme fin de cette Congregation qui est de
travaillerau salut des pauvres gens des champs.
Les moyens dont ladite Congregation se sert pour
aider a sauver les pauvres gens de la campagne sont
les missions qu'ils [les Missionnaires] font dans tous
les lieux li oi ils sont appelks.
Les moindres missions sont de quinze jours ou de
trois semaines dans les plus petits villages; dans les
plus gros, elles sont de six semaines ou deux mois,
pendant lequel temps on preche tous les jours soir et
matin, et midi l'onfait 1'instruction pour la jeunesseet
presque toute la journ6e est employee pour entendre
lesconfessionsgenerales, a accommoder les differends,
a visiter les malades et a porter des feuilles de l'Exercice du chr6tien, dans chaque maison, meme faire
quelque charit6 et aum6ne b ceux que l'on trouve dans
la grande necessit6.
Sur la in d'une mission, l'on fait communier tout le
monde ensemble particulierement la jeunesse, faisant
a cet effet une devote exhortation a l'autel, et au soir
on fait une procession generale. en laquelle on porte
le saint Sacrement et I'on finit par une autre petite
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exhortation; ces exercices sont si touchants, qu'on voit
ensuite des grandes et admirables conversions.
En chaque mission, il y a indulgences plenieres pour
tous ceux qui itant confesses et communies, prient
pour les besoins et n6cessites de I'kglise.
A 1'arrivie et au sortir desdites missions [les Missionnaires] regoivent la benediction de Messieurs les
cur6s, ou en leur absence de Messieurs leurs vicaires.
En chaque mission, ils 6tablissent, s'il se peut, la
Confrorie de la Charit6, pour 1'assistance corporelle
et spirituelle des pauvres malades, a quoi les femmes
et les filles sont principalement appliqu6es, chacune y
servant a son tour.
De plus, ils ont institui une communaut6 de filles
qu'on appelle de la Charite, lesquelles sont particulierement employees a visiter et panser les pauvres
malades des paroisses et h6pitaux lI oii elles sont
fond6es, en leur portant des vivres et autres choses
n6cessaires; comme aussi d'elever des enfants trouv6s,
montrer a lire aux pauvres petites filles, panser les
pauvres qui viennent chez elles, les soigner, medicamenter et autres ceuvres de mis6ricorde, tout cela par
la direction de ladite Congregation.
La maison de Paris a plusieurs autres emplois, qui
regardent I'assistance corporelle et spirituelle des
pauvres, particulierement ceux qui sont afflig6s de la
guerre aux frontieres de la France, y ayant plusieurs
prktres et laiques qui y sont employes pour distribuer
I'aum6ne spirituelle et corporelle.
De la troisieme fin de ladite Congregation qui est de
Iravailler 4 I'advancement de l'etat eccldsiastique.
Les moyens desquels on se sert dans ladite Con-
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gregation pour I'avancement et la perfection de l'dtat
eccl6siastique sont les suivants :
Quand la Mission est fondie et 6tablie dans un diocese, tous ceux qui se presentent pour recevoirles ordres
sacres, sous le bon plaisir de Monseigneur l'lveque,
sont requs dans ladite Mission durant douze ou quinze
jours, et cela pour les aider a etre bien dresses, tant
pour la science que pourla d6votion requise, a recevoir
dignement ce sacrement.
Pendant tout ce temps, ces Messieurs lesordinands se
l6vent &quatre heures et demie, puis font une demiheure de meditation; a cinq heures, on les entretient
sur la maniere de bien faire I'oraison mentale; a six
heures, ils disent tons ensemble les petites heures,
lesquelles 6tant achevees, ils se revetent chacun d'un
surplis et vont deux & deux dans la modestie, silence
et devotion, a l'eglise pour y entendre la messe,
laquelle se chante le plus solennellement qu'il se peut,
afon de leur bien faire concevoir la grandeur et la
dignit6 de ce grand et admirable sacrifice.
Apres la messe, ils s'en retournent tous dans une
grande salle, 1A oiu on leur fait un entretien qui dure
une herne, algis quoi on les separe tous en plusieurs
bandes, dix Qa doze a chaque bande pour les entretenir sur le sujet qui aCti traitS, afin de le leur bien
imprimer.
A onze heures, ilsvont diner pendant lequel on leur
fait lecture de la Perfection des prllres par Molina

Chartreux.
Ensuite de quoi ils font une heure de conversation
sainte et honnete, des choses de pit6, pourleur enseigner la mani:re de bien converser avec le prochain.
Apres cette conversation, ils disent vepres et complies, puis on leurenseigne les c6r6monies de la messe
haute et basse.
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A quatre heures, on leur fait encore une predication
apres laquelle ils disent 1'office de Matines et Laudes
pour le lendemain, lequel 6tant achev6, ils vont souper,
et apres font la conversation comme a midi.
A huit heures, ils font l'examen g6neral de leur conscience et les prieres, puis s'en vont se coucher en
silence.
Pendant tout leur sejour dans la Mission, ils font
les memes exercices a la mmte heure, mais tous les
jours de diverses manieres.
Celui qui preche le matin les entretient sur les
principales matieres de la theologie morale. Et celui
de l'apres-diner leur parle des vertus necessaires pour
vivre en bon pr&tre.
Le premier jour il fait voir les obligations qu'ont les
eccl6siastiques de faire tous les jours l'oraison mentale, et leur en montre la pratique et les moyens de la
bien faire.
Le deuxieme jour ils leur fait voir combien il importe
de ne pas entrer dans l'Ftat ecclesiastique sans y etre
appel6 de Dieu et montre les marques d'une vraie vocation, comme les moyens de reconnaitre lesdites marques, lesquelles sont ordinaires ou extraordinaires.
Le troisieme jour, il leur parle de la n6cessit6
qu'ont les pr6tres d'avoir 1'esprit eccl6siastique, en
quoi consiste cette esprit, les moyens de l'acquerir et
de le conserver, pour se bien acquitter de leurs fonctions.
Tous les autres jours, il leur parle de la modestie, sobriet , zAle du salut des ames, charit6, humilit6,chastet6,
honnktet& aux paroles et aux habits, le soin et la diligence a bien dire l'office, a bien dire la messe et bien
confesser, precher, cat6chiser et enfin il leur parle de
la perfection dont doit etre orn6 un prftre et leut
explique toutes ces choses sur chacun de leurs ordres.
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Quatre jours avant de recevoir les ordres, ils font
tous une confession generale avec une grande piiet et
devotion, le lendemain la communion, et le samedi,
on les mene deux a deux a l'6v&ch6 pour recevoir les
ordres, donnant de 1'admiration au monde par leur
pi&te et modestie.
Le dimanche lendemain de l'ordination, on leur
chante une grand'messe fort solennellement, apres
laquelle on leur fait une exhortation, pour les encourager a perseverer dans leurs bonnes resolutions, puis
1'on prend cong6 d'eux en leur donnant les adieux.
Ils font ces exercices de la Mission quatre fois avant
que d'etre pretres et il ne se peut pas dire en detail
les grands fruitsqu'ils remportent deces exercices et
le contentementque tout le monde en recoit, les voyant
apres mener une vie exemplaire et la plupart vivre
comme des saints.
La principale resolution qu'ils prennent a la fin de
ces exercices est qu'ilspromettentd'aller tous les ans a
la Mission, pour y passer huit a dix jours en retraite
spirituelle, commeaussi de choisir un directeur de leur
conscience, de se confesser toutes les semaines deux
fois, d'instr ire le pauvre peuple, ce qu'ils font apres
avec grande b6endiction.
Pour encore perfectionner les pretres davantage, il
se fait dans ladite Mission, toutes les semaines, une
conference, a laquelle assistent quantit6 de bors et
pieux ecclesiastiques de toutes sortes de conditions, et
dans cette conference, l'on y traite des choses spirituelles
avec autant de douceur, de modestie, de r6evrence et de
devotion qui se puisse jamais exprimer; quand l'un
parle, personn• ne dit mot, mais chacun 6coute avec
une"grande attention, chacun ne parlant qu'A son tour,
et tout ce qui se peut dire .sur une vertu est d6clare
dans cette conference avec un profit admirable.
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On commence cette conference par le Veni sancte
Spiritus, et on la finit par Sub tuum praesidium confugimus; elle dure pour l'ordinaire trois heures.

Ladite Congregation 6tablit encore d'autres conferences par tous les doyenn6s et chaque pretre se
trouve dans un meme lieu destine une fois tous les
quinze jours, et le meme ordre s'y tient et conserve
comme dans la maison de ladite Congregation.
De plus, la Mission a erig6 des s6minaires dans lesquels on perfectionne les eccl6siastiques dans toutes
sortes de fonctions pour la vertu,pour la science, pour
la predication, et enfin, en un an ou deux, on les rend
capables de tout ce dont ils ont besoin pour vivre saintement dans leur etat.
Pour encore profiter de plus en plus a l'£glise de
Dieu, ladite Congregation a 6tabli des petits seminaires pour y ilever des enfants dans lascience et dans la
crainte de Dieu, qui sont a guise d'une pepiniere, pour
par apris donner de bons sujets et de bons ouvriers a
la vigne de Notre-Seigneur.
Enfin l'on vit dans cette Congregation en grande
union et charit6 les uns envers les autres et quoiqu'ils
soient chez eux de divers pays, il ne se voit parmi eux

aucune division ni dissension, ains une grande paix
et charit6 accompagnee d'une sainte 6mulation.
Il n'est fait ici aucune mention des benedictions que
Dieu, par sa volonte, adonn6es et donne'tous les jours,
aux divers emplois de cette petite Congregation, c'est
pour ce qu'elle fait profession particulibre d'honorer
en cela, la vie cach6e de Notre-Seigneur, et laisse a
la Providence la manifestation du bien qu'il s'y fait, a
cause que c'est lui seul qui en est I'auteur, a qui est
due la gloire et a nous la confusion.
Et c'est en partie pour cette mCme raison, qu'on a
tant tard6 a donner cet abr6g6 de leur Institut, le Sup6-
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rieur ayant fait difficult6 de le permettre 4 celui qui
l'a dresse jusqu'i cequ'il a reconnuque c'etaitlavolont6
de Dieu, ce qu'il a jug6 par la longue instance qu'en
a fait celui qui l'a demand6 et par la fin sainte pour
laquelle il le d6sirait si ardemment. Fait a Paris le

16juin 1653.

APPROBATION. - Ce petit Abr6g6 de l'Institut de la
Congregation de la Mission pourra librement etre imprime. Fait i Douai le 3 d6cembre 1656.
Martinus DENYS,
S. Theol. Doctor et Prof. Regius.

II. -

A PARIS, LE SEMINAIRE DE SAINT-FIRMIN.

Au college des Bons-Enfants, a Paris, oi saint Vincent de Paul6tablit d'abord sa Congr6gation deMissionnaires, fut organise, ensuite, un seminaire dioc6sain,
reconnu par l'archeveque de Paris et plac6 sons le
patronage et la d6nomination de Saint-Firmin.
Un rgglement publi6 en 1722 fait connaitre le genre
de vie des s6minaristes de Saint-Firmin et montre les
differences d'avec les s6minaires d'aujourd'hui. Le
titre est celui-ci :Reglementdu siminairede Saint-Firmin
de la Congrigation de la Mission itabli au collige des
Bons-Enfants. Un vol. in-12 de 173 pages. Paris, 1722.
Nous donnons d'abord le mandement de l'archeveque
de Paris, cardinal Noailles, au sujet de ce RIglement.
MANDEMENT DR SON AMINENCE MGR LE CARDINAL DE NOAILLES, ARCHEVtQUE DE PARIS, POUR APPROUVKR LE PRESENT REGLEMENT ET POUR
EN ORDONNER L'EXACTE OBSERVANCE.

Louis-Antoine de Noailles, par la permission divine cardinal pretre
de la sainte Eglise romaine, du titre de Sainte-Marie sur la Minerve,
archeveque de Paris, duc de Saint-Cloud, pair de France, commandeur de I'ordre du Saint-Esprit, proviseur de Sorbonne, et Sup6rieur de
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la maison de Navarre. Vu les nouveaux rgglements de notre seminaire
de Saint-Firmin de la Congregation de la Mission etabli au collge des
Bons-Enfants I Paris, nous les avons approuves, confirmes et homologues par ces presentes; ordonnons que lesdits reglements soient observes exactement dans ledit seminaire parles ecclesiastiques qui y demoureront; is v trouveront des regles de cmnduite sages, propres . les former i I'Vtat qu'ils veulent embrasser, et conformes A celles que les
saints canows prescrivent aux miuistres de 1'Eglise.
Donne a Paris le vingt-six de fevrier mil sept cent vingt-deux.
L. A. Card. de NOAILLES, ArchevOque de Paris.

Par son Eminence,
CHEVALIER.

Par quelques citations de ce reglement, on pourra.
constater diverses particularites qui ne se retrouvent
pas dans les siminaires d'aujourd'hui.
D'abord, du s6minaire Saint-Firmin, on allait au
dehors suivre les cours de la Faculth de th6ologie.
On lit, en effet, page 15 :
DEVOIRS PARTICULIERS DE CEUX QUI tTVDIENT DANS L'UNIVERSITt.

Ceux qui etudieront dans les ecoles de la Faculte de theologie,
prendront tous les lecons des deux professeurs que le Sup6rieur aura
designis. Ilspartiront a la meme heure pour s'y rendre; on les y reconnaitra a leur exactitude, k leur modestie, i leur silence, et a leur attentiqp; ils ne se dispenseront jamais d'y alter sans la permission du Superieur; en chemin, ils ne se detourneront point pour aller ailleurs, et i
leur retour its laisseront leurs cahiers au portier.
Ceux i qui l'on aurait permis d'itudier en philosophie dans I'Universite, observeront les m6mes regles, i la reserve des cahiers qu'ils ne
laisseront pas au portier mais qu'ils montreront au Superieur, quand il
le jugera i propos.

Les ditails du costume 6taient pr6vus et ii fallait
mod6rer le zele des jeunes clercs A imiter leurs ain6s,
nous voulons dire qu'il fallait moderer leur empressement a porter perruque. II est r6gl6 ceci par 1article 34
du reglement :
1tOnESTIE DANS

LES CHEYEUX.

Ceux qui ne peuvent se passer de perruque, la porteront courte,
modeste, sans frisure, de la couleur des cheveux, et qui les imite le plus
qu'il se pourra; la perruque aura la couronne ouverte. Personne ne la
prendra sans une necessitt considerable, et sans en avoir obtenu la permission du Superieur, et on n'en achetera aucuae sana la ui avoir montree auparavant.

L'ordre du jour 6tait a peu pres le meme qu'aujourd'hui: lever a cinq heures; diner a onze heures et
demie, souper a six heures et demie. Prime et Complies
semblent avoir tenu la place de ce que nous appelons
priere du matin et priere du soir. Quand, aujourd'hui,
avec certains formulaires de prieres du matin, on dit :
ccSeigneur, Dieutout-puissant, qui nous avez fait arriver
an commencement de ce jour, etc. -,c'est simplement
la r6eptition de la priere de Prime : Domine, Deus
omnipotens, qui ad principium hujus diei nos pervemre
fecisti, etc.
Voici le debut du reglement de chaque jour :
ORPRE DE L'EMPLOI DE LA JOURNIBE.

Les jours ordiaires.-

En hiver. -

Le matin.

A cinq heures on se lIve et aprMs avoir fait les actes ordinaires de
pietd, on va i la smile de l'Oraison pour s'y preparer i la Meditation.
11 est bon auparavant d'aller i 1'eglise rendre hommage i Notre-Seigueur, ei demander la grace de bien faire la M6ditation, et de passer
saintement la journ6e.
A Pavant-quart de cinq heures et demie, on donne le signal pour la
Meditation, apres laquelle on recite Prime. On va ensuite adorer NotreSeigneur, pour lui offrir les r.solutions qu'on a prises daus I'Oraison, et
demander la grace de les executer fidelement; on se retire ensuite dans
sa chambre pour etudier.
A sept heures trois quarts, on entend la messe, ensuite Ion dejeune,
et 'on retourne a sa chambre pour etudier.
A dix heures, on va i la confirence de thdologic morale.
A onze heures, on retourne a sa chambre pour repasser en soi-m~me
ce qui s'est dit i la conference.
A onze henres un quart, on descend pour I'examen particulier, qui est
suivi du diner.
Ceux qui etudient dans les icoles de la Faculte de theologie partent
pour y aller, l'issue du d6jeuner, lorsque la cloche en donne le signal.
On avancera ou I'on reculera l'heure de Ia messe, selon que le premier
des deux professeurs, dont on prendra les lemons, avancera ou reculera
sa classe.
Apfrs diner.
Au sortir du diner, on va i l'6glise adorer Notre-Seigneur pour
demander la grice de passer saintement la recreation, ensuite on va se
recreer.
A midi trois quarts, on assiste ila lecture et il'explication du Nouveau Testament.
A ume heure et demie, on s'exerce au plain-chant, et le jeudi aux
Ceremonies.
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A deux heures, on se retire i sa chambre pour se rappeler ce qui a
etc dit I la conference.
A six heures et demie, on fait 1'examen particulier, ensuite Fon
soupe; apres avoir adore Notre-Seigneur, on prend la recreation.
A huit heures, on assiste la lecture spirituelle.
A huit heures un quart, on fait 1'examen general, apres lequel on
recite Complies; on va adorer Notre-Seigneur, et I'on se retire & sa
chambre pour se coucher.
A neuf heures, on doit atre coucheet avoir eteint sa chandelle.
Ceux qui sont oblig6s i l'office divin reciteront en commun Matines
aprbs l'examen gendral; Laudes le matin avant la Meditation; Tierce
au sortirde la messe; Sexte un peu apres onze heures; None i deux;
VEpres I I'avant-quart de quatre heures trois quarts ; et Complies i six;
apres Complies its feront la lecture spirituelle jusqu'au souper.

Pour les jours de cong6 et pour le temps des vacances,
il y avait quelques particularit6s :
CE QUIL Y A DE PROPRE POUR LES JOURS DE CONGi

En hiver, le congt commence immediatement apres le diner, et finit
a six heures, i la reserve des mois de dicembre et de janvier qu'il finit
a cinq heures et demie. En ete, ii y a conge soir et matin. Le matin, ii
commence apres le dejeuner et finit a onze heures, 'apres-midi il finit a
six heures un quart.

Les jours de conge en ete, on va i la messe immediatement apres
Prime, ensuite on dejeune, apres quoi it est libre i chacun de sortir.
CE QC:IL Y A DE PROPRE POUR LE TEMPS DES VACANCES.

Les vacances 6tant destinies i relicher IPesprit, de telle mani&re
neanmoins qu'on n'oublie ni la pi6te ni 1'etude, on observe les choses
suivantes.
Les vacances commencent le premier jour de septembre et finissent
le jour de saint Denis, auquel onentre en retraite.
Pendant ce temps, on ne se e1ve qu'A six heures, i la reserve de la
fete de la Nativit6 de la sainte Vierge, et de telle de saint Firmin, qu'on
se leve a cinq.

Parmi les regles generales de conduite, il y a quelques d6tails curieux; ils montrent, par exemple, que
les s6minaristes pouvaient avoir des laquais qui venaient
faire leur chambre, qu'ils pouvaient avoir des r6p6titeurs du dehors.
AVIS ET USAGES

DU SEMINAIRE.

On ne sort ni les dimanches ni les fetes, i moins que pour de pressantes raisons le Sup6ricur ne juge qu'on doive Ie faire.
En sortant de la maison, on a soin de marquer son nom au catalogue
de la porte et de le d6marquer en rentrant.
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On a ;toujours la soutane entiirement boutonaDe, soit devant, soit
aux manches, en sorte que la chemise ne paraisse jamais.
On porte toujours le collet, meme sous le camail; et hors de sa
sa chambre on a toujours la ceinture. ou tout au moins une rotonde.
Pendant le deijeuner on ne 'assied point, mais on se tient debout
vis-k-vis de sa place ordinaire; I'on observe un grand silence, et I'on
ecoute attentivement la lecture.
En hiver, lorsqu'on veut se chauffer, on passe les recreations dans
les chambres, mais P'on n'y est jamais moins de quatre.
Hors le temps de la recreation, si 1'on a besoin de faire un tour au
jardin, I'cn y est seal on avec un livre.
Quand la communaute va a la maison de c2mpagne, personne ne
s'en absente sans permission. On y va et l'on en revient en compagnie
de ceux avec qui 1'on a 6ti nomm6; L'on ne sort point de Ienceinte de
la maison sans permission, et l'on ne joue point d'argent.
On tient sa chambre propre et bien rangee; I'on a soin de la balayer
au moins deux iois la semaine, et de faire ou de faire faire son lit an
plus tard . 1'issue de Prime. On n'y tient point de miroir expose.
Personne n'a de laquais avecdes couleurs. L'on a une attention particuli&re qu'ils soient de bonnes moeurs, qu'ils gardent Ie silence et la
modestie qu'exige laqualite dela maison,qu'ils n'y entrent point le matin
avant 'oraison, et que le soir ils en soient sortis au plus fard i la fin de la
recreation.
Quand on vent prendre un repttiteur, on n'en fait point venir d'autres
que ceux qui sont deji admis dan le seminaire. L'on n'en choisit de ceuxci qu'aprs en avoir parle au Supirieur, et l'on a soin que les rkpetitions
se fasent i voix basse, et dans un temps qui ne soit pas rempli par
quelque exercice de la maison.
Au S6minaire, personne n'apprend la musique.
Personne n'emporte cc qui est destine
I'usage public, comme les
missels, les livres de cha
dean, de la mediti. •i, de I'examen particulier,
les livres qu'on lit a table.
Ceux qui ont besoin d-user du tabac, n'en prennent jamais dans
I'eglise, ni pendant les temps de m&ditation, de L'office divin, des exa.
mens, des lectures, des conferences, de i'exercice des ceremonies, du
chant on des repas.
Das qu'on se sent considerablement incommode, I'on a soin d'en
avertir on d'en faire avertir le Superieur.
Chaque jour on apprend par ceur le canon qu'on a lu.

Les t( Canons , dont il s'agit ici sont un recueil de

sentences sur la dignit6 des clercs et les devoirs de la
vie ecclesiastique; ces sentences de deux ou trois
lignes sont communement tiries du concile de Trente
on des conciles de Milan, ou encore des &crits des
Saints Pires. Elles itaient imprimees au nombre de
trois cent soixante-cinq, une pour chaque jour, a la
suite du Reglement de Saint-Firmin que nous citons.
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A la fin du volume, sont jointes des ordonnances de
l'archev&que de Paris indiquant ce qui 6tait exige
comme dur6e de sejour au sdminaire pour etre admis
aux ordres : nous jugerions aujourd'hui que c'est peu.
Voici quelques extraits:
ORDONNANCE DE SON EMINENCE MONSEIGNEUR LE CARDINAL DE NOAILLES,
ARCHEVEQUE DE PARIS, POUR LA PRtPARATION AUX SAINTS ORDRES.

... A ces causes - I. Nous ordonuons que tous les diocisains qui se
croiront appeles a I'etat ecclesiastique, et qui paraitront dispos6s i receo
voir les ordres mineurs, se retireront dans Pun des seminaires ci-dessous
dhnommis, pourvu toutefois qu'ils aient acheve leur philosophie, et
demeureront dans lesdits seminaires le temps que nous jugerons i4cessaire, suivant le rapport qui nous sera fait par les directeurs desdits
seminaires de leurs dispositions i 'etat ecclisiastique.
II. Ceux de notre diocese qui aspireront aux ordres sacres prendront
la permission de nous pour entrer dans l'un des seminaires, oi ils
demeureront au moins neuf mois avant le sous-diaconat, trois mois
avant le diaconat, et trois mois avant la pr6trise, pour demander I Dieu
'esprit ecclesiastique, pour se disposer a recevoir la grace de l'ordination, et pour se former aux divers emplois et fonctions de leurs ordres.
IV. Nous n'entendons pas neanmoins par les articles pricedents nous
engager de donner les ordres a ceux qui auront demeure dans un seminaire le temps par nous limite, si d'ailleurs nous ne les en jugeons pas
capables, et si nous ne pouvons raisonnablement espexer que leur promotion sera utile a I'Eglise.
VI. Les seminaires que nous nommons pour la presente ordonnance
sont ceux de Saint-Magloire, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas-de-Chardonnet, de Saint-Firmin etabli au college des Bons-Enfants, et de.NotreDame-des-Vertus. Les ecclisiastiques de notre diocese y seront recus preferablement aux autres.
Donn6 i Paris en notre palais archidpiscopal, le trentiime jour de
juin mil six cent quatre-vingt-seize.
Louis ANTOINE, Arcievigue de Parit.

Une autre ordonnance 6piscopale de Mgr de Noailles,
datee du I" octobre 1696, statuait ce qui suit sur la
reception de la tonsure cl6ricale; elle jette un triste
jour sur ce que devenaient alors, aux mains du pouvoir
royal, les b6ndfices eccl6siastiques :
ORDOSNANCE POUR LA TONSURE.

... Nous ne recevrons personne & la tonsure qui n'ait fait la premiere
communion, et qui ne soit au moins dans sa quatorzieme annie, et qui
n'ait assez de raison pour connaitre la saintett et 1'importance de cet
engagement. Nous ne ferons en cela que de suivre de loin la sage rbgle
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que le roi s'est imposee de ne donner des benefices qu' ceux quiauront
dix-buit ans; la picte de Sa Majeste 1'ayant rendu sensible aux maux
que souffre 1'lglise de la part de ces clercs qui n'ont .requ la tonsure
que. pour satisfaire leur cupidit6 on celle de leurs parents.

Ces d6tails montrent que, le fond restant le m&me,
on s'est applique, suivant le temps et les circonstances,
a tirer le meilleur parti possible des situations oi l'on
se trouvait pour arriver au but i atteindre : former des
pretres capables de gagner a J6sus-Christ les ames.

.III. -

ICONOGRAPHIE.

-

SAINT VINCENT DE PAUL

PRECHANT UNE RETRAITE A DES ORDINANDS

Peinture par Mile de Virieu (vers 1814-1815)..
C'est le sujet d'un tableau dont Mgr Bellet a bien voulu nous offrir
une photographie reproduite dans la gravure ci-jointe. Mgr Bellet a bien
voulu aussi Ccrire la notice sur ce tableau que nous transcrivons ici:

Ce tableau a 6t6 peint dans les circonstances suivantes :
Mile St6phanie de Virieu, n6e en 1785 et d6cid6e
en 1873, appartenait g une des plus anciennes families
nobles du Dauphin6, remontant jusqu'au dixieme
si cle. Elle -est actuellement repr6sent6e par deux
branches.
Mile de Virieu 6tait une femme d'une rare distinction et une grande chr6tienne. Sa mere, au reste, 6tait
une vraie sainte. Elle avait 6pous6 le comte Henry de
Virieu, garde du corps de Louis XVI et le d6fenseur
de Lyon contre la Convention.
Son fils ain6, Aymon (1788-1841), avait 6te elev6 au
college de Belley, dirig6 par les J6suites. Alphonse de
Lamartine, ne en 1790,'y rejoignit en i8o3. Is s'y
librent d'une etroite amitib, tellement qu'Aymon de
Virieu fut le plus grand ami de Lamartine. Ce dernier
venait souvent faire des sijours assez prolong6s chez
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lcs Viricu, ou il etait rciu comni un fils dans leur
vieux chateau du Grand-Temps Isire).
Mile de Virieu 6tait une artiste de valeur: elle peignait et elle sculptait avec talent. Presque toutes ses
oeuvres 6taient destinies aux eglises et aux chapeiles
des couvents. Par modestie, elle n'en signa aucune.
Vers 1814-1815, sur le desir de son frere et de Lamartine, elle peignit une scene de la vie de saint Vincent de
Paul, dont il avaient lu la Vie par Abelly, sans compter qu'ils goftaient fort un livre qui venait de paraitre,
I'Histoire de Bossuet par M. de Bausset, ancien iveque
d'Alais et futur cardinal. La, ils avaient appris comment Bossuet avait etC prepar6 aux saints Ordres par
saint Vietdans ses belles retraites aux ordinands

or il ezctai
Saint Vincent de Pal p&aedut One i•eaite d'ordinands, tel fut le sujet que Mlfe de Vi•iiea
'appliiBi
reproduire, y mettant toute sa foi et tout aw.mt
.
avec cette particulariti assez interessante qu'elle y fSt
figurer son frere et Lamartine. ls sont meme tres
ressemblants, si l'on en juge par leurs beaux portraits
a la s6pia qu'elle avait peints l'annee pr&c6dente (i8r3).
Voici l'ordonnance du tableau, qui est d'un grand
effet :
Nous sommes dans le chceur d'une chapelle. L'autel
ne se voit pas, car il est suppose derriere le spectateur.
Dans cette chapelle, doucement 6clairee, regne une
demi-obscurit6, tres favorable a la po6sie et i la meditation.
Vers le fond, des colonnes avec leurs chapiteaux du
treizieme sicle, et les arceaux gothiques,dont l'enchevetrement accuse la retomb6e des voites.
Sur la droite, plusieurs ordinands, exactement au
nombre de onze, assis sur des sieges en bois et revetus
de surplis aux larges manches. Dans leur maintien,

C

1
C

C
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tout respire la gravitY, la modestie, le recueillement;
chez quelques-uns, de la beaute et de la distinction;
chez tous un v6ritable parfum de jeunesse tr6s pure, de
foi profonde et rfi&chie. On sent que ces coeurs de
jeunes hommes, d'adolescents memes, sont remplis de
l'amour de Dieu.
En face des ordinands, un 6veque est assis dans un
fauteuil de l'6poque.
Vers le faisceau de colonnes du centre apparaissent
tout droits, bien en evidence, deux jeunes gens. Ce
sont nos amis. A gauche du spectateur, Aymon de
Virieu, les bras croises, avec 1'esprit positif et philoso-

phique qu'il avait- il descendait de Montaigne par le
c6te maternel; a droite, Alphonse de Lamartine, plus
grand, les bras pendants, la tete 146grement inclinee
vers celle d'Aymon.
Manifestement, ils sont sons le coup d'impressions
graves et ils &coutentavec une respectueuse attention
l'homnme de Dieu qui parle. Debout, un peu pench6 en
avant, c'est bien M. Vincent, comme on disait alors,
dans la maturit6 de l'age, avant la vieillesse oi on l'a
g6neralement repr6sent6 dans sos portraits. 11 a bien
sa figure caracteristique sur laquelle rayonne son cceur
d'ap6tre, qui se dilatait en des accents d'incomparable
charit6, pour aller aux ames, les en impr6gner et les
donner a Dieu !
Telle est I'ceuvre de Mile de Viriea.
Ce tableau, qui n'est ni date, ni sign6, et qii mesure
2 in. So de longueur sur i m. 5o de hauteur, fut donn6
par .l'auteur A l'6glise du Grand Snminaire de Grenoble. Pouvait-il avoir une meilleure destination? il y
fut plac6 dans une chapelle laterale d6dibe i saint
Vincent de Paul, qui, du xeste, itait le patron du s&mi.-.......
-------.
rrest
t
Ina
na yre
y est
usu'au
moment .dde- la..loi .-de.d...
sre. a.
ii y est rest6 jusqu'au moment de la loi de sipara-
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tion, oI l1'tat s'empara de l'immeuble, lequel 6tait
avant la Revolution un couvent de Minimes.
Le tableau, dont on ne soupconnait pas l'int6ret, fut

rel6gucdans une chambre de debarras, et ce n'est
qu'au bout de deux ann6es que j'ai pu l'y retrouver.
Un habile photographe de Grenoble, M. Piccardy,
en a tir6 un excellent clich6 qui lui a permis de le

reproduire.
Tous les renseignements relatifs a l'exdcution du
tableau et i sa donation, dirivent d'une source tres

autoris6e, M. le chanoine Rivaux, directeur du Grand
S6minaire de Grenoble de 1866 a 1868. M. Rivaux, n6

au Grand-Temps, 6tait l'ami et le confident de la
famille de Virieu, et, dans la Semaine religieuse de Grenoble (t. VI, 187 3 -1874,P. 174-178 et 186-192), il a consacr6 a Mile de Virieu une notice biographique aussi
pleine d'int6r&t que d'6dification.
C'est d'elle-meme qu'elle eut les renseignements en
question, et il voulut bien me les communiquer au mois
de decembre 1866. Je les consignai alors dans des
notes qui ont servi a r6diger la pr6sente notice.
La Teppe, & Tain (Dr6me), le Iz fevrier 1914.

Charles BELLET.
Protonotaire aposolique.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

471. -

Commentariitheologici, auctore JOANNE MAC

GUINNESS, C.. M., in Collegio Hibernorum Parisiensi
Theologiae Professore. Editio altera, 1913.
Dans les numeros prec6dents des Annales nous avons de temps en
temps attire 1'attention de nos lecteurs sur les volumes de theologie dogmatique publids par -I. J. Mac Guinness, professeur de theologie au
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College des Irlandais & Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisix d'annoncer la publication de Il deuxieme edition de cet excellent ouvrage
paru en trois volumes in-8 chez Lethielleux, Paris, et H. Gill et Son, i
Dublin. Le premier volume traite De Reliione revelata, ejusfu Fontiet
bus, de Ecclesia, de Deo Uno, xvLu-624 p.; Ie deuxibme, De Deo Trin
8
Creatore, de Verbo Incarnato, de Gratia,de Virtutibus Intusis, xxir-63 p.;
le troisieme, De Sacramentis in genere el in specie et de De» CownummAt.re, xxiv-678 p., avec une table alphab6tique (3o pages) de tout l'ouvrage. Ces trois volumes, qui forment un cours complet de thdologie
dogmatique, se distinguent par la sirete de doctrine, l'ordre des matieres,
la clart4 et l'ampleur d'exposition et la simpliciic du style. On y trouve
les resultats les plus autorises de 1'drudition actuelle et les decisions
les plus recentes des Commissions et Congregations romaines cities,
suivant les circonstances, & Iappui des conclusions de I'auteur. Les
questions qui sont un objet de controverse particulirement dans les
pays de langue anglaise, sont signalees avec la solution des difficultes,
et la riponse aux erreurs modernes.
accueillie
La premiere edition de l'ouvrage de M. Mac Guinness a WtC
avec une faveur bien miritie, et en certains diocises d'Irlande elle a
et6 signalee au clerge par les evEques pour les conferences diocesaines.
La deuxieme edition, amelioree au point de vue de 'ordre des matibres
et par le soin apporte a traiter d'une maniere encore plus approfondie
certaines questions, a sa place marquee dans les bibliothbques ecclesiastiques et prendra rang parmi lea meilleurs manuels de theologie dogmatique qu'on pent mettre entre les mains des etudiants ecclesiastiques.
L'ouvrage de M. Mac Guinness merite d'etre vivement recommandi
i tous les ecclisiastiques, specialement & la jeunesse des siminaires
dirig6s par les Pretres de la Mission, et nous felicitons l'auteur du
succes avec lequel il a accompli un travail si considerable et si utile, et
de cc qu'il nous a donn6 un cours de theologie dogmatique qui ne le
cede en rien aux manuels le plus en vogue au moment actuel.
472. - Du livre que nous avons dejk annonce dans les Annales
(t. LXXVI, p. 124), la Venerable Catherine Labowre, par Edmond
Crapez, C. M., vient de paraitre une nouvelle edition. C'est la
Ssixieme edition a comme on le lit sur la couverture, en ce sens que
c'est le sixieme tirage ou le sixieme mille; mais ce qui est surtout a constater, c'est que c'est aussi une nouvelie edition, en ce sens qu'on y a
introduit quelques modifications.
Comme on l'a justement dit, c'est le chapitre rv qui est de beaucoup
le plus important de ce livre. C'est ce chapitre aussi qui, sur un point,
d'ailleurs accessoire k nos yeux et pourtant important, a subi quelque
modification. L'auteur avait expose quel fut le r6le symbolique et providentiel, k son avis, de la Midaille miraculeuse, et c'est lk qu'il insera
une theorie de la Vierge-pretre, qu'il estimait symbolis6e par divess detals
de la Mcdaille miraculeuse. Notons que si Dieu l'avait voulu, des femmes
et tout particulierement la sainte Vierge, auraient pu avoir le caracthe
sacerdotal et exercer des fonctions du sacerdoce. Mais cette theorie du
sacerdoce de la sainte Vierge, mnme attenuee, ayant et6 ue defavorablement & Rome, i I'occasion d'autres ecrits qui 'exposaient aussi, 'auteur du present ouvrage I'a enlevec de son livre. 11 a substitui (p. 84) a
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'id'e de a sacerdoce a l'id6e de a mediation z, r61e qu'il attribue i Marie.
Qu'on attribue i la sainte Vierge un r6le tout particulierment puissant
d' a intercession *, c'est tres bien. Quant au r6le a de mediatrice a entre
Dicu et lea hommes, cette th6orie se heurtera toujours terriblement an
texte de I'ap6tre saint Paul : e II n'y a qu'un m6diateur entre Dieu et
les hommes, le Christ Jesus. Unus mediator Dei et hominum homo
Christus Jesus (I. Tim., It, 5), et les protestants le savent bien. Le titre
incomparable de a Mere de Dieu a e6tve tellement la tris sainte Vierge
qu'il parait suffisant de s'arreter & cette hauteur-li.
Dans le cas present, puisqu'on cherche ce qu'il y a k faire ressortir
de 1'etude de la Midaille miraculeuse' il nous semble qu'on peut constater sans crainte de contradiction que cette medaille et I'invocation
qui l'accompagne, ont 6t6 une preparation daar les rangs du peuple
chrglien h la croyance du dogme, qui devait etre bientbt defini, de
I'Immacule-Conception; cette consideration faite par I'auteur nous
parait, elle, evidente, incontestable et tris honorable.

473. -

RAYMOND GLEIZES, Pretre de la Mission.

lean Le Vacker, Vicaire apostolique et Consul de France
i Tunis et ti Alger (1619-1683), d'afprs les documents
contemporains. Paris, Gabalda, 1914. I vol. in-I2. Se
trouve aussi & la Procure g6n6rale des Lazaristes, rue

de Sevres, 95, et . 1'6conomat des Filles de la Chariti,
rue du Bac, 14o, i Paris.
Voici la lettre qu'a ecrite & l'autc-' M. Fiat, Superieur g6nral des
Lazaristes; il y indique en particulier le but de la publication de cet
intiressant volume.
a Paris, le x8 octobre t9x3.
* Monsieur et cher confr&e,
a En attendant la publication de votre grand ouvrage sur M. Jean
Le Vacher, disciple et contemporain de saint Vincent de Paul, je suis
heureux de vous accorder I'imprimatur pour 'abreg6 que, sur notre
demande, vous avez bien voulu en faire en vue de favoriser le succes du
procks de b6atification.
* Notre Assembl6e g6enrale de 1890 ayant, en effet, exprim6 le vae
que la Congregation prenne les moyens d'introduire ce procks avec
quelques autres, il nous parait d'abord n6cessaire de faire connaitre ce
serviteur de Dieu aux fid6les, et, en leur montrant cc qu'il y a d'admirable dans sa vie apostolique et dans la glorieuse fin qui la couronne,
de leur inspirer une telle confiance en sa protection, qu'elle 1'oblige, en
quelque sorte, i manifester son credit aupres de Dieu.
a J'espre que ce sera le fruit de votre travail, s'il plait i Dieu de le
b6nir; c'est mon dsir le plus ardent et ma priere.
SA. FAT, Sup. g6a.
La table des matinres donnera une ide ginerale des renseignements
contenus dans ce volume. Nous la transcrivons ici.
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CHAPITRE I. - Naissance (iS mars 1619) et education de Jean Le Vacher. Vocation (z643). - Les esclaves de Barbaric. . . . . ..
CHAFITRE II. - Julien Guerin (1645) et Jean le Vacher (1647), a
Tunis. - Leur ministere aupres des esclaves. - Mort de Guirin
et du consul de France. Jean Le Vacher charge du Consulat
(1648) .....
....
..........
........
.
.
Le Vicaire apostolique (i65o). -

CHAPITRE III. --

du culte. - Travaux et succes spirituels . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE IV. - (Euvres de misericorde' corporelle. - Les
rachats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE V. -

Consulat de Jean Le Vacher. -

Second consulat de Jean Le Vacher. -

58

Retour en France de Jean Le Vacher. -

71

Conti-

nuation de ses travaux apostoliques.- Services rendus aux nego.
ciants. - Le Fondouk des Fran;ais. - N6gociations pour la
dilivrance des esclaves. - Le traite de paix. - Jean Le Vacher
priv6 du consulat. II est rappel6 en France (1666). - eloge que
font de lui le P. Audoire, de l'ordre de la Merci, et le P. J6r6me,
capucin......
..............
...
...
..
CHAPITRE VII. -

32

II est remplace

en cette charge par Martin Husson. - Ministere du Vicaire apostolique. - II est exile a Bizerte. - Difficultes avec le consul
d'Angleterre, les negociants francais et le dey de Tunis. - Second
exil de Jean Le Vacher. - Martin Husson quitte Tunis (1657) .
CHAPITRE VI. -

14

Organisation

97

Son

sejour & Saint-Lazare- - II est envoy it Aiger (I668). - Gouvernement de cette Iglise. - Le Bastion de France. - Le
Maroc et Tripoli .........
............
.
. 134
CHAPITRE VIII. - Les religieux de Tunis. - Lettres qu'ils decrivent L la Propagande, de concert avec le consul Ambrozin,
contre Jean Le Vacher. - Le consul les oblige I quitter Tunis.
Jean Le Vacher rachte et envoie dans cette mission le P. Louis
de Palerme. - Le pretre Marcel Costa. - Les PNres Capucins
etablis k Tunis. - Correspondance qu'entretient avec eux le
Vicaire apostolique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 16
CHAPITRE IX. -

Secours aux esclaves d'Alger.

- Les h6pitaux.

- Les Peres Trinitaires, administrateuLrs de P'h6pital principal.
- Les rachats. - Regnard et de Fercourt. - Services rendus
aux religieux redempteurs. . . . . . . . . . . . . . . . ...
So
CHAPITRE X. - Le Consul. - Prdecesseurs de Jean Le Vacher.
- Lechevalier d'Arvieux. - Le commerce. - Divers incidents.
- La declaration des hostilitis (1681). . . . . . . . . . .. . 2o
CHAPITRE XI. -

Guerre contre les Algeriens. -

Pesteet famine.

- Les deux bombardements d'Alger (x68a, x683). - Mort de
Jean Le Vacher (29 juillet 1683). . . . . . ...
. . . . . ...
234
EPILOGUE. - Coup d'eil sur les vertus de Jean Le Vacher. Temoignages concernant son martyre. - Conclusion. ....
. .263
474. - A Sedan fut Pun des premiers etablissements des Lazaristes.
A ce titre, nous transcrivons ici quelques zenseignemenis sur cette mai-
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son. Ils sont extraits de l'Almanack historiquede la vile et difendances
de Sedan poPrPanniee1785. In-32, Liege, 1785.

tal eccedsiastique.
SII n'y a qu'une scule paroisse sons I'invocation de saint Charles,
desservie par les Pretres de la Congregation de la Mission envoyds b
Sedan par Louis XIII pour en desservir la cure : M. Philbert, cure
depuis 1762.

a Le seminaire de Sedan est dirige egalement par les PritresMissionnaires de la Congregation de la Mission; il est compose de seize etudiants en philosophic. Ces places s'obtiennent au concours qui se fait h
Reims tous les deux ans; il se tiendra cette annee dansle meme temps,
pour y entrer a la Toussaint; leurs vacances commencent a la Magdelaine : M. Galois, professeur.
Communauti des Filles de la Sainte-Famille,dite communiment FOuavoir.
- Cette Communautd a eti fondde le 21 novembre x695, jour de la
Presentation de Notre-Dame, par M. Claude Huchon, Pretre de la Congregation de la Mission, cure de la paroisse sous le titre des Filles de
la Saintc-Famille, Jesus, Marie, Joseph. L'objet de son institution est
linstruction de la jeunesse.
* Ce fut par Jeanne Tilly, Catherine Geve, native de cette ville, et
Aimee Serval, fille de Bar-sur-Seine, que commenca cette Communaute.
Ces dignes Filles avec 1'exactitude et la douceur qu'elles ont toujours eu
pour i'instruction de la jeunesse, leur ont procure des sujets au point
qu'elles ont plusieurs maisons oil on les a demandees. Elles en ont une
k Corse, a Thiancourt, . Carignan, a Donch6ry, au Chene. Elles ont
obtenu des lettres patentes de Sa Majeste Louis XVI, en 1782, pour la
continuation de leur Communautn : smeu Joseph Dopont, sup6rieure.
L'Hfpital.
a L'h6pital doit sa premiire fondation k M. Mirbrik, ancien gouverneur de Sedan, M. le marechal vicomte de Turenne le dota ensuite
d'une rente annuelle,de douze cents livres qu'acquitte annuellement
Mgr le duc de Bouillon, qui y a fondi deux places pour les pauvres de
son duchi. Cette maison contient environ cent quatre-vingts personnes.
Elle est particulierement destinee pour le soulagement des vieillards
infirmes et des enfants abandonnes. Depuis peu d'annies des personnes
charitables ont fonde plusieurs lits pour les pauvres malades de la ville;
Cet h6pital est desservi par les sours dela Charit6 : l'administration en
est confide & un bureau, compose de M. le lieutenant general, du cure
et du procureur du roi, d'un bourgeois nommi par Mgr leduc de Bouillon,
et de six notables choisis par le Bureau; ii se tient tous les premiers
vendredis de chaque mois : smur Francoise Forbra, superieure;
M. labbi.Leroy, chapelain.
a Administrateurs: MM. Pillas, lieutenant gen6ral; Philbert, cure;
Dourthe, procureur du roi; Martin, n6gociant; Launois, receveur.
Rambault, docteur en medecine; Legardeur, n6gociant; Raulin, negoc;ant; Bechet, pour Mgr le duc de Bouillon; sceur Forbra, superieure. a
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Monatsschriftfir den Verein der Marienkinder

(Annales des Enfants de Marie, Bulletin mensuel).
Graz, Mariengasse, 48.
Toute association, aujourd'hui, tend . avoir comme moyen pour unir
ses membres et comme instrument pour promouvoir le but de 1'oeuvre,
un bulletin periodique. Et c'est bien.
Mais faire des Annales des Enjfans de Marie, si Pon veut r6pondre aux
besoins contemporains des jeunes filles, n'est pas une chose tres facile.
Et ceux qui redigent ces sortes de publications le sentent vile s'ils sont un
peu attentifs : il ne suffit pas de decouper dans lesjournaux pieux des
ricits edifiants; les jeunes filles ont, dans les milieux ouvriers surtout,
souvent fort estimables, des oreilles pour entendre et des yeux pour
voir; et elles voient qu'on organise a c6te d'elles des societes pour am&liorer leur condition, pour les aider aux jours de ch6mage, pour leur
fournir en cas de maladie le medecin, lef remedes, une petite indemnit6
de secours. Meme en cela leurs associations ne doivent tre inferieures i
nulle autre; au moins, elles ne devraient pas 1'etre. Les redacteurs de
ces publications, alors, ne tardent pas &s'apercevoir qu'il leur est de la
plus grande utilitd de s'abonner aux revues qui, soit au point de vue de
l'tducation, soit au point de vue economique, s'occupent des jeunes
filles : et ces revues traitant de ce qui regarde la formation et les int&rets desjeunes filles sont, grice i Dieu, nombreuses aujourd'hui. II faut
utiliser ce qu'on trouve de bon chez elles.

476. - La Medaglia miracolosa. Bozetto drammatico
in due atti, di G. Cola GITTABUSTA. Torino, Tipografia
degli Artigianelli, 1913. In-I2 de 44 pages.
C'est, dans la collection des RicreasioniDrammatiche, la mise en scenec
de la vision de la Vierge de la Medaille miraculeuse par M. AlphonseRatisbonne. Petit drame facile & representer sur un theitre de jeunes
enfants.

477. - Supernaturalmerityour treasure in heaven, by
Rev, F.-J. REMLER, C. M. Un vol. in-i8, S.-Louis (Missouri), 1914.
En outre de l'importance du sujet lui-mcme qui est trait6 par
M. Remler, a le MNrite surnaturel, notre trbsor dans le ciel n, la manitre
dont le sujet est expos6 feront apprdcier cet excellent petit volume.
Dans une sorte de dialogue qui en constitue L'introduction, Pautcur
indique que ce sont des questions qui lui ont 6td posdes str cette matiere
qui lui out suggere les divers points qu'il traite; il 1'a fait avec talent et
il en resultera une grande utilit6.

478. - Histoire de saint Vincent de Paul tirte des
biographies les plus anciennes et les plus authentiques,
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par M. le vicomte M.-Th. de BussIRE. 2 vol. in-8 de
xxXII-348 et 324 pages, plus une lithographie. Paris,
i la Societ6 de Saint-Victor, I856.
On nous a demande quelques renseignements suz ce livre.
Dans un compte rendu fort elogieux public par M. J. Chantrel dans la
Bibliographie catwhoique (mai 1889, p. 410-412) on lit: a Parce que M. de

Bussiere annonce modestement que son histoire est tir6e des biographies
les plus anciennes et les plus authentiques, ii ne faudrait pas croire qu'il
n'y a rien de lui dans cette msuvre. II y a d'abord, au contraire, un
travail de fusion parfaitement fait, une simplicit6 et une douce chaleur

de style qui font passer dans l'esprit du lecteur les sentiments de l'crivain; il y a des applications au temps present qui peuvent Ctre d'une
tres grande utilit6. Dans une introduction sous forme de lettre adressee
a M. Eug&ne Bore, ii fait voir Plimportance, pour la societe actuelle,
des legons renfermees dans Phistoire de saint Vincent de Paul; ii montre
les p6rils de cette societe, plus evidents au moment oh ii ecrivait (z85o),
mais non moins grands aujourd'hui; il compare les deux doctrines qui
se disputent la sqciete, celle qui la tue et celle qui la fait vivre, et it
n'a pas de peine ' indiquer oh sont les sources de la vie. II entre alors
dans la vie du saint, qu'il commence par une appreciation de l'itat de
1'Eglise en France au temps oih naquit son heros.
%La nouvelle vie de saint Vincent de Paul merite d'occuper une
place honorable dans toutes les bibliothbques; meme aprLs celles qui
ont Wet crites dijk, elle offrira des considerations nouvelles, et elle ne
fera pas double emploi. *
C'est an cours de z193 que, sous la direction de M. Gelabert,
479.cure de San Pedso Sula (Honduras), a commenc6 la publication du
Boletn parropuialou bulletin paroissial de cette grande ville. Nous
avons dejb publiU dans les Annales de l'ann6e derniere (x9g3, p. 427)
une lettre oh M. Gelabert, notre confrere, faisait connaitre les belles
esperances du bien a faire par le ministere des missions; ce bien sera
rendu encore plus complet par le minist&re paroissial dont le bulletin
que nous signalons sera 1'organe, et qui paraitra chaque mois sur
quatre pages in-4.

480. - Conferencias dadas d las Hijas de la Caridad
con ocasidn de la renovacion de los votos por los Superiores generales, seilores Etienne, Borg y Fiat. Madrid,
impr. del asilo de Huerfanos, 1913. 2 vol. grand in-8.
Ces conferences traduites du frangais sont certainement une des
sources les plus utiles oh lea Filles de la Charit6 de langue espagnole
s'instruiront de leurs obligations et s'encourageront i la pratique de la
vertu et de la piet6.
A. MILON.

Le Girant : C. SCHMITER.
Imprimeric de J. Dumoulin, k Paris

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE 1914
Nous !ne connaissons encore qu'en partie les noms
des d6putes qui reprisenteront a l'Assemble generale
prochaine les diverses provinces de la Congregation.
En plusieurs provinces, par exemple, a Paris, ils ne
sont pas encore nommes.
On trouvera dans ce numero des Annales, aux diverses
provinces d'Europe et des pays des missions 6trangeres,
lesnoms des deput6s qui nous sont parvenus.

EUROPE
Pour les provinces d'Europe, les noms des d6put6s
qui nous sont connus sont les suivants :
PROVINCE DE BELGIQUE-HOLLANDE :

Visiteur provincial, M. Alphonse Vandamme.
D6putes, MM. Louis Dillies et Henri Fockenberghe.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE:

Visiteur provincial, M. Francois Lobry.
D6put6s, MM. Eugene Poulin et Emile Cazot.
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FRANCE
PARIS
A Montmartre, a la Basilique du Sacri-Caur. La
chapelle didiee &saint Vincent de Paul. - C'est an mois
d'octobre de cette annbe 1914, qu'aura lieu, on l'espere,
la consecration de la c61bre 6glise du Sacre-Coeur
6rig6e a Paris au sommet de Montmartre. Un grand
nombre d'6veques entoureront le cardinal Amette,
archeveque de Paris, pour cette solennelle c6r6monie.
On eft d6sir6 attendre pour cette belle solennit6
l'achbvement des travaux d'architecture que fait executer en ce moment la ville de Paris et qui donneront
a l'acces de la basilique, du bas de la butte jusqu'au
seuil de l'6glise, un aspect grandiose. Mais il fallait
tenir compte aussi des d6sirs justement impatients des
fideles. Les portes de bronze, la chaire et les principaux autels seront termin6s lors de la consecration.
Parmi les principales chapelles, il faut compter celle
qui est d6diee a saint Vincent de Paul. C'est une des
plus importantes. Elle fait le pendant a celle de la
bienheureuse Marguerite-Marie. Cette derniire occupe
le transept du c6t6 de l'epitre, celle de saint Vincent
de Paul le transept du c6t6 de l'evangile.
Des sommes importantes ont 6t6 d6ja vers6es pour
lachapelle de saint Vincent de Paul. Elle s'ornera peu
a peu. La piece principale, I'autel, vient d'etre plac6.
Les bas-reliefs de cet autel repr6sentent les diverses
scenes de la vie de saint Vincent de Paul; ils sont en
cuivre dor6; ils sont dus au distingu6 statuaire franqais Fagel, qu'une mort pr6matur6e vient, helas! d'enlever.
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Une illustration du Bulletin de l'Euvre du V&eu
national du Sacri-Cauy (avril 1914) donne le dessin de
cet autel. Nous avons pu admirer ce beau travail; il
sera le centre d'une d6coration tres artistique qu'on
devra attendre encore quelques ann6es et qui rappellera les grandes oeuvres de saint Vincent de Paul, si
cher a la France et admir6 de toute l'iglise.

CREATION, A PARIS, D'UNE MAISON D'ACCUEIL
POUR FEMMES ET JEUNES FILLES
Nousaccueilionsvolontiersdansles Annales l'avissuivant, publi6 par la
Semaine religieuse de Paris (2 mai 1914). Les Filles de la Charit6 de province d6tourneront certainement, autant qu'elles le pourront, les jeunes
filles de venir & Paris, oit, vu la surabondance de personnes cherchant
une place et du travail, cesjeunes filles ne trouvent trop souvent que la
misere. Mais, quand le mal est fait, il faut y remedier autant que possible, ne ffit-ce que d'une mani&re transitoire et imparfaite; c'est le but
de la creation de la a Maison d'accueil wdont il est question dans cette
note de la Semaine religieuse de Paris.

L'Euvre de PHospitaliti de nuit vient de fonder, a
Paris, 113, rue Cardinet (XVIIP arr.), une maison d'accueil pour femmes et jeunes filles.
Depuis longtemps, l'attention du conseil de l'(Euvre
de l'hospitalit6 de nuit avait 6t6 appel6e sur la situation particulibrement int6ressante de diverses cat6gories
de personnes : institutrices, comptables, ouvriires,
domestiques, auxquelles l'organisation de l'CEuvre
n'offrait pas tout le concours dont elles ont besoin.
C'est dans le d6sir de leur venir en aide, qu'on a 6tabli
une maison d'accueil dont le fonctionnement, tout en
maintenant le principe de l'hospitalisation charitable,
est 6tabli de manibre A correspondre au but sp6cial que
l'on se propose d'atteindre. Pour etre admises, les
postulantes doivent etre munies de ref6rences on certificats s6rieux, s'engager a observer exactement le

-342reglement de la maison et i chercher du travail. Un
bureau de placement gratuit, annex6 a l'tablissement,
les aide dans cette recherche. Des prix de pension trbs
modiques sont fixes, pour la premiere semaine, donnant
droit au logement avec un lit isole dans une chambre,
et a la nourriture comprenant les trois repas. La dur6e
totale du sejour ne doit pas depasser trois semaines,
de maniere a maintenir le principe d'hospitalisation
temporaire.
Dans une lettre adress6e a NN. SS. les Eveques,
M. P. Leturc, secr6taire g6n6ral du conseil d'administration, justife ainsi la creation de cette 4 maison
d'accueil n pour femmes et jeunes filles : II arrive
fr6quemment, 6crit-il, que des jeunes filles ou femmes,
habitant la province, viennent a Paris pour se placer
en service. Elles y d6barquent sans indications splciales et sans savoir dans quelle maison honnete elles
iront demander abri. De la, mille dangers et mille
d6sillusions. Frapp6e de la situation morale dans
laquelle peuvent se trouver ainsi ces jeunes provinciales aucunement pr6parses aux s6ductions de la capitale, l'(Euvre de l'hospitalit6 de nuit a ouvert une
maison destinee i accueillir momentanement les
femmes A la recherche d'un emploi.
t, Ce que notre CEuvre d6sirerait par-dessus tout,
c'est faire connaltre en province l'existence de notre
maison destin6e a rendre de si grands services, et
d'en signaler 1'existence dans les feuilles catholiques
des grandes villes et de la province.,,

AU BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SFETES DU CINQUANTENAIRE DE L'CEUVRE
C'est en x864 que fut cr66e, dans le but d'honorer la m6moire de
saint Vincent de Paul, 'oeuvre 6tablie au lieu de sa naissance, an
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hameau de Ranquines, dans la paroisse de Pouy, aujourd'hui dans le
dipartement des Landes, pres Dax. Cette tuvre a pris le nom d'(Euvre
du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul.
On se proposa, en reproduisant un resum6 des oeuvres charitables de
cet homme si bienfaisant, honneur de t'Cglise et honneur de sa patrie,
-- euvres d'hospitalisation de vicillards et de vieilles femmes, d'dducation de l'eniance -, de crier ainsi le monument qui fit It plus digne
de la mdmoire de saint Vincent de Paul. Les administrations civiles et
religieuses y apporterent alors leur concours; et, en avril 1864, en leur
presence et en presence du clerg6 et de la double famille religieuse du
Saint, - la Congregation des Lazaristes et la Communautd des Seurs
de la Charite-, l'ouvre fut inauguree solennellement.
Un comite d'administration fut forme et 6tabli Iegalement; il se compose de membres de l'ordre civil, Ie pr6fet du departement et le sousprdfet, et de laiques devoues, d'une part; d'autre part, de membres
ecclesiastiques, l'Pvque du diocese et le representant de la famille religieuse de saint Vincent de Paul. Sons la direction de ce comite, l'euvre,
bMnie de Dieu, a prosperd.
C'est le cinquantieme anniversaire de cette fondation du a Berceau
de Saint-Vincent-de-Paul n quiarrivaitcette annee, 1914; on se proposa
de le c6librer aussi solennellement que cela 6tait possible, loin d'une
grande ville, en ce village de Pony, qui s'est honor6 de prendre depuis
le nom de son illustre fils et qui s'appelle maintenant a Saint-Vincentde-Paul ».
Voici le compte rendu qui nous a At6 communique :

Cinquantenaire du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul
L'oeuvre du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul a
c6lebre cette ann6e, dans une neuvaine solennelle, du
18 au 26 avril, le cinquantieme anniversaire de sa fondation.
M. Ducaux, prefet des Landes; M. Sarrazin, souspr6fet de Dax, respectivement pr6sident et vice-prdsident d'honneur de la commission administrative, se
sont excuses de ne pouvoir &tredes n6tres; Mgr Schoepfer, ev4que de Tarbes et de Lourdes; Mgr Tasso,
6veque d'Aoste, ont 6t6 retenus par les tourn6es de
confirmation. Le Souverain Pontife avait envoyd sa
benediction apostolique. De toutes parts, les anciens
et les amis du Berceau se sont associ 6 s a nos joies, en
des lettres pleines d'affectueux souvenirs; a Rome,
une messe fut dite pour le Berceau, dans la prison
Mamertine, en presence d'un groupe choisi.
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Le samedi 18, a deux heures unquart, les cloches de
la chapelle chantaient en un joyeux et vibrant carillon
l'ouverture des f&tes jubilaires. Quelques instants
apres, nouvel appel des cloches et tout le personnel
du Berceau se r6unissait a la chapelle, oi, devant le
saint Sacrement expos6, M. le Sup&rieur entonnait le
Te Deum, hymne d'actions de graces pour cinquante
annies de b6nedictions.
Dans la soiree, arriverent M. Villette, procureur
general de la Congr6gation de la Mission, membre de
la commission administrative du Berceau, d6lggui du
Supirieur g6enral, et Mgr de Cormont, 6veque d'Aire
et de Dax, qui interrompait sa tourn6e de confirmation
pour assister a nos fetes.

Le lendemain, le jour se leva radieux; puis de
legers nuages voilerent la sre6nit6 du ciel; quelques
gouttelettes de pluie tombbrent; on fit semblant de ne
pas les voir et les travailleurs continuerent avec une
m6ritoire confiance, autour de I'autel improvist, en
plein air, les pr6paratifs de la messe solennelle.
L'autel 6tait adoss6 ext6rieurement a la grille de cl6ture du vieux chine et pos6 sur une estrade surelev6e
de six marches. Des la veille, il avait &et entour6 de
bambous, de palmes et de branches de pins; il fut
bient6t orn6 d'une riche parure de fleurs d'or et
d'argent, mel8es aux fleurs naturelles, et surmont6
d'un baldaquin a tentures avec un tableau du jeune
Vincent de Paul, donnant au pauvre sa grande aum6ne
de trente sous. Pendant ce temps, des s6 minaristes
enlevaient a la chapelle son mobilier de bancs, de
chaises, de prie-Dieu et alignaient tout cela sur l'esplanade transform6e en chapelle. Entre temps, la maison s'emplissait de figures amies et de fronts v6n6rables, de chanoines et de vicaires gn&eraux. L'heure
de la messe approchant, on vit la foule se diriger vers
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l'humble chaumiere de Ranquines, plus accueillante
encore que d'habitude, mais n'ayant en guise de parure que son ordinaire simplicit6; elle renfermait
cependant ce jour-la un tr6sor qu'elle ne possede que
tous les cinquante ans, l'insigne relique de saint Vincent, qui surmonte ordinairement le maitre-autel de la
chapelle. Le reliquaire, redor6 par la g6nerosit6 de la
regrettee soeur Fournial, qui est morte le dernier jour
de nos fetes, avait kt6 dispos6 sur un brancard richement pare et pos6 sur un socle; tout autour, des pretres
en surplis remplissent les chambres de la maison et le
pretre officiant rev6t avec ses ministres les ornements
sacr6s. Au son des cloches, une escorte d'honneur va
chercher Mgr de Cormont en ses appartements et le
ramene A Ranquines. Et la procession s'organise : en
tkte, les enfants de Marie du village, puis les orphelines du Berceau, les orphelins et les s6minaristes
precedes de leur banniere, don de la Mere Maurice,
superieure des Filles de la Charitt; apres eux, le
clerg6 defile sur deux rangs et l'on voit paraitre sur
le seuil de la maison l'insigne relique port6e par quatre
pretres lazaristes en dalmatiques et entour6e de quatre
chanoines tenant les cordons d'honneur : M. Lahargou, superieurde l'Institution de Notre-Dame-du-Sacr6-Cceur de Dax, president de 1'Alliance des maisons
d'education chr6tienne; M. le chanoine Cazaux, directeur des ceuvres du diocese; M. le chanoine Capdevielle, secr6taire general de l'6v&ch6, et M. Dasquet,
chanoine titulaire de la cath6drale. Saint Vincent de
Paul sortait comme jadis, de son humble chaumiere,
pour s'en aller, port6 par les hommes de Dieu, repandre
les benedictions et recueillir, sans qu'il I'eCt cherchee,
la gloire qui s'attache aux pas des grands saints.
Imm6diatement derriere la chasse, marchaient M. Villette, procureur g6n6ral des Lazaristes, et M. Delanghe.
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visiteur de la province d'Aquitaine; puis venait
Mgr l'&vque, accompagn6 de ses vicaires g6nbraux,
MM. Dulucq et Clave, suivi des membres de lacommission administrative du Berceau, Beaucoup d'amis de
la maison suivaient, puis les vieillards de I'hospice et
le reste du personnel. Un groupe compact de Filles
de la Charit6, venues des maisons voisines et me&les
aux Saeurs du Berceau, complktait ce cortege, riche de
pi6t6 et de po6sie, de symboles et de souvenirs, qui
6voquait l'inoubliable fete de l'inauguration en 1864.
La procession se d6roula dans les jardins autour de
la chapelle et vint se d6ployer sur l'esplanade; le reliquaire fut mis en place d'honneur et la messe solennelle commenca. A l'issue de la messe, la relique de
saint Vincent fut report6e processionnellement k la
maison de Ranquines, qui devait l'abriter pendant ces
jours de f&te.
*

*

La commission administrative du Berceau tint ensuite sa r6union annuelle; Mgr de Cormont donna
connaissance de la lettre qu'il avait recue du Sup&rieur
g6neral; en voici le texte : ( Monseigneur, Votre Grandeur a daign6 prendre l'initiative de c6elbrer le cinquantibme anniversaire de l'etablissement de I'CEuvre
du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, Ce nous est,
Monseigneur, une grande consolation, pour nous, les
humbles fils de ce pretre admirable, qui reste 1'une des
plus pures gloires de la France catholique. Il ne nous
a pas 6te difficile, Monseigneur, de nous d6penser.
pendant ce demi-siicle a des oeuvres si chbres au coeur
de saint Vincent, dans le lieu meme de sa naissanFe,
sous I'autoritk toujours paternelle des 6veques d'Aire
et de Dax et avec le concours d'une administration
choisie, qui n'a pas cess6 un instant de nous 6tre bien-
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veillante. II m'est agreable, Monseigneur, de le reconnaltre et de le publier en ce joyeux anniversaire et de
pr6senter a tous les membres de la commission du
Berceau, par leur illustrissime Pr6sident, l'expression
de la plus vive reconnaissance de la part de la double
famille de saint Vincent de Paul. Implorant sur elle et
sur moi votre benidiction pastorale, j'ai l'honneur
d'etre, etc. - - A. FIAT, Supirieurgixiral. )
Au diner qui suivit et ou se trouvaient reunis un
grand nombre d'ecclksiastiques et de laiques, M. le
Procureur g6neral prononca un toast o il reproduisit
de vive voix, d'une maniere tres beureuse, les pensees
expos6es dans la lettre de M. le Sup&rieur gn&eral.
II termina par ces paroles :
a Monseigneur et Messieurs, c'est au nom de notre
Superieur g&inral, c'est au nom de ladouble famille de
saint Vincent de Paul que je vous ai dit un merci tres
vivement senti. II me semble que ma mission ne serait
pas compltement remplie si je ne vous remerciais
aussi au nom de ceux qui ont disparu apres s'etre d6voues tout entiers a la prosperit 6 du Berceau. Il y a
quatre noms surtout parmi les n6tres qui m6ritent
d'6tre inscrits en lettres d'or aux fastes de cette belle
oeuvre : M. Truquet, superieur de notre maison de
Dax, qui a 6t l1'actif initiateur de l'oeuvre; le tres bon
et tres d6vot:6 M. Lacour, qui a si bien etabli sa base;
le distingue M. P6martin, I'homme au coeur d'or, qui
a 6t6 leur continuateur apres avoir 6t6 leur infatigable
collaborateur; M. Serpette, enfin; il n'etait pas, comme
M. Lacour et M. Pemartin, enfant du pays, mais il
avait dbs longtemps merite ses lettres de naturalisation.
Et pourrais-je oublier, a c6t6 de ces remrarquables
sup6rieurs du Berceau, celle qui, en vivant pros d'eux,
mais dans une espece de p6nombre, a si bien compris
leur pens6e, la tres digne saeur Clos, Fille de la Cha-
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rite, de sainte m6moire? Du haut du ciel, ces ames
d'61ite, unies a saint Vincent, remercient les bienfaiteurs du Berceau et obtiennent a leurs continuateurs
les graces dont ils ont besoin pour maintenir et d6velopper la prosp6rit6 de 1'ceuvre. n
Mgr de Cormont prit ensuite la parole. I1 remercia
M. le Procureur g6enral et, en sa personne, M. le Sup6rieur g6neral dont il tenait la place. Et aprbs avoir
dit sa joie d'assister a pareille fete, il f6licita tous
ceux qui 6taient venus s'y associer et termina par un
6loge heureux et bien m6rite des membres de la commission administrative qui apportent a l'CEuvre le concours de leur sympathie et de leur d6vouement.
M. Borie, notaire, president du comit6, se leva i
son tour et declara en quelques mots brefs et aimables
et trop modestes, que s'il 6tait invite chaque annee a
venir au Berceau pour girer les affaires de l'CEuvre, il
y venait bien plus encore pour s'difier.

A deux heures et demie, le carillon nous appelait
aux vepres. Monseigneur voulut qu'elles fussent
chant6es par M. le Procureur g6neral, et lui-meme
assista au tr6ne pontificalement.
Avant le salut du saint Sacrement, M. Robert, supirieur du Berceau, prononga le panegyrique de saint
Vincent de Paul. Apres s'etre excuse de prendre la
parole a la place de l'orateur attendu, que les fatigues
du ministere empechaient, au dernier moment, de se
rendre a l'invitation, M. le Sup6rieur, prenant pour
texte le Quis putas puer iste erit inscrit au frontispice
de notre chapelle, montra en un beau et instructif discours comment saint Vincent a glorifi6 le pays des
Landes et comment en retour le pays des Landes a
glorifi6 saint Vincent de Paul.
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Saint Vincent dut sa formation aux hommes et aux
choses qui ont entour6 son berceau. Et ce sont des
tr6sors qui se sont par lT amasses dans son Ame. La
vieille 6glise de Pouy avec son baptistere, le vieil
autel Saint-Pierre avec, sur son r6table sculpt6, les
clefs du royaume des cieux, la Foi et les gloires du
prince des ap6tres, Notre-Dame de Buglose et la Vierge
du vieux chene, la famille de M. de Commet et de
M. de Saint-Martin, le college de Dax tinrent une
place importante dans la vie de saint Vincent de Paul
et eurent de meme leur place d'honneur dans l'esquisse
qui nous fut faite de son enfance. Saint Vincent se
reconnaissait redevable au pays des Landes, du bien
qui 6tait en lui. Ii ne l'oublia jamais. A Saint-Lazare,
il garda toujours avec ses parents, ses bienfaiteurs, ses
amis, avec les autoritis civiles et religieuses de son
pays des relations d'affectueuse tendresse et de religieux d6vouement.
Il y a l~, dans la saintet6 particuliere a M. Vincent,
tout un coin d'ame assez peu explor6 oi il 6tait interessant de pen6trer. Mais les Landes ont rendu a saint
Vincent la gloire qu'il a fait rayonner sur elles. L'orateur nous a developpe a ce sujet un chapitre int6ressant d'histoire locale, debordant meme parfois le cadre
du d6partement et prenant un int6ret national. Il nous
a fait admirer en M. Ducros, la religieuse et patriotique sollicitude d'un sous-pr6fet de Dax, concevant
1'oeuvre si chr6tienne et si francaise du Berceau, lancant le projet et le soutenant ensuite pendant des
longue patience ». 11 nous a montr6
r
annees, avec une
le monument sortant p6niblement de ses fondations et
finalement, grace A l'impulsion active de deux 6veques
de Dax, Mgr Lannelucq et Mgr Epivent, grace A la
puissante influence de M. Etienne, Sup6rieur general,
grace au concours des prkfets des Landes, de la muni-
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cipalit6 de Pouy, grace a la bienveillance du gouvernement, grace a l'infatigable et incessant travail d'un
enfant de saint Vincent, M. Truquet, sup6rieur de la
maison de Notre-Dame du Pouy a Dax, les billets de
la loterie r6pandus en France et l'ceuvre menee a
bonne fin et s'achevant meme dans une magnificence
qui d6passait toutes les esperances. Et quand, a la fin
de son discours, M. le Superieur appela sur cette
belle ceuvre confide t sa sollicitude la continuation
des b&nedictions c6lestes, il le fit avec une emotion
qui lui conquit toutes les sympathies et qui alluma
dans toutes ces ames de Landais une l6gitime fiert&
du travail accompli.
La ben6diction du saint Sacrement cl6tura cette
belle journ&e, au milieu de celestes harmonies r6pandues i flots par des chants d'une puissance remarquable.
Tous ces chants execut6s par les enfants du Berceau, sous l'habile direction de leur maitre de chala fete leur bonne part de pieti,
pelle, apporterent
de haute distinction et d'd6an religieux.

Les journ6es qui suivirent furent moins solennelles.
On fkta cependant saint Vincent dans l'intimit6 de la
vie de famille. Le matin, la cloche sonnait la classe,
mais le soir elle sonnait la promenade. A neuf heures
et demie toute la maison 6tait r6unie a la chapelle
pour la messe de la neuvaine et nous solennisions a
notre maniere, entre Dieu et nous, notre joyeuse cinquantaine, priant Dieu pour le Berceau, au milieu des
concerts de l'orgue.
Notons le caractere tout a fait intime des instructions qui nous furent donn6es chaque soir avant le
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salut du saint Sacrement. M. le Superieur nous ouvrit,
pour ainsi dire, sous les yeux, nos papiers de famille;
il nous raconta la vie, les travaux et les vertus des
anciens sup6rieurs du Berceau, de M. Lacour, de
M. P6martin, de M. Campan, de M. Salvayre, de
M. Serpette, et il rappela aussi &notre souvenir celle
qui fut leur infatigable collaboratrice pendant pres
de cinquante ans, la respectable sceur Clos.
Le jeudi 23, anniversaire de la consecration de la
chapelle, et le vendredi 24, anniversaire de Finauguration solennelle du Berceau, nous eumes des solennites semblables a celle du dimanche precedent. Les
m&mes cer6monies se doroulbrent dans le meme cadre.
Durant ces deux jours, le Berceau eut la bonne fortune de poss6der la soeur Econome de la communauti,
dIl6gube a nos fetes par la Mere g6nerale des Filles
de la Charit~; et accompagn6e de plusieurs sceurs de
Paris.
Le jeudi, les 6leves du grand s6minaire de Poyanne
vinrent faire la sainte communion &la maison de saint
Vincent et assisterent ensuite a la messe solennelle
avec leurs directeurs et leur supirieur, M. le vicaire
g6neral Lafargue. Mgr Gieure, 6veque de Bayonne,
ancien superieur du grand seminaire d'Aire, assistait
pontificalement au tr6ne.
Le lendemain, la f&te fut pr6sid6e par M. Delanghe,

visiteur, ayant a ses c6t6s le R. P. Etienne, prieur de
la Trappe de Notre-Dame de Divielle. Les 6tudiants
lazaristes de Dax exkcutbrent les chants avec une
grande perfection.
Le jeudi 6tait, dans la pens6e de M. le Superieur,
specialement destine & la reunion des anciens eleves
du Berceau. Et le Berceau vit ce jour-l1 beaucoup de
figures connues et aimees. Des anciens vinrent de tous
les dioceses voisins, de Cahors, de Bordeaux et m&me
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de Sens et de Versailles, pour se retrouver ( chez
nous ,, comme en un foyer de famille. Mgr Gieure, un
enfant des Landes, qui fut jadis, en 1864, dans les
rangs des coll6giens de Dax, I'un des heureux t6moins
de l'inauguration, et qui a form6 plusieurs de nos
auciens au grand siminaire, etait tout designe pour
presider cette fete de famille. M. le Sup6rieur le lui
fit bien remarquer quand il eut a le remercier. II le fit
au diner dans un toast eloquent et delicat. Le bon vin
de l'amitie ne fut pas oublie, et surtout le souvenir des
anciens superieurs du Berceau, qui planait sur cette
f&te, en ce mime refectoire oil ils avaient pr6sid6 de
semblables fetes, fut rappel6 avec une affectueuse
emotion.
Mgr Gieure releva finement, dans une spirituelle
causerie, les paroles gracieuses de M. le Sup6rieur a
son egard. Puis il salua en lui le digne successeur de
M. Lacour et de M. Serpette.
M. Saussede, cure de Sainte-Marie de Goos, se leva
alors aux acclamations de tous. Et il porta, au nom de
tous les anciens, en quelques mots sortis du coeur, la
sant6 de tous les professeurs qui s'etaient d6voues A
l'(Euvre du Berceau.
On apprit ensuite que cette gratitude avait pris une
forme palpable et qu'une somme importante avait ete
remise a M. le Superieur pour perpetuer le souvenir
de cette reunion de famille.
Le lendemain, vendredi, meme fete, mais plus
intime encore, puisque nous fraternisions ce jour-la
avec la communaute de Notre-Dame du Pouy, c'est-adire nos confreres de Dax. M. Demion, superieur de
notre maison de Bordeaux, 6tait venu avec M. Briffon,
apporter a saint Vincent sa part d'hommages. L'assemblee domestique retenait chez eux les confreres de
Figueiras. El les visiteurs des deux provinces d'Es-
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pagne, invites a venir revoir, dans la joie, le lieu de
leur exil de 1868-1870, avaient exprim6 par lettres
leurs regrets de ne pouvoir se rendre A I'invitation.

Le programme des fetes annoncait au soir de ces
deux jours, une s6ance litt6raire et musicale. Elle
nous fut donn6e le jeudi par les 61eves de seconde et
le vendredi par les eleves de rhetorique. Chacune de
ces s6ances comportait, outre des devoirs litteraires,
la representation d'ceuvres dramatiques in6dites dont
saint Vincent 6tait le heros.
La premiere, intitul6e les Premiers Gestes d'un
saint, nous retrace les episodes de la jeunesse de
saint Vincent. Des vers fleuris, de vrais costumes, des
tableaux d'idylle, quantit6 de personnages tres varies,
les uns trbs remuants, d'autres plus graves, quelques
belles 6elvations mystiques, soutenues par une musique
tres expressive et tres delicate, tout cela servant de
cadre aux premieres manifestations d'humilit6 et de
charit6 du petit pitre Vincent, et se terminant en une
apotheose, qui fut vraiment reussie, l'apotheose du
pauvre transfigur6 qui, sous les traits de Notre-Seigneur, b6nit Vincent de Paul: telle fut cette premiere
s6ance. L'auteur, le professeur de seconde, n'a menag6
ni le temps ni la peine pour nous 6difier. Les oreilles
pieuses et les yeux devots ont eu de quoi se rassasier
et les ames d'artistes ont pu glaner a loisir.
La salle d6bordait de monde. Et l'un des r6sultats
tres pratiques de cette premiere representation, fut de
nous convaincre une bonne fois de l'exiguit6 de nos
locaux. Aussi vit-on, le lendemain, le th6itre se transporter, comme par enchantement, en plein air, dans
la cour de r6creation qui avoisine 1'6tude, et lT les
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6lkves de rh6torique nous donnerent le spectacle d'un
beau drame en quatre actes et en vers, de haute tenue
litteraire et de grande portee morale, dui a la plume de
leur professeur. Cc drame, qui a pour titre Hors
des chaines, est le developpement d'une crise d'ame,
sous les auspices de Vincent de Paul, esclave en Barbarie. La saintet6 de Vincent resplendit autour de lui
et r6pand dans le palais de son maitre, au ( t6mat n,
dans la prison, au travail, une sainte allUgresse qui
allege et soulve les ames et qui provoque meme l'admiration d'un ceur tout charge de haine, celui d'Ali, le
fils de la maison, le fils du renegat. On voit au cours
du drame, dans ce conflit d'influences qui forme comme
la partie exterieure et materielle du drame, Vincent
de Paul user de son credit pour lib6rer les esclaves et
faire tomber leurs chaines, dft-il lui-meme etre
ensuite mis aux fers a leur place. Mais on le voit surtout lib&rer des ames, I'ame du ren6gat, l'ame d'Ali,
l'ame du serviteur. Tous subiront cette sorte de contagion de la saintet6. EL lorsque, a la fin du quatriBme
acte, berces par le rythme enchanteur d'une barcarolle, nous assistons au depart de Vincent de Paul,
quittant ce sol africain avec le ren6gat converti et
Francesco le vieux pilote espagnol, les ames chantent
int6rieurement la d6livrance de 1'esclave et ses chaines
d6finitivement brisees; mais elles chantent surtout la
transfiguration de tant d'ames d'l6ite, un moment
encerclees dans les liens de l'erreur et de la haine et
d6finitivement arrachies a leurs chaines.
Ce beau drame a soulev6 a maintes reprises les
applaudissements qui en sont le meilleur eloge.

Les fetes se terminerent le dimanche 26, jour de la
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Translation des reliques de saint Vincent. Mgr de
Cormont, 6veque de Dax, avait tenu a pr6sider cette
journ6e de cl6ture. II y vint accompagn6 de M. le
Vicaire g6neral Dulucq, et de M. le chanoine Lataste,
sup6rieur du petit s6minaire d'Aire. M. l'abb6 Thellier
de Poncheville nous honora aussi ce jour-li de sa
visite. La procession qui pr6c6da la messe se rendit
cette fois a la chapelle, oui les offices furent c6l6br6s.
Le soir, les dl6ves du college de Dax vinrent assister
a nos vepres et honorer en saint Vincent le plus grand
parmi leurs anciens.
Citons encore parmi ceux qui, ce jour-la ou quelque
autre jour-de la neuvaine, sont venus apporter a saint
Vincent I'hommage de leur v6ndration, M. Colonnis
de Jullan, d6elgue des Conferences de Saint-Vincent
de-Paul de Tarbes, une delegation de I'orphelinat de
Camp de Prats de Bayonne, le patronage de SaintVincent de Xaintes de Dax, un groupe important de
jeunes filles de Biarritz et les orphelines de Tartas.
A l'issue des vepres, la foule s'empressa dans la
cour interieure qui servait de salle de th6etre. Monseigneur ayant manifest6 le desir de voir une r6edition
de nos seances litt6raires, nos 61eves se firent un plaisir de le satisfaire et quelques jours aprts, Sa Grandeur daigna leur adresser ses felicitations dans une
.lettre tres bienveillante'adressee a M. le Sup6rieur.

AUTRICHE

MIREN
En I913, un nouvel .6tablissement de la Mission a
Set inaugur6 en Autriche, non loin de l'importante ville
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de Goritz (Goricia), dans la province du c Littoral n,
dans la localit6 de Miren.
De nombreux pelerins se rendent a l' glise desservie

MIREN, PRiS GORITZ (AUTRICHE)
Pelerinage de Grad; pretres de la Mission (1913).

par les Missionnaires et situ6e sur une hauteur appelke
Grad, d'oi. vient le nom par lequel on d6signe quelquefois cette maison.

HOLLANDE

La Congregation de la Mission a, en Hollande, deux
ktablissements : une 6cole apostolique ou petit seminaire de la Congr6ation dans le Nord-Brabant, pros
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de la frontiire belge, a Wernhout (commune de Zundert), diocese de Breda. Cette 6cole, tres prospere,
compte actuellement deux cent vingt 6lkves.
L'autre 6tablissement est une maison de formation
on grand seminaire de la Congregation, dans le Limbourg hollandais, a Panningen (commune d'HeldenPanningen), diocese de Ruremonde. - Cette maison,
tres prospere, comme celle de Wernhout, d'oit lui
viennent principalement les sujets qui la composent,
contribue aux travaux des missions 6trangeres; elle
fournit aussi des sujets aux autres ceuvres de la Congr6gation.
Une revue en langue hollandaise, le St Vincentius
a Paulo, a 6t cr66e a Panningen. Elle donne surtout
les nouvelles des missions et les renseignements qui
sont de nature a interesser les families des Missionnaires.
Dans le num6ro de janvier 1914, elle a consacrb
quelques lignes 6difiantes a des Missionnaires ayant
v6cu a Panningen, MM. Francois Nicolaux, Georges
Foussemagne et Maurice Philippe. Nous avons donni
dbjii une notice sur M. Nicolaux; nous donnons ici la
traduction de la courte notice consacr6e a MM. Foussemagne et Philippe.

Le tres r6v6rend M. Georges Foussemagne (18591914), de Propieres, pres Lyon (France), fut pendant
dix-sept ans professeur au grand s6minaire de Sens
(France), et fut, en 19o3, plac6 au s6minaire de Panningen oii ii enseigna la theologie morale pendant
neuf ans. I1 etait un homme d'un caractere Olev6, un
pr&tre pieux, qui comprenait pleinement la dignit6
sacerdotale. 11 excellait dans l'art de former des
pratres. Ii itait vraiment professeur dans l'Ame
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Cela paraissait dans toutes ses actions. Toujours on
le trouvait occupe d'6tude. A des connaissances tres

etendues il joignait une grande modestie et une 6gale
prudence; de cette sorte, une d6cision donne par
lui pouvait toujours etre suivie en toute confiance.
H1las! cette vie m6ritoire ne fut pas longue. A la fin
de 1'ann6e scolaire 1912, il dut accepter le repos com-

plet. Dieu l'appela i l''ternelle recompense le 7 novembre 1913.
Ces deux iducateurs de pretres, MM. Nicolaux et
Foussemagne sont de ces hommes dont l'oeuvre ne finit
pas a la mort, mais dont I'influence leur survit par
leurs disciples.

Nous ffmes aussi profond6ment affliges en apprenant que la mort venait de nouveau d'enlever un de
nos pratres relativement jeune encore, le r6virend
M. Maurice Philippe. II 6tait originaire de Bailleul
(Flandre frangaise). I1 6tudia pendant quelques ann6es
a Wernhoutsburg, et, en igo3, il fut un' des premiers admis au s6minaire des Lazaristes a Panningen.
I1 y acheva ses 6tudes et y fut ordonni pretre le
17 juillet 1910, en meme temps que le r6verend M. Van
Meerendonk dont nous avons relat6 la mort subite
daas notre num&ro pric6dent.
Bient6t M. Philippe fut envoy6 au Portugal. Quelques jours aprbs son arrivie a Lisbonne (oct. 191o )
6clata la rivolution. Une revolution qui en voulait
aussi aux pretres, voila qui 6tait peu encourageant
pour debuter dans son ministere. Malgr6 des dangers
menacants (deux de nos confreres furent massacres),
malgr6 des difficult6s continuelles, M. Philippe resta
a son poste. II se donna tout entier an salut des ames,
encourageant nombre de bonnes volontbs et les diri-
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geant vers le bien, au milieu d'une ville oh s6vit encore
contre la religion, tant d'aigreur et de haine. II a passe
a Lisbonne trois ann6es trbs occup6es et fructueuses.
Le typhus vint interrompre brusquement sa carriere
sacerdotale si laborieuse (5 d&c. 1913).
Puissent nos chers d6funts, dans le ciel meme,
implorer a present la b6nediction de Dieu sur l'oeuvre
qu'ils ont aim e et a laquelle ils ont consacr6 le meilleur
de leurs forces, sur ceux aussi qui ont entrepris de continuer leur sainte tiche.

ESPAGNE

GALICE
MISSION A SANTA

MARIA

DE SARANDONES

(COROGNE)

(Traduit de 1'edition espagnole des Aninaes de la Mission, i913.)

II se trouve encore dans nos moeurs r6gionales des
tableaux imprign6s de couleur locale qu'il serait dommage que le cosmopolitisme moderne vint i effacer.
En Galice, un de ces tableaux, vivant et pittoresque, est
celui qa'on appelle dans la r6gion t une mission g6n6rale n, pour la distinguer de la simple mission paroissiale.
Je vais ticher de d6crire a grands traits celle de
Sarandones (entre La Corogne et Betanzos) donn6e
lazaristes,
trois Missionnaires
par
rdcemment
MM. Beade, Gonzalez et votre serviteur.
La reception
Nous entrimes dans las Marinas, a les Celestes
Marifias ,, comme dirait le c6lbre Pardo Bazan; c'est
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le c6t6 le plus beau de la verte Galice. Nous montimes
dans une carriole et aprbs deux longues heures de
voyage, nous arrivImes A 1'6glise de Sarandones.
O mon Dieu, quelle reception!... Quelques petites
bombes kclaterent; on entendit les cris joyeux des
deux petites cloches mont6es sur des treteaux coquettement peints et la voix de M. le Cure, v6enrable
vieillard de soixante-seize ans, et celles des quelques
pretres des alentours, chantant avec lui les litanies de
la sainte Vierge. Une poign6e de jeunes filles, les
( chanteuses de la neuvaine de Saint-Antoine ,, ainsi
que les appelait Martin, le sacristain, leur r6pondaient.
Les trois Missionnaires, graves, convaincus de leur
r6le de heros de la fete, les suivaient avec leurs crucifix bien luisants. Apres, venait un groupe insignifiant de bonnes femmes, et c'6tait tout!...
M. Beade monte en chaire, fait son sermon d'ouverture de la mission; tous les trois, nous recfimes la
benediction de M. le Cur6; les " chanteuses de SaintAntoine , nous firent entendre leur r6pertoire de
cantiques de penitence. Alors nous partimes an logis,
le coeur serr6, offrant a Notre-Seigneur la deception,
et appr6hendant qu'elle fft suivie d'autres encore.
Nous nous demandions si vraiment c'6tait bien la
peine d'avoir fait un si long voyage, d'une extr6miti a
l'autre de la Galice, pour expliquer a ces quelques
femmes les commandements de Dieu et de 1'liglise.
Les Rosaires

Mais nos appr6hensions n'etaient pas fond6es. Pour les missions, en Galice, on se r6unit a la tomb4e
du jour; et c'est non pas a 1'6glise, mais aux champs.
- A quatre heures de I'aprbs-midi, nous nous acheminimes vers le bois de Santa Catalina,oh la chaire avait
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ktk installee; ici les choses changerent d'aspect.
Sarandones est situ6 dans une valle, a la vall6e la
plus belle du monde n, ainsi que s'exprimait le sacristain, en fermant les yeux et baissant la t&te en signe
d'in6branlable conviction.
Une fois pris de la foret, voici que tout a coup des
cantiques commencent a se faire entendre dans le
lointain... ils approchent... on les entend de tous c6t6s.
Des croix paroissiales commencent a apparaitre et des
( pelotons ) de pieux fidles affluent de partout vers
le bois qui allait nous servir de cath6drale. - c C'est
le Rosaire de Caflas, nous disait M. le Cure en nous
montrant chacun des nombreux groupes; I'autre, c'est
celui de Carral; l'autre, plus nombreux, qui d6bouche
de ce c6t6, celui de Abegando ,, etc.
Dans cette contree, on appelle 4Rosaire , les paroissiens des diff6rents hameaux qui vont en procession
avec leur cure et croix en t&te prendre part aux exercices de la mission dans une paroisse voisine. Ces
Rosaires grossissent tous les jours et chaque pasteur
ale legitime orgueil de vouloir constater que son
c Rosaire ) estle plus nombreux; chaque ( Rosairen, i
son tour, a la pr6tention de savoir chanter mieux que
les autres, etc. Ainsi, descendent par ces ravins et ces
c6tes Rosaires et cantiques se reunissant peu a peu
autour de la chaire dans la plus discordante harmonie.
Les uns chantent : ( Pardon mon Dieu n, les autres :
c Venez chritiens ,; O Marie! ma bonne Mere ,, etc.
Au milieu de cet 6trange concert, le missionnaire qui
doit dire le chapelet tape des mains : il commande aux
hommes de se placer d'un c6te, aux femmes de l'autre,
tous obbisseMt comme des moutons, tirent le chapelet
de la poche, et, in n6mine Patris!Alors, cette immense
ruche se tait et prie; et pendant une heure et demie
ou deux heures, que dure la ( mission n, on n'entend
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plus rien; tout bruit cesse, excepte le rythmique murmure de ceux qui prient, ou ia voix du pr6dicateur, ou
les sanglots de l'auditoire, si toutefois 1'orateur salt
lui arracher les larmes.
Mais que dire de la chaire elle-meme? Elle et l'abatvoix, consistent en quelques planches couvertes de
brillante lustrine et attachees au tronc d'un vitux marronnier de branches gigantesques. Une petite barriere
circulaire, toute simple, avec une seule porte d'entr6e,
1'entoure et forme, ce que nous pourrions appeler, ( le
sanctuaire ,, infranchissable aux laiques, except6 aux
gamins qui s'y faufilent par-dessous les planches
comme chez eux. C'est de la chaire qu'il faut contempler la mission.
Sur le devant du sanctuaire improvis6 est NotreDame des Sept Douleurs, entourbe des croix paroissiales, toutes plus luisantes les unes que les autres, et
des pr&tres des hameaux des alentours; hors de la barriere a gauche, les femmes avec leurs mantilles noires
sur leurs chiles bigarr6s, se pressant les unes contre
les autres pour bien entendre; a droite les hommes,
tres serris, eux aussi; en tout, cinq ou six mille personnes abrities sous 1'immense et verte coupole de
cette cathedrale champetre.
On apercoit de tous c6tes des petits sentiers couverts
de peupliers, de joncs et de mimosa, qui s'envont serpentant en tous sens, a travers les troncs seculaires des
marronniers, vers les c6tes fertiles semres de mais et
d'arbres fruitiers ou vers les gracieuses collines par6es
de sombres et aromatiques bosquets de sapins. Tout
ce paysage enchanteur est a demi envelopp6 dans des
lambeaux d'un milancolique brouillard, sous l'ombre
d'un ciel presque toujours couvert de nuages on illumine soudain par un rayon de feu que le soleil envoie
avant de se cacher derriere les montagnes.
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Mes lecteurs diront peut-6tre que j'exagere, que je
me sens poete! Mais il faudrait avoir un ceur de bois,
pour ne pas se trouver profond6ment et religieusement
impressionn6 en se sentant du haut de la chaire, roi de
ce panorama splendide et exercant son action sur ces
cinq ou six mille ames, qui ont les yeux cloues sur
vous et la bouche entr'ouverte, comme pour saisir
sans perdre mot, tout ce qu'au nom de Dieu on va leur
dire, soit doux, soit amer, soit encouragement, soit
reproches religietrx. N'6taient-elles pas comme cela
les foules qui 6coutaient Jesus, assises sur les pentes
de la montagne ou debout, pros de la mer de Tib6riade, entourant la barque de Pierre ?
Notre mission dura dix jours, depuis le 31 aoft jusqu'au - septembre et malgr6 le temps menaqant, et
malgr6 meme les fortes averses avant ou apres la
mission. Malgr6 aussi la longueur des distances et les
chemins difficiles (il y avait des " Rosaires n qui
devaient marcher une heure et demie), la foule augmentait tous les jours et le dernier, ce fut un spectacle
ravissant. Chose surprenante, parmi une telle multitude on n'eut pas a d6plorer le moindre desagr6ment.
Je me trompe en un sens : nous efmes deux incidents
mais qui ne finirent point d'une maniere tragique.
Lorsque le predicateur 6tait au comble de son
ardeur exposant la gravit6 du p6ch6, voici que li-bas
au bout, dans une extremit6, les gens remuent, s'agitent
et I'on entend des cris percants. Les gardes civils, ou
employes de la police, se mettent en mouvement.
M. le Cure se fraye un chemin A travers la multitude
s'approche et demande I" Qu'y a-t-il done ? - Rien
Monsieur le Cure, c'est une femme qui a le d6mon dans
le corps. , En realite, c'6tait simplement une pauvre
femme en proie A une crise de cceur dont elle souf
frait depuis de longues ann6es.
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Un autre soir, pendant que le pr6dicateur promulguait parmi Ie tonnerre et les 4clairs, comme jadis au
Sinai, le septieme commandement et le respect du bien
d'autrui, deux lutins, peu convaincus sans doute du
sermon, profitant de la concentration de la population
(il ne faut pas oublier que nous sommes en pleiqe
foret), se glissent comme des anguilles hors du bois et
vont dans un jardin voisin faire l'experience du proverbe, si vraiment le fruit d6fendu est le plus doux!
Cependant le maitre du champ, dont tout 1'esprit, a ce
qu'il parait, n'6tait pas au sermon, voit le manege; il
court aprbs les polissons et les attiape; cela causa un
peu de mouvement dans la foule, mais ce fut tout
C'6tait beau a voir tous les jours, quand, le sermon
fini, chaque Rosaire se groupait en chantant autour de
sa croix paroissiale pour retourner de la sorte a son
village ou a son hameau, s'6loignant peu a peu, qui
par la grande route, qui par les petits sentiers ou les

tortueux ravins jusqu'a la disparition de tous ces
groupes entre les bouquets d'arbres qui ferment I'horizon. Bien entendu, il fallait excepter dans cette dispersion, la partie de la foule qui courait prendre place
pres des confessionnaux de l'6glise de Sarandones!
A r1glise
De bon matin on expliquait & 1'6glise la doctrine
chr6tienne. Ii en coita un peu pour ces braves gens
d'y assister pendant les. trois premiers jours; mais
apres, 1'6glise 6tait trop petite pour les contenir, meme
seulement pour ceux de Sarandones. Ensuite, on
apprenait le catechisme aux enfants et on les pr6parait a la premiere communion; il s'agissait seulement
aussi de ceux de la paroisse; I'6glise n'aurait point
suffi pour ceux des alentours.
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Mais, oi nous passimes des longs moments, ce fut
au confessionnal; on y venait de toutes les paroisses,
de tous les villages, de tous les hameaux !
Au confessionnal
Laseule peine que nous efmes pendant cette mission
fut, on peut le dire, l'insuffisance des confesseurs.
Des qu'on sortait du confessionnal pour dire la
messe, dejeuner ou pr6cher, on 6tait assailli par cette
pieuse multitude : c Pere. confessez-moi, je vous en
prie, je dois partir.-'A moi le premier, disait un
autre; je viens de tres loin. - A moi, Pere, qui suis
malade et veux faire la sainte communion. - Pere a
moi, A moi! - Par charit6, disait enfin un autre, confessez-moi au moins cet enfant qui ne pourra pas
retourner a la mission! , etc.
A cinq heures, au lever du soleil, nous 6tions d6ji
au confessionnal; mais, bien avant, des caravanes de
p6nitents des environs 6taient arrivees en hate prendre
place autour des confessionnaux. Souvent nous entendions sonner midi au .saint tribunal, et, le soir, nous y
restions jusqu'a neuf heures et quelquefois plus tard.
II est a noter que bien des jours, nous 6tions jusqu'a
douze confesseurs. Le jour de la communion gendrale,
il fallut que quatre pretres restassent A confesser pendant la messe et meme jusqu'a une heure de l'apresmidi.
Les confessions continuerent ainsi jusqu'au moment
de notre depart, deux heures avant de monter dans le
train, juste le temps pour nos adieux. Je le r6pete,.
cela faisait peine de voir ces braves gens attendre si
longtemps pour arriver A se confesser. Et il ne faut pas
croire que c'etaient seulement des femmes; les hommes
vinrent si nombreux que nous dimes leur afficher
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un petit rfglement et leur assigner des heures. De
meme aux messes de chaque jour; les hommes qui
communiaient 6taient tres nombreux.
La communion
Nous ne nous sommes pas donn6 la peine de compter
les communions; mais elles furent si nombreuses que
le v6nerable cure nous disait qu'il croyait chaque jour
ne pouvoir venir a bout de preparer les hosties n6cessaires.
La communion g6nerale des enfants fut plus belle
encore que ce que nous attendions, et seulement en
comptant les enfants de notre paroisse. Ils 6taient plus
de trois cents et remplissaient la grande nef de
l'6glise. Apres la messe eut lieu la procession au long
de la grande route. Chaque enfant portait une oriflamme; tous, aussi bien que la foule chantaient de tout
leur coeur et les detonations des bombes et le son des
cloches lanc6es a toute vol6e, rehaussaient cet acte
empreint d'une ferveur naive et d'une pieuse simplicit&. Tout se fHt paisiblement terminM sans une averse
subite qui, a moiti6 chemin, fit rentrer sans retard
chacun dans son logis. I1 6tait d'ailleurs midi passe.
La communion. gin6rale du dernier jour de la
mission commenqa a neuf heures du matin et se termina vers une heure de l'aprbs-midi. L'ordre fut parfait, grace a I'inlassable d6vouement de M. le Cure,
qui, a la tete de douze grands garcons du village
choisis par lui, faisait circuler cette foule pieuse avec
ordre, aux accords des cantiques de circonstance. II y
avait des fidles pour retnplir trois 6glises comme
celle de Sarandones. Son spacieux porche et la place,
suppl6erent a l'insuffisance de l'eglise.
La mission se termina le lendemain matin par
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l'office et Ia messe des defunts, et a trois heures des
adieux affectueux nous accompagnaient jusqu'a la
voiture.
C. ESCRIBANO, C. M.

PORTUGAL
ILE DE MADERE
FUNCHAL

A l'hospice Dona-Maria-Amelia de Funchal, s'est
6teinte, au mois de f&vrier dernier, une femme d'une
grande distinction et universellement estimbe, la sceur
B6fort, supirieure de cet 6tablissement.
Le cardinal Lavigerie, qui.l'avait connue en Alg6rie,
avait remarque la haute intelligence et le remarquable
savoir-faire de - sceur Marie ), c'est le nom que portait
en Afrique la sceur B3fort, Fille de la Charit6, et il
t6moignait pour elle une particuliere et vive estime.
Elle fut ensuite plac6e a la tete de l'ceuvre si interessante de Funchal, et nous croyons qu'elle eit 6te la
hauteur de sa tUche quelle que fit l'oeuvre importante
qui lui ett 6t6 confiee. C'est a Madere que nous l'avons
connue et, pouvons-nous dire, que nous l'avons admirie : femme 6minente non seulement par ses vertus
religieuses, mais encore par son grand cceur, sa haute
intelligence et sa parfaite distinction. - A. MILON.

On lit dans le Diario da Madeira, journal de Funchal, numhro du 17 f6vrier 1914, le r6cit des obseques
de la soeur Befort, sous ce titre : Une Eloquente manifestation destime; ce compte rendu constate combien
25
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fut remarquable cette c6r6monie, non seulement par le
nombre de ceux qui y prirent part, mais aussi par le
rang social d'un grand nombre des assistants.
Au cimetixre, ajoute ce compte rendu, M. Paul
Labordere, le digne et tres estim6 consul de la R6publique francaise a Madere prononca les eloquentes et
touchantes paroles que nous reproduisons ici:
a Le repr6sentant consulaire de la France &Madere
croirait manquer a son devoir s'il laissait partir sceur
Sophie B6fort sans une parole de gratitude.
t Je pourrais me borner a dire : elle est passe en
faisant le bien. Quel plus magnifique eloge et quel
6loge plus merit ?
c( Je veux rappeler cependant que durant un quart
de siecle elle prodigua ses soins aux soldats francais
dans les h6pitaux d'Alg6rie et que ses qualites d'esprit
et de cceur lui gagnerent l'estime et le respect des
grands chefs militaires. Car il est a noter qu'une sympathie singulibrement eloquente s'etablit entre les
hommes qui commandent les arm6es et les femmes
dont la blanche cornette se penchera sur les blesses,
aux jours sombres de la guerre, comme l'aile de l'ange
consolateur.
« Touch6e par la maladie, sour Sophie fut envoyde
&Madere, l'ile d6licieuse, pour y prendre la direction
de 1' « Hospice Maria-Amelia ) fond6 par deux
illustres princesses. Elle est rest6e vingt-six ans a ce
poste d'honnetr. Ce qu'elley a fait, les personnes qui
m'entendent le savent mieux que moi : elles ont connu
son inepuisable bont6, son ardent amour des enfants,
des pauvres et des souffrants, son horreur de la m6disance, sa bienveillance qui ne se lassait jamais.
( Tout Madere, j'ose le dire, lui rendait l'hommage
qui lui 6tait df. Qui, d'ailleurs, mieux que des Portugais, mieux que les enfants de cette nation dont la
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gloire a rempli les continents et les mers, 6tait capable
d'appr6cier sa belle Ame, cette Ame A la fois si
simple et si grande, et plus limpide que le cristal le
plus pur?
« II me sera permis d'ajouter que c'est grace A la
soeur Sophie et A ses dignes collaboratrices que le
francais A Madere est parle en de si nombreuses maisons. Ah! certes celle qui s'en va reservait le meme
accueil A tous, sans distinction de religion ou de nationalit6. Mais elle 6tait restie profond6ment francaise.
, Lors de la premiere escale du vaisseau-icole la
Jeanne d'Arc a Funchal, j'eus l'honneur de lui presenter
le commandant de ce navire. Je la vois encore, clouie
sur son fauteuil par le mal qui devait l'emporter. Elle
voulut se mettre debout, comme une vaillante qu'elle
6tait, pour recevoir l'officier.
c Et, avec cet A-propos qui est un des charmes des
femmes de France, elle lui dit: ( Je suis doublement
a heureuse de vous voir, Monsieur; d'abord parce que
a vous portez un uniforme qui m'est cher; ensuite
a parce que vous commandez un vaisseau dont le nom
i( est celui de la bergere qui sauva ma patrie. ,
« Au surplus, sceur Sophie et les sceurs de I' Hos pice Marie-Amelia, sont v6n&r6es dans toute la marine
francaise. On n'ignore point que des marins francais
ayant 6te retenus A Madere par la maladie, elles les

entourerent de la plus active sollicitude, et que quelques-uns y 6tant morts elles ont pieusement entretenu
leurs tombes.
c Sceur Sophie s'est 6teinte doucement. Sa fin, selon
l'expression du poite, a 6t6 le soir d'un beau jour. Sa
foi l'a soutenue jusqu'au dernier souffle; elle lui disait
qu'apres avoir souffert la faim, la soif et les blessures
du soleil, le moissonneur qui revient chez son phre avec
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une gerbe abondante trouvera le pain qui nourrit, 1'eau
qui d6saltere et 1'ombre des jardins kternels.
( Et puis, consolation supreme, sceur Sophie, en
s'en allant, 6tait sOre de laisser son cher hospice en de
bonnes mains.
it Votre tAche est finie, ma sceur. Dormez en paix.
i Pour mieux servir les d6sh6rites de ce monde,
vous aviez tout quitt6, vos parents, vos amis et le sol
natal.
u La mort meme ne mettra pas un terme h votre exil
volontaire; et la terre de la douce France, qui sentit
trembler votre berceau, ne se creusera pas pour recevoir
votre cercueil. Mais du moins, pour enchanter votre
sommeil, vous aurez ici, avec les brises de l'ile embaum6e, l'incessante chanson de l'Ocean. Et tous ceux qui
vous ont v6n6ree formeront pour vous une famille en
deuil; versant comme une ros6e sur votre tombe leurs
larmes et leurs pribres, longtemps ils feront 6clore,
autour de votre cendre les fleurs de la reconnaissance
et du souvenir.
i Dans cette langue qui fut celle de votre mere et
que vous avez toujours tant aim6e, une derniire fois,
noble fille de France, ma soeur, je vous dis adieu ! i

GRECE
Lesjournaux catholiques ont publi une lettre adressee AM. Venizelos,
president du conseil des ministres, k Athenes, par I'e•vque des Bulgaresunis ou catholiques de Salonique. C'est pour protester contre les violences dont les catholiques de Macidoine sont l'objet de la part des
Grece. Voici le ddbut et la fin de cette lettre :

A S. Exc. M. Venizelos, prisidentdu Conseil
EXCELLENCE, Salonique, 5 avril 1914.
C'est
un devoir pXCELLEnible que je remplis; mais e le
C'est un devoir pgnible que je remplis; mais ie le
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dois afin de sauvegarder les intirkts catholiques qui
me sont confies. Aussi je viens respectueusement attirer votre attention sur la triste situation qui est faite
aux catholiques, mes fideles de race bulgare et de rite
slave.
Apres la paix de Bucarest, le gouvernement grec
nous rassurait au sujet de nos 6coles catholiques et
de nos 6glises de rite slave. II devait nous laisser toute
libert6, meme celle d'enseigner la langue bulgare. En
pratique, il n'en fut pas ainsi. La plupart de nos
villages catholiques avaient et& brfl6s pendant la
deuxieme guerre balkanique; il nous en restait cependant quelques-uns. Les autorit6s en ce temps de
disordres abusant du pouvoir en faveur de la propagande orthodoxe sement la terreur dans les villages et
pour les soumettre une fois pour toutes au patriarcat
font capturer vingt-quatre personnes bulgares catholiques qu'on jette dans les prisons de Salonique. Et
pour justifier cette maniere d'agirinhumaine, on accuse
ces pauvres gens de toutes sortes de m6faits et delits
imaginaires. Apres cela (c'6tait au mois de septembre),
j'appris que l'6veque grec de Doiran, Photius, accompagne de soldats s'6tait permis de prendre possession
de nos quatre villages du district de Kilkiche et d'officier dans nos 6glises. S. Exc. le gouverneur g6n6ral
de la Mac6doine, M. Dragoumis, me donna l'autorisation d'aller visiter ces localites. Mais i peine 6tais-je
arriv6 dans ces villages, que je fus arret6. J'eus m6me
la honte d'etre ramen6 a Kilkiche comme un malfaiteur, escort6 de vingt-cinq soldats baionnette au
canon. Puis on obligea ces villages a se d&clarer orthodoxes.
... Permettez-moi de vous rappeler, Excellence, que
1'apogee de la
le vingtiime siecle, qui est arrivie
civilisation, ne peut pas souffrir de telles repr6sailles
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et un tel cynisme qui compromettent la paix et le
bonheur de la soci6t6.
Si le gouvernement hellenique veut obtenir la fid6lit. et la sympathie de ses sujets, il doit adopter,
d'apres moi, 1'6galit6, la justice, et donner a chacun
une libert6 nationale et religieuse comme dans tous les
pays civilises. L'exclusivisme n'est pas de mise dans
n'importe quelle soci6t6.
Je vous prie d'agr6er, Excellence, l'assurance de ma
haute consideration.
f Epiphane SCIANOW,
kvique et vic. apost. des Bulgares catholiques
de la Macidoine.-

Lettre de M. CAZOT, Pritrede la Mission, &M. A. FIAT,
Superieur gineral, i Paris.
Zeitcnlik, le 1o avril 1914.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la statistique
de notre Mission avant les guerres balkaniques et apres
ces m8mes guerres; vous y verrez le triste 6tat auquel
est reduite notre pauvre mission de Mac6doine, et
vous aurez en main les 6elments pour juger.de la situation et prendre des decisions au moment voulu. Peutetre que le dernier mot n'est pas dit dans la question
balkanique. Mais quand sera-t-il dit? et que faut-il
faire en attendant?
Car notre s6minaire de Zeitenlik n'a plus de raison
d'etre comme oeuvre bulgare. En ce moment, nous
avons cinq clercs, dont quatre doivent &treprktres 1'an
prochain. Si le peu qui nous reste ne disparait pas,
je crois que l'on pourra encore trouver de la place
pour eux. Mais aprbs? Nous avons quelques 616ves
grecs latins de Syra. Peut-6tre serait-il possible de faire
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avec eux un siminaire pour former quelques pretres
pour les dioceses de la Grece, et en meme temps une
ecole apostolique pour nous. Mais c'est toute une transformation a envisager.
Quant aux maisons des Filles de la Charit6, Zeitenlik
peut rester avec son orphelinat de garcons et sa creche
d'enfants trouv6s. Koukouch pourra subsister aussi,
reduite a son orphelinat de filles et de garcons, et au
dispensaire, il faut 1'esp6rer, quoiqu'il soit ferm6 en
ce moment.
A YWnidj6, 1'ecole marche encore, du moins pour
cette annee; mais il faut envisager, la aussi, des transformations; c'est une &cole pour les Bulgares catholiques qui diminuent de jour en jour. Cependant il n'y

a pas a se presser pour prendre des d6cisions par rapport a cette maison; son dispensaire marche a l'ordinaire.
En somme, il n'y a que pour notre s6minaire qu'il
faudra envisager 1'avenir aux prochaines vacances.
Comme je dois aller a Constantinople i la fin de ce
mois pour l'assembl6e provinciale, je ticherai de voir
avec M. le visiteur, comment on peut envisager la question pour l'avenir.
E. CAZOT.

STATISTIQUE
DE LA MISSION CATHOLIQUE BULGARE DE MACEDOINE
(Avril 1914)

I. Avant les guerres balkaniques.
I. Eveque et vicaire apostolique, S. G. Mgr Epiphane Scianow.
II. Siminaire de Zeitenlik. Missionnaires, 6; freres
coadjuteurs, 5; pr&tres bulgares, 2; professeurs laiques, 2; eleves, 58.
III. Risidence de Koukouck. Missionnaire, I; pr&tre
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bulgare, i; orphelins, 15; &cole de garcons a Koukouch, 18o 6lves.
IV. Risidence de Yenidji. Missionnaire, I; pretre

bulgare, I; ecole de garqons, 15o l66ves.
V. Filles de la Charit at Koukouch. Soeurs, 8; orphe-

lines, 30; ecole externe de filles, 180 6elves; dispensaire, 50 malades par jour; visite des pauvres et des
malades.
VI. Filles de la Chariti t Yenidji. Soeurs, 6; icole
de filles, 120 elves; dispensaire, 25 malades parjour;

visite des pauvres et des malades.
VII. Fillesde la Charitit Zeitenlik. Soeurs, Io; orphe-

lines, 45; enfants trouv6s, 12.
t Salonique. Tout en n'apVIII. Filles de la Chariti

partenant pas a la mission bulgare, elles ont, dans
cette ville, deux classes gratuites pour les Bulgares
catholiques, avec 5o 61eves.
IX. Sturs Eucharistines t Paliortsi (maison-m&re).

Religieuses, 7; novices, 8; orphelines, 3o; ecole de
village, 25 6lves.
X. Seurs Eucharistines t Ghkvghili. Religieuses, 3;
eleves, 40.
XI. Sweurs Eucharistines t Bogdantsi.Religieuses, 3 ;

eleves, 30.
XII. Saeurs Eucharistines4 Stoyakovo. Religieuses, 3;
616ves, 40.
XIII. Scurs Euckaristines t Pirava. Religieuses, 3;

elves, 80.
Ce personnel, clerg6 et religieuses, 6tait appliqu6
au soin de la population catholique, dont voici le
tableau r6sume :
32 localites, dont I5 entierement catholiques;
1 539 families catholiques;
3o 6glises ou chapelles;
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43 pretres bulgares catholiques (9 c6libataires et
34 popes maribs);
12 6coles, dont 9 tenues par des religieuses;
5oo a 600 61eves.
II. Aprýs les guerres balkaniques.

Nos maisons, celles des Filles de la Charite et des
Seurs Eucharistines, sont encore debout; seules l'&cole
des Filles de la Charite a Koukouch, celles des Sceurs
Eucharistines de Pirava et de Dolni-Todorak ont &tC
supprimees; le dispensaire de Koukouch est aussi
fermi. D'ailleurs, toutes les oeuvres sont en souffrance.
A Zeitenlik, nous n'avons que 32 616ves bulgares, au
lieu de 58 l'ann6e dernimre; et encore c'est trop, car
notre s6minaire n'a plus guere de raison d'etre. Nous
Savons dfi prendre Io 6lves grecs pour ne pas passer
pour une 6cole entierement bulgare.
III. Statistique actuelle.
LOCALITES
...

.. .

CATHOLIQUES

i

4
O-

-

a

1* DANS LA NOUVELLE GRtCE

Salonique.
Zeitenlik .
Youndjilar
Y6nidj . .
Halari...........

. . . . . . ..
. . . . . . ..
. . . . ... . ..
. . . . . . . .
.

Koukouch . . . . . . .

6o
4
6
o3

1

2

o

x

TOTAL : 5 localit6s; 175 families; 5

F.C.

2

3
i

dglises;

4

F.C.

9 pretres;

5 maitres (2 ecoles); 2 ecoles de filles.
(II ne reste que les Filles de la Charit6 et leur orphelinat a Koukouch).
x. Filles de la Chariti.

__
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A

LOCALITIS
CATHOLIQUES

.O'

5j

|

-W

a.•=
"

2

I

2* DANS LA NOUVELLE SERBIE

Ghivgh6li ........
Bogoroditsa .
Stoyacovo . . .
Bogdantsi . . .
Paliortsi . . . .
Monastir . . . .

.
.
.
.
.

.
23
. . .i. . . 2
. . . .
25
.....
25
. ...
5
. . .
3o

f

3

S. E.'

1

2
I

I

1
I

I
,

S. E.'
S. E.
S. E.'

TOTAL : 6 localitis (i seule entierement catholique);
2zo families; 5 Eglises; 9 pretres; 4 maitres; 4 dcoles de
filles.
TOTAL POUR TOUTE LA MISSION : ii localitis sur 32 (dont
4 insignifiantes); 295 families sur i 539; Io 4glises sur 30;
r8 pretres sur 43; 9 maitres sur 24; 6 coles de filles sur 12.
x. Scurs Eucharistines.

Risumi.
Avant

Aprts

balkaniques.

guerres.

les guerres

i" Nombre des villages catholiques. .
2° Nomibre de families catholiques ..

3*
4r
5*
6"

7*

32
539
(environ
9000 individus)
Nombre d'eglises catholiques . . .
3o
Nombre de pretres catholiques bulgares .................
43
Nombre d'ecoles de gargons .
.
18
Nombre d'6coles de filles. . . . . .
Nombre de maitres d'6cole .. .
24

N. B. -

le

ii

295
(de i 200
i 5oo)
to

i8
6
6
9

Des 21 villages que nous avons perdos,

Io ont 6t6 bril6s par 1'armee grecque (Koukouch,
Novo-Cl6o, Mihalevo, Calinovo, Tchekerli, Gramadna,
Moutolovo, Morartsi); x a 6et abandonn6 par les habi-
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tants, Apostolar; 1o ont etC forces d'embrasser le
schisme, 3 chez les Serbes (Smolle, Pirava, Mouine),
7 chez les Grecs (Kirkalovo, Tsigarovo, Dolni-Todorak, Gori-Todoral, Rayanovo, L616vo et Deli-Hassan).
Les habitants des villages briles se sont enfuis en
Bulgarie. Les Grecs ne laissent rentrer personne; et,
plus tard, s'ils venaient a permettre a ces gens de rentrer, ce que je ne crois pas, ils y mettraient, comme
condition, qu'ils seront orthodoxes.
Dans les villages qui nous restent, le nombre des
families catholiques est tombe, a Yenidj6, de 200
A zo3; A Youndjilar, de 4o a 6; A Bogdantsi, de 40
A 25, par suite des persecutions; a Salonique, de 120
A 6o, par suite de l'exode des Bulgares, exode qui
continue, car il leur est Apeu pros impossible de vivre
au milieu des Grecs.
Des 25 pr&tres catholiques qui nous manquent, 2 ont
6t6 tubs par les Grecs, 5 sont morts, 8 sont passes au
schisme sons la menace et la pers6cution, Io se sont

enfuis en Bulgarie.
N. B. - Le nombre des families catholiques avant
les guerres balkaniques n'est pas mathematiquement
exact, mais il l'est tres approximativement.
Zeitenlik, 8 avril

1914.

Voici le nom des 32 localit6s catholiques, dont 15 sont
entierement catholiques (celles marqu6es d'un ast6risque), avec le nombre de families constituant la
population :
Salonique, 120 families. Zeitenlik, 8. Youndjilar, 40.
Y6nidj6, 200. Halari, 7. Kirkalovo, 16. *Tsigarovo, 20.
Gh6vgh6li, 7. Mouine, 40. Bogoroditsa, 2. Stoyacovo, 25. Bogdantsi, 40. *Paliortsi, i5. Pirava, 70.
*Smolle, 20. Koukouch 200. °Novo-Cl1o, 20. "Miha-
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16vo, 16. "Apostolar, 35. *Calinovo, 60. "Tchikerli, 7.
G ramadna, I. Moutolovo, . *Rochlovo, 24. "Alexovo,6o.
Morartsi, I5. "Dolni-Todorak, 280. "Gorni-Todorak, So. *Rayanovo, 2o. *L6elvo, 6o. D6li-Hassan, 20.

Monastir, 5.

ASIE
Pour nos provinces d'Asie, voici celles dont nous
connaissons les repr6sentants a l'Assemblee g6n6rale :
PROVINCE DE SYRIE :

Visiteur provincial, M. Emile Romon;
D-put6s, MM. Xavier Sackebaut et Francois Bourzeix.
PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE :

Visiteur provincial, M. Frangois Desrumaux;
Deput6s, Mgr Francois Geurts et M. Alfred Ducoulombier.
PROVINCE MERIDIONALE DE CHINE :

Visiteur provincial, M. Claude Guilloux;
D6put6s, Mgr Paul Faveau et M. Paul Ryckewaert.

DANS LE LEVANT
Au milieu des convulsions dans lesquelles se debat
1'Empire ottoman, Turquie d'Europe et Turquie d'Asie,
on se demande ce que va 8tre pour ces regions l'avenir,
au point de vue religieux et au point de vue de la
civilisation. Ceux memes qui vivent dans ces pays
h6sitent parfois a se prononcer : ils sont comme le soldat qui est au milieu des rangs dans la bataille et qui
voudrait bien savoir ce qui se passe un peu plus loin
et ce que pensent ceux qui ne sont pas jet6s dans la
m&e1e.

CARTE DE
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Un 6crivain distingu6 qui suit attentivement le mouvement social et le mouvement social chr6tien en particulier, en France, a jete un coup d'ceil plus au loin,
sur les 6venements qui viennent de s'accomplir dans
1'Empire ottoman. Dans l'excellente Chronique sociale
de France, il a expos6 a ce sujet des vues encourageantes pour les ap6tres qui travaillent a l'extension
de la foi et du progres social en Orient. Nous transcrivons ici une partie de ces consid6rations (i).
L'tVOLUTION

SOCIALE DES POPULATIONS

CHRETIENNES

DANS L'EMPIRE OTTOMAN

C'est prononcer aujourd'hui un bien gros mot que
C
de parler d'6volution sociale dans l'Empire ottoman.
Aprss une secousse aussi violente que celle qui vient de
remuer cet Etat, est-il tout d'abord permis de compter
sur une reprise prochaine de la vie normale en Turquie?
Il y a des sympt6mes inqui6tants a cet 6gard. Quand
pourra-t-on voir, en effet, la fin du chaos et de la confusion qui regnent aujourd'hui dans I'Orient turc?
Aprbs la violente amputation de ses possessions
d'Afrique et de la presque totalit6 de ses possessions
d'Europe, l'Empire ottoman va-t-il parvenir a retrouver
son 6quilibre? Le partage qui s'ophre en ce moment, en
zones d'influence et de chemins de fer entre 1'Allemagne, la Russie, la France, l'Angleterre et 'Italie,
peut laisser des doutes sur les destinies de la Turquie
en tant que Turquie. Que d'ambitions rivales sont
d6chain6es aujourd'hui, A l'Orient m6diterran6en, sur
(x) Chronique sociale de France (avril 1914). Revue mensuelle, k la
librairie catholique Gabalda, 90, rue Bonaparte, k Paris. Prix : un an,
5 francs, en France; itranger, 6 francs. - Cette revue, qui suit attentivement le progr•s des oeuvres chr6tiennes sociales et meme des oeuvres
de pietd, eat particuiierement attentive a la partie documentaire et renseigne tres attentivement et tris utilement sur la bibliographic.
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le terrain 6conomique comme sur le terrain politique!
Qui done oserait entreprendre de pronostiquer l'avenir
et d'assurer la durte au nouvel etat de choses?
4 Quelles que soient les contingences politiques
capables de hater ou de retarder l'6volutior sociale des
populations asiatiques de la Turquie, notre but, dans
cette etude, consistera simplement A marquer le degrk
plus ou moins grand de receptivit6 que vont offrir les
populations de l'Empire ottoman aux idees de justice
et d'amelioration sociales, a la facon dont elles sont
comprises actuellement en Europe.
i Tout d'abord une grande division s'impose, au
sujet de ces peuples, entre musulmans et chr6tiens,
entre conqubrants et conquis; car, s'il est conforme a
la v6rit6 politique et historique de dire que les Turcs
de race ou de langue forment, a eux seuls, la classe
conquerante et dominatrice; il est certain que les
Arabes musulmans de 1'Empire ottoman sont, toutefois, de par leur 6tat religieux, plus rapproch6s des
Turcs socialement queJes chritiens.
« ... C'est surtout, disons-le, par le contact avec la
civilisation a base chretienne, par les rapports de tout
ordre avec les Europeens, appartenant aux convictions
sociales, politiques et religieuses les plus diverses,
par ]'assimilation progressive et fatale des indigenes
chretiens asiatiques aux Europeens, que la vieille

soci6t6 musulmane est appelee &
ktre lentement modiftie, tout au moins en apparence, car l'empreinte
coranique restera ineffaqable d'ici un temps impossible
&dbterminer.
(( D'une porte plus imm6diate nous parait I'6tude
des nationalit6s chr6tiennes dans 1'Empire ottoman.
Ici une marche rapide semble devoir pr&cipiter 1'6vo-

lution des soci6t6s et des individus sous I'influence des
idies europ6ennes, importees notamment par le vehi-
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cule de la langue et en particulier de la langue franCaise.
(( Quand il est question, soit du protectorat catholique de la France en Orient, soit de l'enseignement
qu'elle y distribue, on a coutume de n'envisager que le
prestige en rejaillissant sur notre pays ou encore le
rayonnement de la culture chritienne qui en r6sulte.
La port6e de l'intervention europ6enne sous ces formes
et sous d'autres encore, dont il serait trop long de
parler, est plus considerable. Elle ne tend, ni plus ni
moins, qu'a une r6volution complete, menacant la tranquillit6 uniforme et s6culaire de la vie sociale dans le
vieil Orient, car la crise que subit actuellement l'Empire ottoman est non seulement ext6rieure en raison
des rivalit6s des puissances europeennes a son sujet,
mais encore int6rieure, par suite du conflit qui va
s'exasp&rant entre les deux mentalit6s, chr6tienne et
musulmane, des populations vivant c6te a c6te dans ces
r6gions. Les massacres armeniens en ont offert, dans
ces dernires annees, une illustration saisissante.
« Or, la cause principale de la crise interieure, a
notre avis, c'est la plus grande r6ceptivit6 que les
populations chretiennes, par rapport aux populations
musulmanes, offrent aux id6es d'6galit6 politique et
sociale, ainsi qu'aux inventions du progris moderne.
La diffusion de la presse et des livres, la p6n6tration
des nouvelles d6couvertes scientifiques, le d6veloppement des chemins de fer et de la navigation, en un mot,
tous les progre3 de la civilisation contemporaine ont
amen6 entre l'Occident et l'Orient des contacts de plus
en plus intimes. I1 viendra une heure plus proche
peut-etre que l'on ne pense, ofi les diff6rences s'accuseront de moins en moins grandes entre le genre de
vie des chr6tiens d'Orient et celui des Eulopeens. Assimilables, les populations de la Turquie d'Asie le sont

-

387 -

au meme titre que les peuples r6cemment r6dimbs des
Balkans, et elles le sont non seulement par leur aspiration vers un 6tat social meilleur, mais pr6cis6ment aussi
parce qu'elles sont chritiennes, c'est-a-dire form6es de
la meme substance sociale que les peuples europ6ens,
fils comme elles-mmies, de l'lvangile du Christ (i).
« ... Nous venons de prendre pour exemple la Syrie.
Nous pourrions pousser plus loin nos investigations et
d6montrer qu'en outre des Syriens de langue arabe, ce
sont toutes les populations de I'Orient, de Salonique
au Caire, en passant par Constantinople, Damas et
Jerusalem, qui soupirent vers un 6tat social meilleur
et qui sentent le besoin d'un parler clair, precis et
universellement usiti, tel que la langue franqaise.
L'Alliance israelite universelle a d6cid6 de donner
1'enseignement en francais dans ses nombreuses et
florissantes ecoles r6pandues dans tout l'Orient; or, il
est merveilleux de voir les Juifs, 6migr6s de Russie et
de Galicie en Palestine, ne connaissant qu'une sorte de
parler hebraico-allemand, et dont les ils recoivent
1'enseignement dans la langue francaise destin6e a
rester la langue de la famille.
« Beaucoup d'Arm6niens aussi r6clament le francais
comme seconde langue, et nos ecoles congr6ganistes
ne peuvent suffire a la demande dans leur pays, oi
1'enseignement francais ne manquerait pas d'obtenir
les memes succes qu'en Syrie, si l'on savait y apporter
les encouragements n6cessaires. On sait que les Grecs
enseignent couramment notre langue, aussi bien dans
leurs 6coles de Turquie qu'en propre pays hellene.
c De cet ensemble de faits, auxquels il serait permis
(z) Pour plus de diveloppements sur les questions traities dans cet
article, voyez nos ouvrages : Chritiens et musulmans, voyages et eiudes,
couronn6 par I'Acad6mie frangaise, et Ies Rdformes en Turquie d'Asie :
la quelion aretanienne, la question syriennne, chez Plon.
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d'ajouter bien d'autres sympt6mes de prochaine modification dans la vie des peuples d'Orient, on peut
inferer qu'il s'ensuivra une r6forme progressive de
l'esprit et que, peu a peu, apres deux ou trois g6nerationsseulement, les croyances religieuses de ces peuples
iront s'6purant et que les tares sociales, accumulees
chez eux par des siecles de misere et d'oppression,
disparaitront enin pour faire place d6sormais a des
notions plus nettes de conscience et de responsabilit6.
( ... Si l'on s'en tenait aux quelques considerations
que nous venons de trop rapidement exposer, il y aurait
done lieu de garder bon espoir au sujet de l'av-nir
moral et social reserve aux peuples chretiens d'Orient.
a condition qu'il soit proc6d6 par etapes pour les tirer
de leur grande detresse, fille d'une servitude seculaire.
, Malheureusement, si nous examinons leur 6tat

present, un point ne laisse pas de nous inquieter gravement. I1 s'agit du ph6nombne d'6migration qui s'accentue, en ce moment, de plus en plus chez les populations syriennes arm6niennes, par suite du manque
de s6curite pour les personnes et les biens sous le
regime ottoman.
( ... Souhaitons qu'un regime nouveau s'applique

a

les attacher a leur pays et leur permette d'y mener une
vie sociale normale et durable. D'ailleurs, qui sait si,
dans quelques annees, au lieu de naviguer jusqu'en
Ambrique, nous ne verrons pas les emigrants venant
d'Orient s'arreter tout simplement & Marseille pour
venir combler en France, dans le monde de la terre et
des usines, les vides causes par la depopulation. II
parait que le fait se serait deji produit. ,
Ludovic de CONTENSON.
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SYRIE
ANTOURA
Nous avons lu avec plaisir ce consolant temoignage que a le collige
des Lazaristes d'Antoura, pris Beyrouth, est k la tete du mouvement
scientifique en Turquie, du moins en Syrie m. La lettre suivante donne
k ce sujet quelques indications.

Lettre de M. ESPINOUZE, pfrtre de la Mission, a M. MILON, Secretaire gindral, d Paris.
Antoura, le iS mai 1914.

Les nouvelles que j'ai a vous donner sont bonnes.
Le college marche tres bien; nous avons trois cent
soixante 61lves dont trois cent quarante internes;
l'ordre, le travail, la discipline et la pie6t regnent dans
la maison. Dieu semble binir notre oeuvre, qui prospkre de plus en plus. Le college jouit dans le public
d'une tres grande reputation.
Le 7 juin, aura lieu l'inauguration du monument
la memoire de M. Saliege, le precident supeerige6
rieur, par les anciens elves. M. le Superieur vous
enverra sans doute i cette occasion un compte rendu
de la f&te et la photographie du monument. M. le
consul general de France prisidera.
Je suis toujours professeur de physique et de chimie
en premiere et en deuxieme. Je m'int&resse la T. S. F.;
j'ai un bon poste transmetteur et recepteur; j'entends
fort bien les 6missions de la tour Eiffel, pendant la
nuit, et presque tous les jours je cause avec les bateaux
des Messageries et autres qui circulent dans nos
parages. Mon appareil transmetteur porte actuellement
& 4oo kilometres; I'an prochain j'installerai un poste
plus fort qui me permettra, j'espere, de causer avec
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mon collegue, M. Legouy, A Constantinople. C'est le
progres.
Jean-Baptiste ESPINOUZE.

CHINE
NOUVELLES GENERALES
Nous allons donner d'abord quelques renseignements sur les 6v6nements ge6nraux; nous mentionnerons ensuite ce qui se rapporte aux divers vicariats
apostoliques.
LA LIBERTE DES CULTES EN CHINE
Nous avons requ de M. Cotta, lazariste, I'interessante lettre qui suit.
Tientsin, 5 mars 1914.

Vous avez entendu parler de la lutte que les
catholiques de Chine ont soutenue contre le projet
d'6tablissement d'une religion d'Etat, en 1'esp&ce le
confucianisme. Pour la premiere campagne qu'ils
entreprennent, et dont l'enjeu 6tait la libert6 de conscience, rien ne leur a manqu6 de ce qui devait les
mener A la victoire : la foi, le courage, I'union et la
b6nediction divine. C'est de leurs luttes, avec les
alternatives d'espoir et de crainte qui ont rempli ces
derniers mois, que je voudrais vous donner un resume.
car les details demanderaient un gros volume.
La proclamation de la R6publique avait Wte presque
aussit6t suivie d'une Constitution provisoire, oi la
liberte de conscience 6tait express6ment mentionn6e
par deux fois : ( L'union des cinq races, chinoise,
mandchoue, mongole, mahom6taneet thib6taine, symbolis6e par les cinq couleurs : rouge, jaune, bleue,
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blanche et noire du nouveau drapeau national, ne pouvait 6tre assur6e que par 1'6galit6 et la liberti de tous,
sans distinction n. Un peu plus tard, le president de la
R6publique invitait les diff6rents cultes A prier pour
la paix et la prosp6rit6 du pays, ce que nous fimes tous
avec all6gresse, regrettant de ne pouvoir r6pondre a
son d6sir de fondre toutes les divergences dans une
c6r6monie collective.
Cette lune de miel passa vite; une ire plus troublee
s'ouvrait bient6t, avec la pr6tention affich6e par un
parti tres puissant de faire reconnaitre le confucianisme comme religion d'etat, avec libert6, ajoutait-on,
pour les autres cultes; cette derniere clause, nul ne s'y
m6prit, 6tait destin6e a sauver les apparences; fut-elle
respect6e, les non-confucianistes seraient d6sormais
des citoyens de seconde cat6gorie, des 6trangers dans
la cit6, devant se contenter des reliefs du festin. Et
cela semblait naturel a l'elite intellectuelle de la Chine
et au monde gouvernemental, dont la doctrine du Sage
est tout I'aliment spirituel. Pour eux, Confucius brille
comme un soleil au firmament de la Chine et nul n'y
ose contredire.
La campagne s'ouvre done par un m6moire adress6
a la Chambre et au S6nat, ainsi qu'a la Commission
charg6e d'61aborer la constitution d6finitive, pour
demander la reconnaissance officielle du confucianisme.
Pour un grand nombre, ce fut comme un coup de
tonnerre dans un ciel serein; en r6alit6, ce devait etre
le dernier acte d'une piece dont le prologue datait de
vingt ans. Les efforts du par>i avaient 6chou6 sous le
regne de Koang su. La r6gence oh s'est effondr6 le
r6gime avait 6te plus accueillante et I'id6e recevait un
commencement d'ex6cution : a P6king, s'l6evait un
palais destin6 & devenir le centre du nouveau culte,
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palais inachev6 jusqu'a ce jour, est-ce un symbole?
A peine le m6moire 6tait-il livr aLla presse qu'un
concert quasi unanime le salua comme le salut de la
Chine. - Un peuple, y 6tait-il dit en substance, ne peut
se passer de vertu, et pas de vertu sans religion, et la
Chine ne peut adopter que le confucianisme, qui la
r6git en fait depuis vingt-cinq siecles. ,
De tous c6t6s, des suppliques, des dlp&ches
affluaient au Parlement; chose plus grave, tous les
gouverneurs de provinces, a l'exception d'un seul, y
n : II faut promouvoir la
allerent de leur teligramme
la Chine. n - cc Le Conperir
de
voir
vertu sous peine
fucianisme est la sauvegarde de la vertu du peuple, et
done de l'existence de la nation. , Tel 6tait le refrain.
Tous ces personnages parlaient de vertu, et semblaient
tenir le monopole de l'article. Les leaders du parti
n'etaient pas gens de rien, comme 1'on pense; I'un
d'eux, Leang tsi tchao, etait ministre de l'Instruction
publique : les faveurs et l'argent, la mode et la politique, tout leur souriait. Le president de la R6publique lui-meme publiait un dicret en faveur de Confucius : il ne parlait point de religion d'etat, mais y
acheminait; le tresor public, passablement ob6er par
ailleurs, derivait un de ses canaux vers les pitarages
confucianistes : une somme de 5 ooo dollars 6tait officiellement allou&e aux promoteurs du projet : La
vertu sans argent , risquant d'6tre inutile. Telle 6tait
la situation, et telles les difficultes, qu'i la premiere
id6e de ne point ceder sans combat, les uns hocherent
la tete et les autres citerent le proverbe chinois ccde
l'insecte barrant la route a un char ». Mais deux organismes nouvellement cre6s ou mis au point permettaient
d'engager la lutte, et, s'il fallait succomber, de ne pas
mourir sans gloire : il s'agit de la presse catholique et
de l'Union de l'Action catholique chinoise(U.A.C.C.),
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6tablie depuis deux ans sur le module des innombrables unions d'Europe encourag6es et binies par le
Souverain Pontife et les 6 v4ques. Le Koang-i-Lou,
journal de la mission catholique de Tientsin, jeta le
cri d'alarme : un long m6moire y paraissait en premiere page pour denoncer le p6ril et refuter les allegations des confucianistes. Les catholiques, comme
tels et comme citoyens, repoussaient de toutes leurs
forces la motion, comme restrictive de la liberti
reconnue par la Constitution provisoire : ~cLa liberte
t religieuse miconnue aujourd'hui, les autres ne
c seront-elles pas compromises demain? etait-il
a juste de livrer &un parti la Republique qui doit 6tre
< le bien de tous, et pour laquelle tant de citoyens, de
i toute race et de toute cr6ance, venaient de verser
cc leur sang? - 6tait-il politique de pricipiter la Mont golie et le Thibet, qui sont bouddhistes, dans la
cc voie de la revolte o6 ces regions sont entries depuis
i de longs mois, et de d6chainer finalement la guerre
t religieuse dans un pays qui a le plus grand besoin
it d'union et de concorde? " Ces arguments itaient
divelopp6s au long et, certes, non sans habilet-. Le
lendemain, I'article etait reproduit par le plus important quotidien du Nord de la Chine, I'Impartial,dont
le directeur est un fervent catholique. Ce dernier se
donna le malin plaisir de citer divers crits des tenants
actuels de la religion d'etat, et qui naguere y 6taient
fermement opposes : le ministre Leang et un autre
leader du parti, nomm6 Yen Fou, furent, de ce fait,
mis en mauvaise posture. La presse, jusque-lA unanime
dans son adhesion au projet, revint de son enthousiasme pour le Sage, et, lentement, 6volua vers la these
liberale : des entrevues et des conferences avec les
directeurs des principaux periodiques les convainquirent que 1'on pouvait, sans irrespect pour Confu-
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cius et sa doctrine, r6clamer la libert6 pure et simple;
qu'au reste, ce philosophe n'avait pas entendu frnder
une religion au sens propre du terme et que -on
risquait, en imposant son culte, de lui aliener les
esprits, jusque-l pleins d'estime pour ses enseignements philosophiques.
Les chr6tiens, enhardis par ce premier succes, se sentaient soutenus par des adh6sions nombreuses venues
de tous les points de la Chine. Des amis connus et
inconnus ecrivaient des lettres touchantes, promettant leur concours le plus absolu pour la cause de la
religion. Des 6veques b6nissaient l'entreprise et F'encourageaient. L'un d'eux nous pressait: (f J'applaudis
4 de tout coeur la campagne du Koang-i-Lou, disait-il.
c Pas de d6couragement, il faut faire ce que l'on peut
» et laisser & Dieu le succes final. De grice donc, que
a IAction catholique, le Koang-i-Lou et 1'Impartialcon- tinuent de plus belle... il ne faut pas s'endormir
n avec ce : ( I1 n'y a rien a faire. »
Une autre lettre disait : Je crois que le meilleur
c systhme est de mettre les chr6tiens en avant; cela
« leur donne de la vie, et quel encouragement pour eux
« s'ils reussissent ! ,
D'autres lettres 6piscopales, des lettres collectives
des diverses unions de Chine triompherent de toutes
les hesitations qui auraient pu subsister encore, et i'on
d6cida de lutter d6sormais sur tous les terrains. Une
del6gation 6tait choisie pour presenter au Parlement le
M6moire des catholiques et s'aboucher avec le plus
grand nombre possible d'hommes politiques; elle se
composait de cinq membres : trois de Tientsin, un de
Peking et un de Madchourie. Ce dernier avait beaucoup de relations et ce n'6tait pas duluxe au sein d'un
groupe qui rappelait saint Paul voulant convertir
l'Ar6opage. Bravement, les
del6gues de tous les
d
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catholiques de Chine , - ilspouvaient le dire, car il y
avait unanimit6 morale, - presentent leur m6moire au
president de la R6publique, au S6nat, i la Chambre et
a la Commission de la Constitution. Celle-ci voulut
bien les entendre et leur t6moigna beaucoup d'6gards;
plusieurs opinants declarerent n'avoir pas jusque-lU vu
tant d'inconv6nients au projet-en question et se sentirent 6branl6s; un proverbe chinois ne dit-il pas :
L'honn&te homme ne craint que les bonnes raisons?
Quelques adversaires du projet leur dirent : c Vous
c arrivez. avec infiniment d'i propos : la lutte a &td
4 chaude ces jours derniers, mais nous 6tions trop
a faibles; d6sormais nous voil soutenus et armes; de
a votre c6t6 agissez sur l'opinion, et pourquoi ne feriezu. vous pas adresser au Parlement, de tous les points
du territoire, des d6p&ches de protestation ? ) Ceci
se passait le 13 novembre 1913. Quatre des d6legubs
reviennent nous faire part de leurs d6marches et de
leurs espoirs meles d'appr6hensions. On lance de nouveaux appels a la priere, a l'aum6ne et a 1'action. Les
prieres et les offrandes ne firent pas d6faut: beaucoup
de pauvres donnerent leur obole, des mendiants se
firent donateurs, des enfants verserent toutes leurs
economies : c'6tait la grande arm6e des humbles, celle
qui a toujours fait la force de l'fglise militante. De
toutes les provinces les d6p&ches des catholiques,
couvertes de milliers de signatures, affluerent au Parlement.
Le 17 novembre, coup de th•ttre : la Commission
de la Constitution 6cartait le projet et proclamait la
libert6 de conscience pure et simple. Ce fut une explosion de joie difficile a d6crire, et, pour un succes de
cette importance, la iutte 6tait presque jug6e trop
courte et d6pourvue de m6rite. Quelques jours plus
tard, les confucianistes lanqaient des manifestes,
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deuxieme phase de la campagne ne tardait pas a
s'ouvrir, et le coup d'Etat du President sembla marquer la reprise des hostilites. Le parti le plus nombreux du Parlement, l'opposition d6mocratique 6tait
dissoute. Les quatre cents membres qu'il comptait
durent remettre leurs mandats et se disperser. Le Parlement, incapable dCsormais de sieger, faute du quorum, etait pratiquement dissous. En meme temps, la
Commission de la Constitution suspendait ses s6ances
et tous les articles votes par elle 4taient d6clares nuls.
Tout 6tait remis en question, et notre cause perdait
une majorit6 presque assur6e au Parlement. Fallait-il
s'etonner qu'une assembl6e de plus de neuf cents
membres, favorable a notre cause, bien que pas un
s6nateur ou d6pute ne fit catholique, apparit comme
un beau r&ve, 6ph6mere autant que brillant?
Les catholiques courberent la tete devant Dieu qui
permettait cette 6preuve, mais firent face avec plus de
courage et de cohesion. Des conferences avec les
repr6sentants des cultes protestant, bouddhiste et
autres, int6ressis comme nous, mais a un moindre titre,
a la question, furent aussit6t reprises, et, le 25 novembre, nos freres s6parbs pr6senterent un m6moire
analogue au n6tre; puis vinrent les bouddhistes, les
taoistes et enfn, beaucoup plus tard, les mahometans.
Ainsi s'6bauchait 4 l'Union des cinq religions P qui
forma bloc contre bloc et rallia un certain nombre de
confucianistes humilies de voir le Sage, le Saint de la
Chine, faire figure d'ennemi commun.
Aux partisans quand meme de la religion d'Etat,
qui s'oubliaient jusqu'aux 6carts de langage et A l'intimidation, les r6ponses 6taient courtoises mais 6nergiques, et faisaient ressortir qu'il n'6tait pas pr6maturk
de parler de guerre religieuse, puisqu'un gouverneur,
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celui de la province du Koang Si, traitait les opposants de 4 gens vils et m6prisables, de loups enrages
dignes de mort! n Les autres gouverneurs, sans aller
jusqu'i cette intemperance d'expression, multipliaient
les dip&ches, qui avaient tout l'air de sommations. Le
vice-pr6sident de la R6publique lui-mEme, alors gouverneur du Houp6, maintint et aggrava ses d6clarations, et pour lui la paix ne pouvait se faire que par le
triomphe du confucianisme. Ces airs d'ancien regime
nous concilibrent la plus grande partie de la presse et
certains hauts personnages qui voyaient dans ce retour
vers l'absolutisme antique et cette confusion des pouvoirs ex6cutif et l6gislatif une r6gression et un anachronisme.
L'intervention d'un gouverneur civil et d'un general,
tous deux paiens et confucianistes, nous fut un appoint
considerable : elle plaqa la question sur son veritable
terrain, prouvant indirectement que les vrais patriotes
6taient les partisans de la libert6 contre le privilege :
c que parle-t-on de guerre, disait le general comman( dant des troupes de Mongolie, celle-ci n'est-elle pas
c declar6e,et ne voyons-nous pas des ennemis s6culaires
c r6unis contre nous par notre pretention de r6gir les
a consciences ? Au reste, ne d6naturons pas Confucius
4 que tout 4e monde v6nere comme philosophe, mais
a que .'on combattra comme chef de religion. ) - Le
gouverneur civil de la province de Moukden faisait un
sombre tableau des troubles qui avaient ensanglant6
l'Europe, et meme des Croisades, et il adjurait le
gouvernement de ne point d6chainer ces malheurs sur
la Chine.
Ainsi des secours inesperes nous arrivaient du camp
meme de nos adversaires. Les catholiques faisaient
vaillamment leur devoir, et tous les jours la presse
publiait les t6legrammes qu'ils adressaient, dans la
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m&me forme qu'employaient les confucianistes, au prd-

sident de la Republique et au ministbre; les conferences, les tracts, les souscriptions, rien ne fut

6pargn6

dans cette seconde phase de la lutte, plus longue et plus
apre que la premiire. Pas a pas les confucianistes reculaient, mais pour la forme seulement : t Point de religion nationale, puisque le terme effarouche; statuez du
moins que le confucianisme sera la base de l'enseignement moral dans les ecoles,, demandaient-ils avec une

apparente mod6ration qui n'en imposa a personne : les
autres cultes n'avaient point lieu d'adh6rer a une formule qui consacrait implicitement l'insuffisance ou la
fausset6 de leur morale; et les protestations s'l6evaient
aussi nombreuses, et les articles se croisaient, et les
dissertations historico-philosophiques : les taoistes
rappelant que le philosophe avait largement puise
dans la doctrine d'un de leurs Sages.
La pr6tention des confucianistes pouvait de moins
en moins se soutenir. Sur tous les terrains oi elle avait
6tC portee,e1'quit6 naturelle, I'histoire, la politique,

elle etait injustifi6e. Une deuxieme 6volution leur permettrait peut-&tre de se retirer avec les honneurs de la
guerre : ils essayerent d'une formule plus anodine : le
confucianisme serait d6clar6 doctrine du Progres,ou de
la Civilisation. Cela fit jeter les hauts cris : a Nous

serions done des barbares ! , s'6crierent les Mongols.
" Que devons-nous au Sage, disaient les autres? estcce son enseignement qui a r6form6 la Chine ? est-ce
« en son nom que sont tomb6s les hiros de la derniire
i

R6volution?,

-

Le theme

6tait f&cond, et les int&-

ress6s l'exploiterent habilement, insistant sur ce fait
que la doctrine de Confucius 6tait pn&tr6e de l'absolutisme le plus authentique et que ses adeptes 6taient
les moins qualifies du monde pour tenter d'accaparer
le nouveau regime. Th6oriquement la question sem-
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blait resolue; l'opinion publique mieux 6clairbe tenait
pour l'6galitt contre le privilege : les d6peches au president n'avaient pas tout a fait I'air de suppliques.
L'une d'elles, celle des catholiques de Ho Kieng Fou,
se terminait par cette declaration : La libert6 de
t conscience nous est plus chore que la vie, et, jusqu'a
a la mort nous jurons de ne point reconnaitre une loi
o qui la limiterait.,, - D6sormais, quelle que dit
etre 1'issue de la bataille, les catholiques avaient remporte une belle victoire : ils connaissaient leurs droits
et leurs devoirs civiques et s'unissaient pour les
d6fendre avec courage et abnegation; leur attitude
inspirait l'admiration de leurs propres chefs. Un grand
nombre de missicnnaires et d'6veques en timoignaient
dans des lettres adressees a la direction du Koang-iLou, d'od 6tait parti le premier cri d'alarme, A I'U. A.
C. C. de Tientsin qui, par la force des choses, devenait
le centre de la r6sistance, et a Mgr Dumond qui avait
encourag6 et soutenu 1'entreprise pro Deo et Ecclesia.
Au milieu des angoisses et des incertitudes du lendemain, nous pouvions remercier Dieu et avoir confiance.
La solution ne pouvait plus tarder; elle d6pendait
d'un homme, depuis deux ans I'arbitre de la Chine, et
dont la volont6 n'avait plus de contrepoids: Chambre,
Senat, Commission, tout ayant ete cong6di6, et remplace par un conseil politique d'une soixantaine de
membres, nommis par le prisident lui-mime. Ce Conseil devait statuer, non plus sur la motion de religion
d'etat, d6finitivement 6cart6e, mais sur les sacrifices au
clel et les hommages t Confucius. Deux membres de cette
assemblee persistaient dans leur opposition irr6ductible a toute espece de compromis, c'6taient deux
catholiques, MM. Ma Siangpouo et Nai Tche Ming. Ils
demandaient que le gouvernement ne prit aucune part
a ces sacrifices, et developperent, le premier avec les
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ressources de son grand talent et de son vaste savoir
philosophique, le second avec une veh6mence qui rappelait les seances orageuses du dtfunt Parlement,
toutes les raisons de proclamer la libert6 de conscience
pure et simple.
Mais 1'Assembl6e jugea que les concessions devaient
etre r6ciproques : La libert6 des cultes serait officiellement reconnue: et, d'autre part, en dehors de toute
id6e religieuse (la mentalit6 g6n6rale paienne admettait cette distinction!) le chef de 1'ltat et les mandarins continucraient d'offrir au Ciel les sacrifices que
de temps imm6morial lui ont offerts les souverains de
la Chine : N'avons-nous pas la, disaient-ils, un tera rain d'entente a l'abri de toute dispute d'6cole ou
a de parti? et pouvons-nous d6cemment ne pas recon, naitre les bienfaits que le Ciel r6pand sur les
a humains? n
Quant au Sage, dont I'enseignement moral a regi la

Chine depuis vingt-cinq siecles, il continuerait, par
les memes raisons de convenance et de tradition, &
etre honor6 par des sacrifices qui auraient lieu deux

fois V'an : le president de la R6publique et les autorit6s locales les offriraient au nom du peuple. Une
clause additionnelle admettrait pour ceux qui voudraient s'abstenir, la facult6 de se faire remplacer.
Un dicret presidentiel, dat6 du 7 f vrier, promulgua
ces dispositions : « C'est pour ne pas rompre une Itat( dition plusieurs fois mill/naire que les sacrifices au
" Ciel et a Confucius sont prescrits et nullement pour
u unifier les croyances religieuses des cinq races qui
- forment la Chine. » Par trois fois, le President revient
sur cette id6e que la liberte de conscience, inscrite
dans la Constitution provisoire, est garantie A tous les
citoyens.
Nous aurions eu mauvaise gr&ce a nous montrer
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difficiles. Apris une campagne oi tout ce que la Chine
compte de hauts personnages dans la politique et
l'administration, sans en excepter le president de la
R6publique et le vice-president, souhaitait ou r6clamait une religion d'Etat, oh les opposants n'6taient
d'abord qu'une poign6e d'hommes, armes seulement
de leur courage et de leur foi, nous avons assiste a un
revirement tel que nul n'aurait pu le predire. Le Confucianisme religion de l'itat, ou base de 1enseignement
moral, ou doctrine du progr.s, ces trois formules ont
6t6 successivement abandonn6es. Nous pouvons croire
i la parole du president Yuen Che Kai, qu'il importait
de rappeler aux partis extremes, comme l'Opposition
d6mocratique, oii la notion de libert6 confinait a la
licence et a l'atheisme, qu'un pays ne vit pas seulement de progris materiel, mais de conviction et de
discipline. Nous ne releverons point l'inconsiquence
qui lui fait regarder ces sacrifices comme 6trangers a
toute id6e religieuse; mais nous retiendrons 1'effort
qu'il a fait pour rendre la R6publique habitable a tous;
et, dans le fond, ce mouvement vers le Ciel ou le
Sublime Souverain n'est-il pas pr6efrable a 1'ath6isme
officiel, et n'est-ce pas un point de contact avec nous
qui leur pr&chons Celui qu'ils adorent sans le con-

nattre ?
Jusqu'a la R6volution les hommages superstitieux
rendus & Confucius dans les ecoles publiques en ecartaient les catholiques. Les bouddhistes et les taoites
n'y trouvaient aucun inconv6nient, et I'on disait par
manibre de proverbe a san kiao koei i , les trois religions (Confucianisme, Bouddhisme, Taoisme), n'en
font qu'une. Nos freres s6par6s n'y voyaient qu'une
c6r6monie civile et se prosternaient devant la tablette
du Sage. I1 n'est done pas 6tonnant qu'6tant les principaux interess6s, les catholiques aient lance le mou-
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vement, agissant seuls d'abord, jusqu'i ce qu'ils aient
r6ussi a former ( l'union des cinq religions , pour
marcher ensemble a l'assaut de la position qui semblait
inexpugnable.
Et nos catholiques de Chine, avec la joie de voir
rejeter la motion de religion d'Etat au nom des arguments qu'ils avaient eux-memes presentes, n'ont-ils pas
retir6 de cette rude campagne un avantage inappreciable ? ls ne forment plus, comme autrefois, des collectivit6s isol6es et comme perdnes dans la masse des
paiens; 1'union est faite, 1'association, avec les
6changes de vues et les resolutions ficondes. - L'instinct de la discipline, le respect de la hierarchie qui
ont maintenu ce grand peuple depuis cinquante siecles
pr6paraient admirablement les fidiles a se grouper en
unions catholiques. Celles-ci se forment depuis deux
ans a peine et, sur tous les points du territoire elles se
multiplient et affirment leur vitaliti. Que de lettres
touchantes et enthousiastes, que de belles initiatives
riches de promesses! Je ne veux citer que cette
seance d'une chr6tienti de Shang Hai, oi l'orateur
disait : Plus d'une fois notre sainte religion a et6
a victime des vicissitudes politiques, son existence
a etait a la merci du pouvoir : I oi les disciples de
c saint Francois avaient recommence loeuvre de leurs
a devanciers lointains, les fils de saint Ignace ont
a recommence de mmme. Desormais il n'en sera plus
t ainsi : avec lunion nous serons invincibles. ,
Ces fibres paroles permettent d'entrevoir le jour oi,
k l'exemple des vieux pays chritiens d'Europe et
d'Am6rique, les catholiques de Chine tiendront leur
premier Congris national.
En attendant, la presse se d6veloppe et s'organise.
Pour faire appr6cier I'lmportance du r6le qu'elle a
jou6, nous citerons cette parole de M. Ma Siang Poo,
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conseiller du president Yuen Che Kai et membre du
Conseil politique : 'Union de Tientsin lui adressait
des remerciements pour son attitude pendant ces
quatre mois, pour ses conferences, ses articles et ses
d6marches : t c'est plut6t a moi de vous remercier,
c dit-il ;sans le Koang-I-Lou, toutes mes peines 6taient
c steriles. )
Dieu veuille achever son ceuvre et faire prosperer
'1iglise de Chine: Qui coepit opus bonum, Ipse perficiet !
P.-S. - Cette lettre achevie, nous apprenons que
le President a intim6 a tous les gouverneurs l'ordre
de faire respecter strictement la libert6 de conscience
dans les 6coles, en supprimant toute cer6monie en
l'honneur de Confucius.

A. COTTA.
**

L'rcko de Chine (ai mars 1914) donne ces quelques autres renseignements :

La libertt de croire en une religion [Senpao]. - Le
president Yuen Che Kai vient d'adresser une lettre a
un lettr6 americain. II s'exprime en ces termes :
a Nous avons deja octroye a tous les Chinois la
liberte de pratiquer la religion qu'ils preferent; nous
n'avons jamais oblig6 le peuple de faire des offrandes

a Confucius. C'est pourquoi les catholiques et protestants peuvent marcher dans la carriere mandarinale;

si un sous-pr6fet qui est catholique ne peut faire des
sacrifices

a Confucius on au ciel, il peut d&leguer

un autre fonctionnaire pour le remplacer dans sa
charge, etc. ,
Dans le Setckoan [La VWrit6]. - Les chr6tiens du
Setchoan entier ont adress6 un tl16gramme collectif
au grand president Yuen et au cabinet, les priant de
ne pas faire du confucianisme la religion d'Etat.
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Contre la religion d'Atat [La VWrit6]. - Les pr&tres
et les chretiens du Chen-si, du Tchekiang et du Houp6
ont adresse un rapport collectif au president Yuen Che
Kai et au vice-president Li Yuen-hong, ainsi qu'au
cabinet, pour les prier tres vivement de ne pas permettre au comit6 constitutionnel de faire du confucianisme la religion nationale, mais d'autoriser, au contraire, tous les Chinois a avoir la libertd de croire en
n'importe quelle religion afin de se conformer aux
nouveaux reglements de la loi constitutionnellk de la
R6publique chinoise.
N.D.L.R. - Nous venons d'apprendre que le cabinet
a d6ja recu du pr6sident Yuen l'ordre de publier un
avis disant que le gouvernement ne statuera jamais
pour faire du confucianisme une religion d'etat, etc.
S

De fait, Ir'cho de Chine, dans le m&me numiro,
donne (p. 467) le texte du rapport du cabinet au president de la R6publique concluant a ne pas reconnaltre
le confucianisme comme religion d'etat.

POSTES CHINOISES. - Le Journalofficiel dela Ripublique franfaise (3 mai 1914) fait connaitre que la Chine
a adh6ere la Convention postale universelle, sign6e a
Rome en 1906.
La Chine desire que les equivalents, d'apres lesquels
l'administration des postes chinoises percevra ses
taxes, soient fix6s ainsi qu'il suit:
to cents de la piastre chinoise actuellement en cours
pour 25 centimes;
6 cents de la piastre chinoise actuellement en cours
pour I5 centimes;
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4 cents de la piastre chinoise actuellement en cours
pour o1centimes;
2 cents de la piastre chinoise actuellement en cours
pour 5 centimes.
LES TROUBLES INTERIEURS
LE ( LOUP BLANC »
Une bande de brigands fait actuellement beaucoup parler d'elle en
Chine et a caus6 de grandes depredations. A toutes les epoques il y a
eu de ces bandes en Chine, autrefois celle du Nenufwar blanc, puis
celle des Longs sceveux ou a tchang-mao a. Aujourd'hui, c'est celle du
Loup blanc qui ravage surtout le centre et le sud de la Chine.
L'cho de Chine (2z mars g194) donne sur ces faits les renseignements suivants :

Le Loup blanc tient toujours la campagne. L'audace
de ce bandit de grand chemin, non moins que le nombre
de ses partisans lui ont conquis une notori6t6 consid6rable, sinon enviable. Mais le bruit qui se fait autour
de son nom tient peut-&tre autant a l'espece de mystere qui l'environne qu'd l'importance de ses m6faits.
Qu'est-ce au juste que le Loup blanc - P6-lang,
pour l'appeler par son surnom chinois? - Un de nos
confreres du Central China Post, t Hank6ou, recevait
tout dernierement d'un ami une lettre, dont le porteur
6tait un ,-.mme arrivant en droite ligne des bandes du
c6lebre brigand. Bonne aubaine pour se renseigner
aupres de ce dernier. Il n'y manqua point, comme on
pense, et de sa bouche obtint quelques renseignements
int6ressants.
Le personnage en question se nommait He Lai-shan
et exercait la profession de m6decin a Loutch6ou,
quand cette ville fut prise par le Loup blanc. Celui-ci
l'obligea a soigner ses bless6s, et c'est au cours des
journ6es pass6es chez les brigands qu'il recueillit
quelques donnees sur la personnalit6 de leur redoutable chef.
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PN-lang est bien, parait-il, son v6ritabie nom. Mais
P6-lang signifie litt6ralement c jeune monsieur blanc ».
Par une modification tris ltgere de la prononciation
de la seconde syllabe, on en a fait u Loup blanc 3
pour une raison facile a comprendre. PN-lang est originaire du district de Paofeng, dans le Honan; il
naquit d'une famille de brigands et se trouvait done
pr6destin6 a 6tre voleur de carriere. Ce fut tout d'abord
a cette honorable profession qu'il s'adonna, concurremment avec celle de joueur. Puis, ayant eu quelques
difficult6s avec les autorit6s, il se mit a l'abri en s'enr6lant.
Au bout de deux ans pass6s a l'arm6e, il retourna
chez lui, et, abandonnant toute r6serve, il commit de
tels crimes que les autorites, faute du coupable, firent
exterminer sa famille. C'est un proc6d6 qui n'est pas
nouveau en Chine, mais dont l'efficacit6 ne parait pas
absolument d6montr6e. De ce moment, Pe-lang fut un
brigand vagabond et au hasard de ses courses recruta
des compagnons. Le Honan, dit-on, est plein de cette
aimable race.
Quoi qu'il en soit, peu a peu, il se composa une
bande. Elle serait aujourd'hui de pros de dix mille
hommes! Sur ce nombre, par exemple, il n'y en a
guere que trois mille qui soient des bandits professionnels. Les autres sont des hommes terroris6s, des
paysans ruin6s qui ont pr6f6er hurler avec les loups,
c'est le cas de le dire. P6-lang a trois lieutenants qui
commandent chacun une section. Ils se nomment, par
ordre hierarchique : Li Hong-ping, Song Lao-lien et
Li Tchang-koei. Ils composent avec le chef le conseil
qui d6ibbre dans les circonstances graves. Ce sont,
d'ailleurs, affirme le personnage qui fournit ces renseignements, des gens fort ignorants.
A peine la moiti6 des bandits seraient arm6s d'armes
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A feu. II serait, d'autre part, inexact que des soldats
se fussent joints &eux. II y a bien, dans les rangs des
brigands, des individus v6tus d'uniformes; mais ce
sont des vetements dont ils ont d6pouillM des morts.
Quant aux armes et aux munitions, ils s'en approvisionnent dans les villes qu'ils prennent ou ramassent
celles dont les soldats se sont d6barrass6s.
Plus loin, le m&ne journal cite 1'extrait suivant :

Malkeurs des habitants de Lo-ang-tcheou, ravagi fdr
le Loup blanc [Chepao]. - Depuis l'arrivee a Lou-angtcheou des brigands du Loup blanc, le 18 janvier dernier, les villes de Lo-ang, de Hokiou, de Yng-chan et
de Hochan sont vides.
... On trouve des cadavres partout. Plus de treize
mille maisons, estim6es plus de 700 ooo dollars, ont
6t6 brulees. La maison de commerce vient de compter
qu'il y a plus de 7600000 dollars de pertes que les
habitants de la ville de Lo-ang ont 6prouv6es. Le
president Yuen a recemment distribu6 une somme de
5o ooo dollars aux malheureux de ce pays. Le toutou du
Nganhoei leur a distribu6 Io ooo dollars et 2 ooo piculs
de riz. Mais ces actes de charit6 ne suffisent pas pour
nourrir les habitants du pays.

DE LA CONDITION DES ENFANTS
EMPLOYES DANS LES OUVROIRS EN CHINE
Pendant qu'on discute en Europe et g6n6ralement avec d'excellentes
intentions, sur l'tablissement d'une reserve pecuniaire (le a pecule a)
en faveur des enfants employes pendant leur minoriti dans les 6tablissements industriels on de production, en Chine, on met la main k
P'ceuvre et les Missionnaires s'essayent, du mieux qu'ils peuvent, i la
realisation de ce progrbs vraiment d&sirable. Nous citons avec plaisir
les lignes suivantes du Petit Messager de Ning-Po (Chine), oh Pun des
Missionnaires expose ses vues et ses essais h ce sujet (numero de
f6vrier i914). Voici ce qu'il &crith ce sujet :
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CEUVRE DE LA c SAINTE-ENFANCE "

De l'iducation des enfants
Au risque d'6touner un peu, je commence ces considerations de l'education des enfants, par le travail.
C'est que tous nos enfants sont pauvres et que le travail est la richesse des pauvres. Non seulement il pr&serve de la faim et de ses mauvais conseils, mais il est
un abri sir contre tous les dangers de la paresse.
L'amour du travail, voili done une des premieres habitudes que nous devons implanter dans le coeur des
enfants. Mais le travail est de lui-meme une peine qui
coite et r6pugne. Quel stimulant pourra done le faire
aimer? L'intirt : ii faut que le travail rapporte. Un
travail sans profit personnel est une corvee p&nible
qu'on 6vite autant que possible ou qu'on fait mal. 11
forme des mercenaires ou des paresseux; il ne moralise pas.
Si nous voulons done faire de nos enfants, garcons
et filles, de bons chr6tiens, il faut qu'ils aiment le travail, comprenant qu'il est un devoir pour tout homme,
quel qu'il soit, comme aussi une source de bonheur et
d'aisance pour la famille, en meme temps qu'il ennoblit
l'individu.
Sortis de chez nous, il faut que nos enfants donnent
autour d'eux l'exemple du travail, comme celui de la
vertu. II serait par trop penible d'entendre dire que
trbs entendus dans la recitation des pribres, ils ne
savent ou ne veulent pas travailler et regardent le travail comme un ennemi.
Or, pour obtenir ce r6sultat et former chez nous des
enfants laborieux, outre les moyens surnaturels que
nous devons souvent leur proposer et leur mettre sous
les yeux, il y en a un, ai-je dit, d'une grandeefficacit :
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int6resser nos enfants au travail par un gain proportionn6 a leur age et A leur application. Qui n'a pas
constat6 de temps en temps le bonheur de ces enfants
qui arrivent A se voir en possession de quelque petite
somme d'argent? ils sonttout heureux de pouvoir faire
une petite aum6ne A de plus malheureux qu'eux, ou
bien se procurer quelques petites douceurs. D'ailleurs
il semble que cette part, faite aux enfants dans le gain
de leur travail, contribue beaucoup a la bonne conduite des orphelinats. Aussi de tout temps, les vicaires
apostoliques, soit par 6crit, soit de vive voix, ont-ils
eu A coeur d'inculquer aux directeurs et directrices des
orphelinats la necessit6 de faire participer les enfants
aux profits de leur travail.
Mgr Delaplace, lazariste, alors vicaire apostolique
du Tch6-Kiang, dans son reglement de la ( SainteEnfance ,, approuv6 de nouveau et publiC une seconde
fois par son successeur, Mgr Guierry, recommande
tres clairement de fournir aux enfants de l'ceuvre,
garcons et filles, l'occasion et le moyen de tirer profit
de leur travail et de r6aliser quelques petits b6n6fices.
C'est aussi l'intention des directeurs de l'oeuvre de
la a Sainte-Enfance o. Interrog6 en i904 sur cette question, le directeur r6pondit : II1est juste de pr6lever
sur ce produit (du travail des enfants) une portion a
determiner par le vicaire apostolique, seuljuge Cclair6
enpareille matibre, pour indemniser ou r6compenser
les enfants dont le travail a ainsi augment6 les ressources de la Mission. Toutefois, il semble au conseil
qu'il serait peut-6tre excessif d'employer A cet usage
la moitiA du produit du travail des enfants. n Et
comme nous le trouvons icrit dans la m6me reponse
du directeur : c Le produit du travail des enfants
appartient a l'ceuvre et aucune part ne peut en 6tre
d6tourn6e pour une autre oeuvre. ,
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De ces reglements et de ces r6ponses il paratt ivident que les enfants ne doivent pas travailler gratuitement pour l'euvre et les personnes qui les 4lvent,
comme s'ils itaient tenus de rembourser par le travail
les depenses faites pour leur entretien.
Nous inspirant dans la pratique de l'esprit de ces
reglements et de ces reponses, nous obtiendrons de
nos enfants un travail plus consciencieux et mieux
soign6, et an sortir de l'orphelinat, ils auront, avec
une bonne petite dot, fruit de leurs conomies, I'amour
du travail qui nous sera un garant de leur persvierance dans le chemin du devoir.
En attendant d'autres rfgles plus detaillUes, voici
trois points qu'il est bon d'observer :
a) Donner a chaque enfant un king-tche, on livret,
contenant la note de i'argent qu'iI a gagnA, avec
facult6 de s'en servir pour des choses utiles.
6) Quand ils sortent de l'orphelinat, ne pas leur
remettre de main a main tout leur petit avoir qu'ils
pourraient dipenser trop vite on exposer en le prEtant,
mais le rembourser par fractions au fur et a mesure
qu'ils en auront besoin.
<) Tous les enfants devraient 6tre sur le meme pied;
pour cela il faudrait combiner les choses de maniere
que chacun ait l'occasion de rialiser un petit gain en
rapport avec ses aptitudes et son application. Si, par
exemple, les mimes enfants sont toujours occupls aux
offices qui ne rapportent pas, il faut prelever sur Ie
produit commun une part en leur faveur. L'important
est qu'ils comprennent tons qu'ils seront r6compens6s
selon leur peine et leur bonne volont6, qu'ils ne
recueilleront qu'autant qu'ils auront sem6.
Les reflexions qui pr6cedent sont plut6t pour encourager et diriger les efforts tentbs dans cette voie.
Depuis longtemps, en effet, on a compris, dans la
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plupart de nos orphelinats, combien un gain, meme
16ger, est une amorce puissante pour le travail. Chaque
mois et meme chaque semaine on pr61kve en faveur
des enfants une petite part du b6nefice qu'ils ont realise. L'expirience est li pour montrer tous les bons
resultats de cette methode qu'il suffit de continuer
en la g6n6ralisant.
Cette question du travail peut sembler une digression a c6te du sujet. J'ai peut-etre fait un d6tour
pour l'aborder, tenant beaucoup & dire ce que j'en

pense. Mais me suis-je reellement 6cart6 de mon but
et du chemin qui y mene? Je ne le pense pas. Je voulais montrer le moyen de gagner l'enfant par un
mobile qui le touche. J'ai pris le travail comme
exemple et parce qu'il est un element inseparable de
la condition de nos enfants. Or, le travail qui rend
tant de services, demande aussi des efforts qui coitent
et qui fatalement sont vou6s a mollir, si un stimulant
n'est lI pour les provoquer et les maintenir. Quel est
done ce stimulant capable de nous faire aimer le travail ? C'est l'int6ret qui est si puissant sur le cceur de
1'homme qu'il remue et entraine. En faisant aimer le
travail, I'interet en inspire le goft et 1'habitude qui
assurent I'avenir des enfants. C'est la seule conclusion
que j'avais en vue.
D'ailleurs les 6nergies que I'amour du travail developpe ne sont-elles pas tres utiles et indispensables a
l'acquisition des autres bonnes habitudes dont nous
devons doter les enfants? Quels bons germes faire
6clore, quelles vertus faire fleurir dans le coeur d'un
paresseux, terre inculte ouacomme des ronces, les vices
poussent en liberte! Pour reussir, ne faut-il pas 1i
surtout un travail p6nible, c'est-A-dire la lutte et des
efforts pour vaincre la nature ?
Un homme qui aime le travail est non seulement un

-

41a

-

soldat d6fendu et prot6g6 par un rempart contre les
attaques de 1'ennemi, mais encore un soldat qui comprend la necessiti de la lutte et qui est arm6 pour la
soutenir. II est fort, il est courageux, il est pret; il
suffit, pour l'entrainer, de lui montrer un but utile, une
cause gen6reuse. II marchera de conquete en conquete,
defiant tous les obstacles, affrontant tous les sacrifices
et, cheval fougueux, dirig6 par un bon cavalier, rien
n'arretera son elan sur le chemin de la victoire.
Or, quelles sont les nouvelles conquetes qu'il faut
proposer au coeur ainsi arm6 pour la lutte ? Ce sont les
vertus humaines ou sociales, lesquelles completent le
trousseau moral de nos enfants, ou plut6t leur armure
pour le combat. Je choisis les quatre suivantes comme

plus n6cessaires ; la sinc6rit6, la probit6, les bonnes
moeurs, le d6vouement. (Suit un int6ressant developpement sur I'importance qu'ont ces quatre vertus.)

ADMINISTRATION TEMPORELLE
On lit dans tAcko de Chine (21 mars 1914):

Enqudtes sur les biens des iglises catholiques et les rotestants [Sedpao]. - Le Oikiaopou [ministire des
Affaires 6trangeres] vient d'ordonner par tl16gramme,
a tous les sous-pr6fets de chaque pays, de faire une
s6rieuse enquete sur toutes les propri6t6s et les biens
des 6glises catholiques et des protestants, ainsi que
ceux des 6trangers r6sidant en Chine, afin de savoir
bien clairement les nombres de leurs propri6t6s et de
leur faire facilement un remboursement pour les
pertes qu'ils eprouveraient en cas d'incident on de
troubles.
Pricddemment, une recommandation analogue avait Et faite per la
Propagande, croyons-nous, mais & une autre fin. C'dtaitpour qu'on pat

savoir, le cas echiant, par les documents en regle itablissant quel 6tait
le donateur et quelles etaient sea intentions, si un immeuble etait proprietd soit d'une personne privee, soit d'une Congregation religieuse,
qui en auraientfait les frais et en auraient gard6 la possession; on bien
si cet immeuble 6tait bien de Mission.

ILOGE DES RELIGIEUSES CATHOLIQUES

Le ministre du Commerce et de 'Industrie loue des
religieuses catholiques. - a Des vierges catholiques,
au-nombre de vingt, dit-il, ont pris piti6 des vieux
Chinois qui manquent de nourriture, ont fait le v<eu de
les nourriret ont 6tabli un couvent au sud de Shanghai.
Elles ont pour mission de diriger et de soigner les
vieux; tout ce que les vieillards d6sirent, elles le leur
procurent; elles quetent de l'argent, du riz, de la toile.
Voil& ce que font ces charitables religieuses.
« Dans le monde, on voit des fils pieux, des petitsfils respectueux de leurs parents; mais ces saintes
filles surpassent les exemples les plus renomm6s de
piet6 filiale. Je suis all6 visiter leur couvent; tout est
en ordre, c'est inimaginable; on y agit sans faire d'embarras.
VICARIAT APOSTOLIQUE DE PEKIN

Vicole normale du Si-Tang,

& Pikin

On lit dans le Bulletin catholifqu de Pkin, mai 1914 :

Depuis longtemps existaient dans le vicariat de
Pekin des 6coles normales pour la formation des
maitres qui enseignent les enfants dans les 6coles de
catichisme et de religion, dans la plupart des stations
de mission. Institutions tres interessantes, eminemment
n&cessaires et f6condes pour aider A 1'6vang6lisation :
nous en parlerons plus tard,
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Mais en presence du mouvement qui pousse pr6sentement tout le monde en Chine, les chretiens aussi
bien que les paiens, vers une instruction plus diveloppee, Mgr Jarlin se preoccupa de former des maitres
chritiens, pour permettre aux enfants de nos families
chritiennes d'acquerir une science .gale a celle des
paiens, sans &treobliges d'allerdans les colespaiennes.
C'est dans ce but qu'il decida d'6tablir une 6cole normale.
La paroisse du Si-t'ang fut choisie pour la nouvelle
fondation. On se rappelle que le cur6 du Si-t'ang,
M. Dor6, avait 6t- bril6 par les Boxeurs en 19oo.
Apres ces tristes evinements, la paroisse du Si-t'ang,
dont beaucoup de chr6tiens ou avaient peri de la main
des Boxeurs, ou avaient 6migr6 vers le PN-t'ang, resta
longtemps sans 6tre reconstitute. Mais l'an dernier,
une gracieuse eglise, d6diie & Notre-Dame du MontCarmel, y fut 6rig&e, gage des autres resurrections.
M. Gr6goire Lou, Pr&tre de la Mission, en fut nomm6
cure.
Et &c6ta de toutes les oeuvres paroissiales immediatement criees, 'coles de garcons et de filles, dispensaire, salle de conferences ou Suen-Kiang-Souo,
Mgr Jarlin chargea M. Lou d'organiser 1'6cole normale
projetke.
Les debuts furent modestes; mais des que les missionnaires du vicariat furent avertis des intentions de
Monseigneur, du but de la nouvelle ecole et des conditions d'admission, ils s'empresserent d'envoyer des
jeunes gens qui leur paraissaient reunir les qualits
requises; et voici que bient6t, venus un par un, plus
de quarante 6t~ves etaient rassembl6s dans la nouvelle
&cole.Les maitres necessaires furent trouvis, un local
provisoire abrita les eleves, et les etudes furent pouss6es activement.
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Peu apres, on se preoccupa d'obtenir du gouvernement chinois 1'approbation permettant aux Cl~ves de
1'6cole, apres avoir subi un examen et obtenu un
dipl6me, d'enseigner dans des 6coles primaires 616mentaires (tckou teng sad t'ang) et supirieures (kao teng sud

t'ang). La demande transmise au ministtre de I'Instruction publique (Kiao yun pou) par l'Office de l'easeignement (Sua ou kiu) fut favorablement accueillie,
et, il y a sept mois, l6cole 6tait officiellement reconnue. Cette approbation comportait notamment 1'obligation de recevoir les visites des inspecteurs du gouvernement, d'etudier les memes livres que dans les
6colesofficiellesetde subirles examensde fin d'"tudes
en presence des d6elgu6s du Sud ou kiu; mais en dehors
des heures d'etude sur ces matieres, il y a libert6
entiere pour 1'6tudes des livres de religion.
Toutefois un nouvel avantage 6tait grandement
desire pour l'avenir de la nouvelle 6cole, c'etait d'&tre
reconnue comme Tckong sud ou ecole normale sup6rieure. Des demarches furent commenc6es a cette
intention et elles viennent d'aboutir depuis quelques
semaines.
Grace a cette nouvelle approbation, les 61eves de

1'ecole, aprbs un cycle de quatre ann6es d'6tudes, pourront non seulement jouir de tous les avantages qu'entrainait la premiere approbation et enseigner dans les
6coles primaires, 616mentaires et sup6rieures, priv6es
ou officielles, mais encore etre admis a 1'Universit6
(Ta Su:) sur presentation de leur diplome, avec un
examen tres r6duit.
L'6cole est actuellement en pleine activit6. Elle
comprend cinquante l66ves. L'ecole est dirig6e par
deux pretres chinois, avec le concours de trois maitres
catholiques, qui se partagent les diverses matieres de
1'enseignement. Tous sont dipl6mis; I'un d'eux a un
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dipl6me correspondant a 1'ancien grade de docteur,
qu'on nomme actuellement Yeou teng cke fan ouen ping.
Un nouveau local est actuellement en construction,
r6pondant a l'importance de la nouvelle ecole.
Telle est la fondation que nous tenions a presenter
aux lecteurs du Bulletin, en leur demandant une priere
pour qu'elle donne tous les fruits qu'on en espere.
Le groupe des &coles du Si-t'ang, comprenant, outre
l'6cole normale (Tchong-Sue) dont nous venons de
parler, une ecole primaire 616mentaire (Tckou teng siao
sui) et une 6cole primaire sup6rieure (Kao t'eng siao
sui), a pris part le 25 mars dernier a un concours organis6 entre les deux cents ecoles de Pekin.

TCH--LY MARITIME
Conftrences sur la religion catholique h Tientsin. Les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 avril 1914, ont
eu lieu a Tientsin des conferences organisees par
l'initiative de M. Lebbe, vicaire general de Tientsin,
dont le theme general 6tait celui-ci : c II faut faire

quelque chose pour le salut de la Chine et la religion
catholique est le seul moyen de sauver la Chine. - On
avait choisi pour ces conf6rences la plus grande salle
de reunion de Tientsin : le Kouantong hoei koan. Dix
mandarins 6taient presents; le chef de la police de
Tientsin avait pr&t6 la musique de la ville. Environ
onze cents personnes y .assistaient, dont neuf cents
hommes et deux cents femmes.

TCHE-LY CENTRAL
Sous ce titre : Vicariatus apostolicus Tckd-Ly centralis; Adjumenta pro regimine missionum (in-8, Pao-ting-
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fou, 1914), Mgr Fabregues vient de publier un viritable manuel on directoire des Missionnaires qui
travaillent dans son vicariat. Le volume, de six cent
huit pages, contient, sous mille quatre-vingt-neuf
num6ros, un nombre consid&rable de renseignements.
Le titre seul des trois parties de ce manuel en indique
l'importance : la premiere partie traite des regles
d'administration des missions, Regimen missionum. La
seconde partie est un tres utile formulaire, et la troisime un recueil de documents importants. En tate,
est une table tres utile : Elenchus facultatum quae singulis missionariisvicariatus Tcki-Ly centralis communicantur.
Le livre sorti des presses de l'imprimerie des Lazaristes a Pekin est d'un fort bel aspect.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de M. J.-B. ROSSIGNOL, Missionnaire lazariste
au Kiang-Si.
Kiu-Kiang, 28 mai 1914Voici quelques renseignements relatifs aux 6v6nements importants qui se sont pass6s ces derniers temps
a Kiu-Kiang et qui se rapportent aux hommages publics rendus a Mgr Fatiguet, notre vicaire apostolique,
et a 1'h6pital catholique desservi par nos sceurs de
Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul.
Pour plus de facilit6 et de clarte, je vais d'abord
vous transcrire un rapport qui a paru dans Irchoo de
Chine, en date du 16 avril 1914 : ( On sait les ivinements politiques qui se d6roulkrent au Kiang-Si l'6t6
dernier et les combats qui se livrerent entre les r6guliers (Nordistes) et les r&volutionnaires (Sudistes). Les
sceurs de Charit6, sollicitbes, des le debut des hosti28
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lites, d'etablir une ambulance, avaient r6pondu de

grand ceur au d6sir du g6nbral en chef Ly-choen et ne
se m6nagerent pas elles-memes au moment d'une canicule atroce pour organiser et faire fonctionner, dans
les meilleures conditions, cette ambulance improvisie
oh passerent plus de trois cents blesses.

Le docteur Lambert, m6decin de la concession,
aid6 de plusieurs docteurs des canonnibres stationn6es
au port, apporterent, eux aussi, un d6vouement sans
6gal . cette oeuvre d'humanite et de fraternitd internationale.
Vivement touch6es de ce devouement i leurs soldats, les autorit6s militaires tinrent a honneur d'affirmer d'abord, en une circonstance of elles avaient
r6uni en un banquet les docteurs et les principaux
residents, leur reconnaissance a ces memes docteurs et
surtout aux sceurs de Charit6. Mais les g6nkraux ne
voulurent pas se contenter de ces remerciements, leurs
rapports envoyes a Peking solliciterent, pour le chef
de la Mission catholique, Mgr Fatiguet, et pour chacun des docteurs, une marque de haute distinction.
Le gouvernement de Peking s'empressa de s'associer a ce desir et il chargeale gouverneur du Kiang-Si
de donner suite a cette proposition en d6corant 1'.vaque
du Kiang-Si Nord et les diffbrents docteurs.
La remise de ces decorations, an nombre de sept,
se fit en grande solennit6. Des d&16gues envoy6s de
Nanchang (capitale de la province) et le general de
Kiu-Kiang, escort6s de quarante officiers et de trois
cents hommes de troupe, se transporterent, musique
en t&te et avec grande solennit6, a l'h6pital SaintVincent, ou Mgr Fatiguet avait convoqu6 M. le consul d'Angleterre et les notables europ6ens et chinois.
Sa Grandeur voulut que M. le Consul transmit luimnme a ses trois nationaux absents leurs d6cora-
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tions, se r6servant de faire parvenir les trois autres
aux consuls respectifs des autres docteurs 6galement
absents. Au son de la Marseillaiseet de 1'Hymsue axglais
joues par la musique militaire, le d6l~gu6 decora
d'abord, selon le desir dilicat du prelat, M. le docteur
Lambert, puis 1'6veque lui-m&me.
Combien, en une telle circonstance, 1'6veque efit &t
heureux qu'une d6coration fit attachee a la poitrine
de quelques docteurs francais; mais, malheureusement,
r1'6poque de la guerre du Kiang-Si, les bateaux de
guerre de notre patrie 6taient retenus par les 6v6nements de Nanking.
La c6remonie se termina par la remise a l'h6pital
Saint-Vincent d'une tablette honorifique ou Pien. Estil besoin de dire que les sceurs, aussi modestes que
d6voubes, se refuserent i toute autre distinction.
Je dois ajouter que la veille de la cer6monie officielle, le d616gu6 de Nanchang, M. Ckeu-che-fa, chef
d'6tat-major et le premier conseiller du gouverneur
militaire, avait remis a la Procure, de la part de Lychoen, un don de 3 ooo dollars pour l'h6pital.
La decoration consiste en une m6daille dorie, en
argent, sous la forme d'6toile ; dix rayons et de la
dimension d'un 6cu d4 5 francs. Sur la surface cloiso6nnpe t ble4e, Qn remarque deux drapeaux aux cinq
cogleurs et le pom en francais: ( Mgr Louis Fatiguet" .
Sur la face inverse, on lit en caracteres chinois les
mots : acTroisirme ann6e de l. Republique chinoise;

howmmagp rendi par Ly-choen, gouverneur militaire
du KCiang-Si. ) Avec la docoration etait remis un
diplm6e.
Voici la traduction du dipl6me adress6 a Mgr Fatiguet :
q Comme I'Europe, la Chine honore aussi la charit6
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et les bonnes ceuvres; il convient que ceux qui en furent
l'objet en timoignent leur reconnaissance.
, Je songe aux combats qui nagubre avaient lieu
entre Kiu-Kiang et Nanchang et j'6prouve encore, me
semble-t-il, la douleur de voir mes soldats en d'intrepides batailles, sous un ciel de feu, tombant. frappes
par la maladie et les balles et gisant sur les chemins.
Mais a l'h6pital de la Mission catholique de KiuKiang, ces malheureux, bless6s et agonisants, trouverent tous un refuge. Au prix des plus grands sacrifices, la Mission catholique ginbreusement consolait
les uns et de merveilleuse fa<on rendait aux autres la
sante. Tous, certes, durent vous remercier de toute
leur ame. Mais nous aussi, vous offrant, Monseigneur,
cette m6daille en argent, nous voulons vous t6moigner
notre plus vive reconnaissance.
, Je prie Votre Grandeur de l'agrier, non pas
comme un prix quelconque de sa misericorde, mais
comme un memorial de sa charit6.
« LY-CHOAN. n
Le tableau honorifique est en bois et peint en noir
avec un goft tres artistique. Sa dimension est de
8 pieds en longueur sur 3 de large et 3 pouces d'6paisseur; les caracteres sont en or pur.
A droite, en ligne verticale, on lit, en caractires
moyens : " Au citoyen de la grande nation francaise:
Fan-ti-ngay n (nom de Mgr Fatiguet).
Au milieu, en ligne horizontale et en grands caracteres, on lit : c La bont6 et la misericorde sont dignes
d'honneur et meritent d'etre prises comme exemple. »
A gauche et en caracteres 6galement moyens, on lit
ce qui suit : t< Au cours de l'et6 dernier, j'ai mene au
combat l'armee charg6e de combattre les rebelles et
r6tablir la paix sur le territoire du Kiang-Si. Chaque
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jour, soldats ou officiers tombaient couverts de blessures et terrass6s par l'exces de la chaleur. Le citoyen
de la nation francaise, Fan-ti-ngay, mettant sa gen6rositi au service du bien public, organisa une ambulance oi blesses ou malades furent indistinctement soign6s avec un grand d6vouement. Prenant un vif inter&t
a leurs miseres et souffrances, il leur procura tout ce
qui pouvait leur rendre la sant6.
(t Une telle conduite montre un homme bon et misericordieux, toujours dispose pour le bien. Pour exalter
et comm6morer cet acte digne de louanges et en t6moignage de ses vertus et de sa charit6, je lui offre ce
tableau d'honneur avec un perp6tuel merci.
LY-CHOEN,
L
govwerneur militaire,
glndralissimedes armies du Kiang-Si. ,

Cette inscription honorifique a 6t6 appos6e sur le
fronton de l'h6pital Saint-Vincent, oi elle fait grand
honneur a nos devou6es sceurs de Charit6 et rtoute la
mission catholique du Kiang-Si.
Inutile d'ajouter des details plus complets, ni de
faire d'autres commentaires. Comme complement, je
me contente d'y ajouter une photographie qui vous
parviendra, je l'espere, par la meme poste et restera
comme t6moignage authentique de l'6v6nement qui
s'est pass6 au Kiu-Kiang le Jeudi saint, 9 avril 1914.
IJ.-B. ROSSIGNOL.

KIANG-SI ET TCHE-KIANG
Progrks des Missions des Lasaristesdans le Sud. - Un
Missionnaire du midi de la Chine veut bien nous communiquer quelques chiffres interessants concernant
les progris du catholicisme dans les vicariats du
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Kiang-Si et du Tchekiang, confLs aux Pretres de la
Mission. Comme il le fait remarquer, ces progrs,

sans &treaussi rapides que dans le Nord, sont cependant notables et tres consolants. En 1870, la mission
du Kiang-Si comptait 7 288 chr6tiens et un seal vicariat; en 1894, le chiffre des chretiens s'6levait a
20026 chritiens, partages entre trois vicariats. En 9go2,
le chiffre total des chrftiens montait i 25 146; an dernier exercice 1913, on avait la joie d'inscrire pour les
trois vicariats 63 729 chr6tiens.
Dans le Tchekiang, les missions des Lazaristes
comptaient 5ooo chretiens en 1884, 94oo en 1894.
145oo en 1902. Enfin, au dernier exercice i9t3, ii y
avait le chiffre respectable de 3925o chretiens partag6es entre les deux vicariats du Tchekiang oriental et

du Tchekiang occidental. Pekin, 1914, p. 190.

Bulletin catholique de

AFRIQUE
Les noms des reprisentants de nos missions d'Afrique A 1'Assembl6e ge6nrale ne nous sont pas encore
parvenus.

TUNIS
Nous lisons dans la Semaine catoliquede Tunis, du 2 mai 1914 :

LA FETE DE LA TRANSLATION

DES RELIQUES

DE SAINT VINCENT DE PAUL

Si, par toute la France et dans le monde entier, le
nom de I'humble paysan landais, du pretre modele, de
l'ap6tre type de la bienfaisante charit6, Vincent de
Paul, excite une grande admiration, un vif amour et
un enthousiasme incomparable, Tunis, le the6tre de sa
captiviti et de sa patience h6roique, Tunis o0 il fut

vendu comme esclave, semblait jusqu'i ces temps derniers au-dessous de la mere patrie pour garder le
souvenir et Ie culte de son heros. Le cardinal Lavigerie
l'avait choisi comme patron de la procath6drale; les
conf6rences sous sa protection s'6taient multipli6es et
avaient rempli la ville de leurs bienfaits; les Sceurs de
Charit6, appel6es et soutenues par Mgr Combes, s'y
devouaient comme partout elles le savent faire. Ce
n'6tait pas assez.
Des le d6but de son 6piscopat, Mgr I'Archeveque,
d6sirant faire mieux, avait fait des d6marches pour
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procurer L son diocese le bienfait des missions, telles
que le saint ap6tre des pauvres les avait organisees en
France, et pour cela s'etait adresse aux fils de saint
Vincent, les Pretres de la Mission. Les d6marches ont
df etre renouvelees pendant dix-sept ans. Enfin, 'inlassable persiverance de Sa Grandeur a 6t6 couronn&e
de succhs et nous constatons les heureux fruits de
cette oeuvre, importante entre toutes.
Restait la c6elbration de la fete patronale. Impossible de lui donner la solennit6 voulue, le jour oin elle
est fixee, 19 juillet : trop de fiddles sont absents a ce
moment-la. Sur la demande de Sa Grandeur, Rome
vient d'accorder la permission de f&ter la Translation
des reliques du saint, le deuxitme dimanche apris
P&ques. C'est ce qui a iti fait, dimanche dernier, avec
grand eclat, a la cath6drale de Tunis.
Belle fete en r6alite. Assistance des plus beaux jours
(on ne trouvait plus de chaises dans 1'6glise et, sauf
derriere l'autel, plus de place). Chants pieux, artistiques, brillamment executes par les dames d6vouees
au Fourneau des pauvres, sous l'habile direction de
M. I'abbk Grevers; panegyrique de saint Vincent de
Paul, par M. i'abbe Pages, qui, en paroles sobres, mais
fortes, convaincues et pleines d'emotion, nous a retrace
un tableau vivant de l'action de saint Vincent de Paul
et de ses fils dans ce pays. Pendant pres de deux
siecles, les Lazaristes ont rempli A Alger et a Tunis
les fonctions de vicaire apostolique et meme de consul.
Le premier de cette glorieuse phalange fut I'admirable
Jean Le Vacher, mort attache A la bouche d'un canon
a Alger. Pendant vingt-cinq minutes, beaucoup trop
courtes au gre des auditeurs, M. Pages nous tint dans
l'admiration. IIme semblait que, du haut du ciel, saint
Vincent de Paul se penchait vers la cath6drale de
Tunis et que, glorifiant Dieu, il b&nissait la foule
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recueillie et celui de ses fils qui parlait en chaire. II

reconnaissait la maniire de precher simple et efficace
qu'il appelait humblement c, la petite m6thode n et
qu'il recommandait a ses pr&tres. M. Pages vient renouer
de glorieases traditions et continuer un f6cond apostolat. II a droit a nos vceux et a nos prieres.
Apris la ckr6monie religieuse, il r6unissait a sa
table le clerg6 de Tunis et les presidents des conferences de laville. A la fin du repas, en quelques mots,
d'une vraie cordialit6, il nous redit son bonheur de
venir travailler avec nous en Tunisie. M. Raoul, vicaire
gienral, le remercia au nom de tous, et rappela que
personnellement, il avait &6tcharg6 par Mgr l'Archeveque de reprendre les d6marches aupres de M. Fiat
pour avoir des Missionnaires. VoilU quatorze ans de
cela; mais I'heure de Dieu n'avait pas encore sonnA.
Anjourd'hui nous sommes tout a la joie.
J.-M. P.
*

Dans le num6ro du 14 mars 9g4 de la mame revue, on lisait aussi

MISSIONS DIOCtSAINES

Hammamet. -

Objet de la sollicitude de Mgr 1'Ar-

chev4que,1'CEuvre des Missions dioc6saines de Tunis,
cr66e d'hier, a d6ji pris, sous une direction parfaite,
une envolie qui donne pour l'avenir les plus belles
espirances. Pasteurs et fidiles peuvent grandement se
r6jouir, d&s aujourd'hui, d'une impulsion magnifique
qui consolera les uns, sauvera et idifiera les autres,
donnant a Dieu la gloire qui lui est due sur cette terre
d'Afrique, qui fut une des premieres conquetes de
l'glise, et I'arene superbe de g6nereux combats de
glorieux martyrs.
C'est aux vaillants Pr6tres de la Mission, dont le
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charitable fondateur, saint Vincent de Paul, sanctifia
jadis par ses exemples les rivages de la Tunisie, que
Mgr I'Archeveque a remis la charge de l'6vanglisation
des paroisses. La premiere visit6e, Enfidaville donna,
il y a quelques semaines, un spectacle consolant. Hammamet a fait mieux encore, vu le nombre restreint des
fideles. Les r6sultats out d6passe toute prevision.
Chacun connait cette ravissante eglise, une des plus
belles de la Regence, 6levie par les efforts infatigables de son ze61 pasteur, au prix de mille sacrifices, et
oih il a mis le meilleur de son ame, de ses gofts artistiques et de sa profonde pi6te. Tout le monde a vu ce
blanc vaisseau si 16lgant et si sobre, qui fait le centre
du pays, qui est comme le coeur de la population
catholique d'Hammamet. Chaque soir, la nef 6tait
remplie de fideles de toutes les natioaalit6s, de toutes
les classes de la societ6, avides d'entendre la parole
du pr6dicateur.
Des le premier jour, le -P. R. Pages a conquis son
auditoire par un ascendant personnel tout apostolique,
par un verbe entrainant, persuasif, qui, laissant de
c6t6 la phras6ologie et les effets oratoires, sait trouver
toujours la note juste et surnaturelle; qui touche le
coeur, satisfait l'esprit, versant une doctrine exacte, a
la fois grave et misiricordieuse, qui ne se r6clame que
de l'ivangile.
Les devoirs envers Dieu, les obligations de la vie
chr6tienne, les rapports avec le prochain, les scrutations de la conscience, les merveilles et les efficacites
de la grace firent le sujet de conferences donn6es
alternativement avec une grande aisance en italien et
en franqais.

Jusqu'k la fin, l'auditoire fut aussi nombreux. C'6tait
un spectacle pittoresque de voir arriver chaque soir,
des points les plus eloign6s de la paroisse, les.voitures,
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les automobiles, les pietons munis de lanternes, cheminant par groupes, portant les enfants tout petits,
emmitoufles et endormis entre les bras des meres et
mmme des peres de famille, pour que nul ne fit retenu
au logis et priv6 de la parole de Dieu.
Rares, tres rares sont ceux qui resist&rent a l'appel
de M. le cur6 et du Missionnaire, dont le zele rivalisait
pour rendre les reunions et les c6r6monies de plus en
plus attrayantes. Le samedi de la premiere semaine,
une charmante fete des enfants avec chants speciaux,
cons6cration a la sainte Vierge, offrandes de couronnes
a Marie, fit couler bien des larmes d'attendrissement
et fondre le coeur de parents rebelles, les disposant A
la priere et a une grace de conversion, qui fut triomphante sur beaucoup d'entre eux.
Le vendredi suivant, un office des morts rappela le
souvenir des chers absents, demanda pour eux la delivrance, et reunit, en un seul coeur, ceux qui dorment
dans la paix et ceux qui luttent ici-bas.
L'assistance i la sainte messe fut tres suivie pendant toute la quinzaine; plusieurs dames et jeunes filles
firent la communion quotidienne, pour appeler les
ben6dictions du ciel sur le succes spirituel des pr6dications.
A la messe de cl6ture, le dimanche 22, fideles d6ji
pratiquants et fideles revenus a Dieu se pressant a la
sainte table, formaient un touchant tableau. Le nombre
total des communions pendant la mission fut de trois
cents.
A quatre heures du soir, apres un beau salut chante
par les enfants du patronage sous la direction de leur
devoue. institutrice, une des jeunes filles de l'6cole
libre lut a M. le Missionnaire une adresse de remerciements au nom de toute la paroisse, et un jeune

- 43o homme italien lui remit une lettre oi il lui exprimait
les sentiments de reconnaissance de tous.
Puisse le coeur d'ap6tre du P. R. Pages se rejouir
de voir lever une moisson abondante, et recueillir ceat
pour un dans le champ du pere de famille, 9o il a si
laborieusement semi le bon grain de la parole de
Dieu.

J.-M. d'A.

AMERIQUE
Les provinces de l'Am6rique du Nord seront ainsi
reprisentbes a 1'Assembl6e par les d6put6s ou leurs
substituts :
PROVINCE ORIENTALE DES ITATS-UNIS:

Visiteur provincial, M. Patrice Mac Hale;
D6putes, MM. Guillaume Likly et Jean Moore;
Substituts, MM. J&remie Hartnett et Michel Drennan.
PROVINCE OCCIDENTALE DES ETATS-UNIS :

Visiteur provincial, M. Thomas Finney;
D6put6s, MM. Michel Ryan et Thomas Levan;
Substituts, MM. Guillaume Barr et Guillaume
Musson.
PROVINCE DU MEXIQUE :

Visiteur provincial, M. Eugene Goni;
Diput6s, MM. Manuel Aguilar et Cyprien Rojas;
Substituts, MM. Joseph Uriz et Barnab6 Saldanba.
Voici les noms des d6putes qui nous sont parvenus
pour l'Amerique Centrale et I'Am6rique du Sud.
PROVINCE D'AM]RIQUE CENTRALE :

Visiteur provincial, M. Louis Durou;
D6put6s, MM. Charles Binart et Constant Veltin;
Substituts, MM. Fernand Allot et Georges Laridan.
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PROVINCE DE COLOMBIE :

Visiteur provincial, M. Jean Bret;
Deputts, MM. Joseph Pron et Emile Larqucre.
PROVINCE DU PACIFIQUE :

Visiteur provincial, M. Marius Fargues;
Deputes, MM. Eloi Glinisson et Lucien Beviire.
PROVINCE DE L'IQUATEUR :

Visiteur provincial, M. Abel Devriere;
D6put6s, MM. Jean Bozec et Henri Enjalbert.
PROVINCE DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE :

Visiteur provincial, M. Nicolas Bettembourg;
D6putes, MM. Emile George et Jules l4ontagne;
Substituts, MM. Jean Bouvier et Antoine Scarella.

ITATS-UNIS

CUMBERLAND (MARYLAND)
(Traduit de 1'dition anglaise des Annals ofthe Congregatio of Mission's
numdro d'avril 1914, p. 202).

En septembre 1913, la conf6rence de Saint-Vincentde-Paul de Cumberland (Maryland) pria les Filles de
la Charit6 de l'h6pital Allegany de se charger de
l'6cole du dimanche a Ridgely, dans l'Etat de WestVirginia, petite ville de douze cents habitants, a une
heure de marche environ de I'h6pital. Tout en se rendant parfaitement compte de la difficult6 de 1'entreprise, les soeurs accepterent joyeusement, A la pens6e
que bon nombre d'enfants de Ridgely frequentaient
1'6cole du dimanche non catholique. II leur fut reprdsenti que deux sceurs suffiraient, car elles seraient
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aid6es dans cette ceuvre par des dames tres devouses
qui faisaient tons leurs efforts pour preserver la foi de
ces pauvres enfants delaissees. On ne saurait trop louer
le zele de ces dames charitables, auxiliaires des conf6rences et organisees en soci6t& le i3 novembre 1912.
Au d6but, la fr6quentation des classes de catechisme
ne fut guere brillante; au bout de peu de temps, cependant, on put compter quarante enfants, ce qui, pour
diverses raisons, fut consid6r6 comme satisfaisant.
Mais cette oeuvre n'allait pas sans quelques inconvenients; apres une longue marche sur une route en
mauvais 6tat, les soeurs arrivaient a une espece de
baraque appartenant an chemin de fer du Maryland
oh les enfants etaient d6ja rassemblees; rien d'attrayant
aux alentours, ni pour les maitresses ni pour les 6 lves;
mais les bonnes sceurs oubliaient toute privation, heureuses qu'elles 6taient d'6tendre un peu le royaume
de Dieu, et les enfants montraient une endurance qui
aurait fait honneur a de grandes personnes.
Evidemment, cette baraque n'6tait que provisoire;
aussit6t qu'on le put, on loua une maison, et les classes
eurent lieu dans des conditions assez confortables.
Cinq mois apres l'ouverture de la classe du dimanche,
le 25 janvier 1914, le saint sacrifice fut offert pour la
premiere fois a Ridgely par le Reverend Thomas Petri,
capucin du couvent de Cumberland. Auparavant, les
quelques catholiques pratiquants de Ridgely et des
environsdevaient se rendre aCumberland pour entendre
la messe, et jusqu'd ces derniers temps, n'avaient guere
d'espoir de vivre dans de meilleures conditions au
point de vue religieux. Maintenant, cependant, ils sont
pleins d'enthousiasme et font de leur mieux pour
seconder les soeurs. Citons ce passage d'une lettre
ecrite le 25 janvier par une des soeurs catichistes :
(( Dimanche dernier, fete du Saint Nom de J6sus,
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nous eimes I'inspiration de ne pas attendre une maison
plus grande; aussi, depuis lors, chacun a donn6 de son
temps et de ses ressources, et nous avons maintenant

un petit autel pret a recevoir I'h6te divin. Soixantedeux personnes assisterent a la messe, et huit y communierent. Combien nous etions heureuses, nous,
Filles de la Charit6, a la pensee d'avoir contribu6 a
preparer cette humble demeure a notre doux Sauveur!
Nons esperons avoir bient6t unemaison plus spacieuse,
et qui mieux est, une petite 6glise.,,

MEXIQUE
Depuis de longs mois, c'est-a-dire depuis 1'6poque
ou le president Porfirio Diaz quitta le pouvoir, la paix
intirieure est troublie au Mexique. Des luttes armies
ont eu lieu entre les divers partis, notamment dans la
region de Chihuahua. Les ceuvres religieuses en ont
ressenti le contre-coup.
Tout le personnel de notre maison de Chihuahua a
dd s'6loigner. Au mois d'avril dernier, A la maison de
Chilapa, il en 6tait presque de meme, ainsi qu'a la
maison de Monterrey.
Dans le but de procurer la pacification du pays, une
commission qui s'est r6unie a Niagara Falls (ttatsUnis), dl6ibere en ce moment (juin 1914). Puisse-t-elle
hater le retou- de la tranquillit6 et de la paix dans le
pays?
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BRESIL

PERNAMBUCO
Un missionnaire du Brrsil fait appel au concours d'hommes apostoiiques en faveur d'un pays depourvu de pretres. C'est en attendant que
donne ses fruits 1'oeuvrea longue &chcance, mais qui seule sera Ie vra
remede au mal, 'oeuvre du seminaire : c'est elle qui, recrutant et formant des prteres, procurera le moyen de relever religieusement cc pays,
jadis probablement tres carholique, comme le reste du Bresil, aujoEr.
d'hui tr&s abandonn6.

Lettre de M. Guillaume VAESSEN, Pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supirieurgindral.
Sur les c6tes du BrcIsil, le 28 fevrier 1914.

Me voici descendant vers le sud, sur le m&me
paquebot, le Brasil, sur lequel, il y a seize ans, en 1898,
je remontais vers le nord, avec mon frere Jean; nous
nous rendions a notre premier poste, le C6ara. Depuis
lors, que de tours et de d6tours par terre et par mer
j'ai fait en ce vaste Bresil!
Je viens du Maranahao, oit j'ai prache la retraite
eccl6siastique. Les retraitants 6taient au nombre de
vingt. Pauvres pr&tres! II y en a qui voyagent un mois
pour se rendre a ces saints exercices. Un d'eux, en
arrivant, m'a dit qu'il y avait trois ans qu'il ne s'6tait
pas confess6, c'est-A-dire depuis la derniere retraite,
parce que, depuis, il n'avait plus jamais rencontre
d'autre pr&tre. Figurez-vous cela, vingt pr&tres pour
un territoire aussi 6tendu que la France, quoique infiniment moins peupl6, bien entendu : six cent mille
habitants environ. II est vrai qu'a la capitale il y a
quatre capucins et cinq de nos confreres lazaristes, et
a I'interieur trois barnabites et quatre capucins. J'ai
vu un de ces religieux de l'int6rieur. 11 m'a dit qu'a-
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pres les pluics, vers mai ou juin, chacun part de son
c6t6, avec un sacristain, precher, baptiser, etc., et ne
revient qu'aux nouvelles pluies, en d&cembre ou janvier; que, dans une occasion, il a voyage quinze jours.
a cheval pour confesser un malade, et que lui-meme
est rest6 sept mois sans se confesser, n'ayant rencontr6
aucun pretre. Encore une fois, supposez la France
sans chemin de fer, sans fleuves navigables, sinon
aux temps des pluies, c'est-a-dire quand les voyages
deviennent presque impossibles, et vingt pr&tres 6parpill6s par ce vaste territoire!
Avec tout cela, il est facile de se faire une id6e de1'6tat religieux de ce pauvre peuple. A part quelquesexceptions, les bonnes paroisses comptent 85 p. 1oo
d'enfants ill6gitimes. II parait qu'a la capitale c'est
97 p. Ioo. C'est la ce que m'ont dit des personnes
tout a fait autorisees.
Le sup6rieur du s6minaire, M. Santos, lazariste, pendant les vacances, va toujours pr&cher quelque mission
a l'int6rieur avec ses confreres. C'est ici, au Br6sil, la
maniere assez ordinaire de passer les vacances; on y travaille un peu plus que pendant I'annee. Oh! ce beau et
doux Br6sil, tel qu'il existait autrefois dans 1'imagination de certains jeunes 6tudiants, oii il n'y a quasi rien
a faire, sinon a se reposer a l'ombre des superbes palmiers, se balancant dans le hamac, au gri des zephirs!...
Je ne parlerai pas des simples missionnaires; mais je
sais meme des superieurs de s6minaires, petits et
grands, qui ont seize classes par semaine.
Ceci me mene bien loin de mon Maranahao. Je disais
done que c'est une situation bien triste. Et cependant
tout n'est pas perdu. Ce pauvre peuple ne demande
qu'a 6tre 6vang6lise. La preuve, c'est que j'ai pr&che
une mission, aide de M. Santos ainsi que de nos autres
confreres et des Peres capucins,-en pleine ville, dans.
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un centre de fabriques. Le premier soir, 1'6glise etait
pleine; a partir du quatrieme jour nous avons dfi procher tous les soirs dehors, en plein air. Cet auditoire
de cinq mille personnes ne bougeait pas, pendant une
heure et plus. Eloquence ? non; nouveaut ? c'est-a-dire
que nous avons pr&ch6 les grandes v6rites, chose que
ce peuple avait rarement entendue. Aussit6t ont commenc6 les confessions, les mariages des concubinaires
et les baptemes des paiens, je veux dire d'enfants
adultes et meme de jeunes gens qui n'6taient pas
encore r6g6ner6s par i'eau sainte a cause de la n6gligence des parents. Ce r6sultat a encourage le pauvre
eveque. Lui-meme est all6, le dernier jour, donner la
benediction papale et feliciter son peuple, disant que,
malgr6 les apparences d'indiff6rence et d'impi6te, les
cceurs 6taient encore ouverts a la parole de Dieu comme
la fleur a la ros6e du ciel, mais qu'il n'y avait personne
pour repandre cette ros6e. Ayez done piti6 de ce pauvre
6veque qui est un de vos enfants, donnez-lui deux missionnaires pour l'accompagner dans ce qu'on appelle
en Europe 4 visites pastorales ,, voyages qui sont ici
de v6ritables missions, dans lesquelles l'Fveque est le
premier missionnaire. I1 y a six ans que M. Dehaene a
d6signe, a sa visite au s6minaire, les deux chambres
reservees aux Missionnaires.
Pour les caEurs g6nereux il y a ici du travail, du
sacrifice, et peut-etre le martyre. C'est au Maranahao
que, il y a quelques annies, les Indiens ont massacre
toute une mission : cinq capucins, sept religieuses
capucines, me semble-t-il, une cinquantaine de leurs
pensionnaires et beaucoup de chr6tiens. Les enfants
du pensionnat qui ne furent pas tu6es furent emport6es
vers les forkts. Une d'elles, m'a dit un Pere capucin,
a 6crit plusieurs fois son nom sur les arbres et laiss6
des indices de la direction oa elle avait kt6 emport6e,
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meme longtemps aprts l'enlevement, mais il n'y a
jamais eu moyen de la sauver. 11parait qu'elle est morte
depuis.
Deux Missionnaires, quel bien ils feraient dans ce
pauvre Maranahao! J'unis mes supplications a celles
de Mgr Silva, ce pasteur d6sold de ne pouvoir secourir
son troupeau comme il le voudrait faire.
Guillaume VAESSEN.

REPUBLIQUE ARGENTINE

CORDOBA
Lettre de M. tlie CALMET, Pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supirieurgindral.
Cordoba, 4 novembre 1913.

Dans le but de vous &re agr6able, je prends la
libert6 de vous envoyer quelques d6tails sur notre
mission recemment fond6e a Cordoba.
A peine avions-nous pris possession de notre residence, en fevrier de cette annie, dans ce nouveau et
populeux quartier de la ville, et bien avant que fussent
terminus les travaux de construction, on nous r6clamait d6jh de toius c6tes. Cordoba, justement denomm6e cla cit6 l1vitique ),est toute peuplie de religieux:
Jesuites, Dominicains, Merc6daires, Carmes, Franciscains, Capucins, Peres du Cceur-de-Marie. On ne peut
pas faire deux pas dans la rue sans avoir A saluer
quelque repr6sentant de ces illustres et antiques
ordres.
De prime abord, il semblait qu'on ne diit guere penser aux Lazaristes. Ils 6taient, il est vrai, avantageu-
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sement connus, a Cordoba, depuis la mission donnee
a la cathedrale par nos confreres de Buenos-Ayres,
mais completement ignores en dehors de la ville. 11
n'en fut pas ainsi, et les demandes ne tarderent pas a
affluer nombreuses. La preuve en est qu'au cours de
ces sept mois &coules, nous avons di refuser un grand
nombre de travaux, car nous ne sommes que quatre,
y compris M. le Sup6rieur, qui, malgr6 son age, et au
lieu de jouir d'un repos bien merit6, est toujours le
premier a la breche, toujours dispos6 a nous donner
I'exemple. Entre autres travaux, fournis par lui dans
la ville, je dois mentionner la neuvaine pr6paratoire
a la fete de saint Vincent, c6lbr6e avec pompe a la
cath6drale cette ann6e pour la premiere fois, et dont
le r6sultat imm6diat fut naturellement de faire mieux
connaitre saint Vincent de Paul, sa vie et ses ceuvres.
Depuis mars jusqu'a I'heure pr6sente, nos travaux
s'6elvent au respectable chiffre de vingt-cinq, soit missions, soit neuvaines. Et si nous n'avons pas depass6
ce chiffre, c'est uniquement parce que nous ne sommes
pas plus nombreux.
La population des campagnes est g6neralement
bonne et sympathique, surtout dans le nord de la province, la partie montagneuse; le sud est travaill6 par
ce qu'on appelle ici le lib6ralisme ou l'incroyance, 'indifference. La maconnerie s'efforce par tous les moyens
de contrarier et neutraliser les efforts du clerg6 paroissial et des Missionnaires; on peut t.re sCtr que
1I oh se donne une mission, accourt imm6diatement
un 6missaire des loges pour donner des conferences
et pr&cher la guerre contre l'Iglise et au clerge.
Malgr6 tout, nos travaux ont donn6 les r6sultats les
plus consolants; notre m6thode plait et MM. les curbs
nous ont t6moign6 leur entibre satisfaction; Mgr
1'6veque nous a exprim6 les m&mes sentiments.
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Notre derniere mission a eu lieu a Cordoba m6me,
dans le quartier que nous habitons et dans la chapelle
des sceurs de la Merci, oi nous c6lebrons chaque jour
la sainte messe. Cette chapelle, situ6e juste en face
de notre maison, est la propriet6 de Mgr Cesar, notre
bienfaiteur, qui desirait depuis longtemps qu'une mission en rigle se donnat dans cette fraction de la ville
de Cordoba, quelque peu dl6aiss6e au point de vue religieux. Profitant d'un r6pit momentane de nos travaux
au dehors, nous avons annonc6 et ouvert solennellement la mission le 12 octobre. Elle devait durer
quinze jours pleins. Des le premier soir, 1'6glise etait
absolument bondee et 1'assistance ne s'est pas dementie. Quel dommage que l'6glise soit relativement
si petite!
Je vous fais grice des d6tails. Cette mission a 6th
ce que sont toutes nos missions. Je n'insisterai pas sur
la splendeur des fetes, qui furent celles d'habitude;
sur la beaut6 du chant - les Cordobais, dit-on, chantent en naissant et naissent pour chanter -; sur le bon
ordre des processions, si difficile a obtenir dans ces
pays essentiellement d6mocratiques, et qui, pour cela
mnme, fit 1'admiration des nombreux fiddles qui se
joignirent a nous et des curieux qui stationnaient sur
le trottoir. Mgr C6sar, qui presidait, en fut le premier
tout 6merveille; il confessa n'avoir jamais rien vu de
si beau, bien qu'a notre avis ce ne ffit pas encore la
perfection. Les resultats de la mission furent tout a
fait satisfaisants.
Ce qui ne contribua pas peu au succes de nos travaux fut I'imposition de la MWdaille miraculeuse, que
ces braves gens ont en grande devotion. Et meme, si
j'en crois le temoignage de personnes dont la bonne
foi n'est pas douteuse, la sainte Vierge nous accorda
des faveurs signalees.
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Nous avons pens6 qu'il serait bon d'6tablir ici,
autour de nous, 1'Association de la AMedaille miraculeuse. L'idee a plu beaucoup et nous la mettrons en
execution le 27 novembre prochain.
Veuillez agreer, etc.
Elie CALMET.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

122. -

La fite de Jeanne d'Arc dans les chapelles des

Lasaristes des provinces de Constantinople et de Syrie.
- S. Congr. des Rites, 13 mai 1914.Pour cinq ans.
BEATISSIME

PATER

Antonius Fiat, Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
S. V. provolutus, humillime postulat ut ad domos Provinciarum Constantinopolitanae et Syriae, quae constant Missionariis Gallicis, extendere
dignemini festum Beatae Joannae Arcensis Virginis, quod de speciali
gratia ab utroque Clero recolitur in cunctis Galliae Diocesibus.
Et Dens.
CONGREGATIOxIS

MISSIONIS

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X. referente subscripto
Sacrae Rituum Congregationis Secretario, ita precibus annuere dignatus
est, ut ad proximum quinquennium unica Missa solemnis sen cantata
propriac de Reata Joanna de Arc Virg. celebrari valeat in ecclesia seu
Oratorio principali cujusvis domus Congregationis Missionis Provinciarum Constantinopolitanae et Syriae, Dominica infra Octavam Ascensionis vel die 3o Maii, dummodo non occurrat Festum duplex primae
classis, aut Dominica item primae classis et Vigilia ac Octava privilegiata : Ct serventur Rubricae ac Decreta. Contrariis non obstantibus
quibuscumque. Die s3 Maii 1914.
L. S.

123. -

PETRUS LAFONTAINE Ep. Charystin. Seer.
PHILIPPUS Can. di Fava, Subsecretarius.

Approbation du nouveau Calendrierpour la

Congrigation de la Mission. -

S. C. des Rites.

2 d6cembre 1913.
Nous avons deja mentionn6 (ci-dessus, p. 3o5i les points particuliers
oi le Calendrier de la Congregation ne corc->rde pasavecle Calendrier
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liturgique gcneral : ils sont pen nombreux. Aujourd'hui, nous publions
integralement le Calendrier tel qu'il a 6tc approuve pour la Congregation de la Mission . on aura ainsi 'ensemble sous les yeus.
KALENDARIUM PERPETUUM
in usum Congregationis Miissionis
a sacra Congregalione Riluum
rcvisum el approbalum die 2 decembris g193.
JANUARIUS.
x. Circumcisio Domini et Octava Nativitatis, duplex II classis.
Dominica inter circumcisionem et Epiphaniam. - Ssmi Nominis
Jesu, duplex II classis.
2. Octava S. Stephani Protomart., simplex.
3. Octava S. Joannis, Ap. et Ev., simplex.
4. Octava Ss. Innocentium, Mm., simplex.
5. Vigilia Epiphaniae, semiduplex. Com. S. Telesphori, Papae et Mart.
6. Epiphania Domini, duplex I classis cum Oclava.
7. De Octava Epiphaniae, semiduplex.
8. De Octava, semiduplex.
9. De Octava, semiduplex.
xo. De Octava, semiduplex.
Ii. De Octava, semiduplex. Com. S. Hygini, Papac et Mart.
12. De Octava, semiduplex.
13. Octava Epiphaniae, duplex majus.
24. S. Hilarii, Ep., Conf. et Ecd. Doct., dtlex.' Com. S. Felicis, Presbyt. et Mart.
15. S. Pauli primi Eremitae, Conf., duplex. Con. S. Mauri Abb.
x6. Marcelii I, Papae et Mart., semiduplex.
17. S. Antonii, Abb., duplex.
x8. Cathedra S. Petri, Ap. Romae, duplex majus. Com. S. Pauli, Ap.,ac
S. Priscae Virg. et Mart.
g1.Ss. Marii et Sociorum, Mm., simplex. Com. S. Canuti Regis, Mart.
20. Ss. Fabiani, Papae et Sebastiani, Mm., duplex.
2s.S. Agnetis, Virg. et Mart., duplex.
22. Ss. Vincentii et Anastasii, Mm., semiduplex.
23. S. Raymundi de Penafort, Conf., semiduplex. Com. S. Emerentia.
nae, Virg. et Mart.
24. S. Timothei, Ep. et Mart., duplex.
25. Conversio S. Pauli, Ap., duplex majus. Com. S. Petri, Ap.
26. S. Polycarpi, Ep. et Mart., duplex.
27. S. Joannis Chrysostomi, Ep., Conf. et Eccl.'Doct., duplex.
28. S. Agnetis secundo, simplex.
29- S. Francisci Salesii, Ef., Conf. el Eccl. Dod., duplex majus.
30. S. Martinae, Virg. et Mart., semiduplex.
31. S. Petri Nolasco, Conf., duplex.
FEBRUARIUS.
1. S. Ignatii, Ep. et Mart., duplex.
2. Purificatio B. Mariae Virg., duplex II classis.
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Blasii, Ep. et Mart., simplex.
Andreae Corsini, Ep. et Conf., duplx.
Agathae, Virg. et Mart., duplex.
Titi, Ep. et Conf., duplex. Com. S. Dorotheae, Virg. et Mart.
Romualdi, Abb., duplex.
Joannis de Matha, Conf., duplex.
Cyrilli Ep. Alexandrini, Conf. et Eccles. Doct., duplex. Corn. S.
Apolloniae, Virg. et Mart.
to. S. Scholasticae, Virg., duplex.
II. Apparitio B. Mariae Virginis Immaculatae. duplex majus.
12. Ss. Septem Fundatorum Ord. Servorum B. M. V., Cc.. duplex.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

13.

14.
15.
16.
17.
IS.
19.

S. Valentini, Presb. et Mart., simplex.
Ss. Faustini et Jovitae, Mm., simplex.
Beati 'ransisci Clet, Mart., duplex majus.
S. Simeonis, Ep. et Mart., simplex.

20.
21.

22. Cathedra S. Petri Antiochiae, duplex majus. Com. S. Pauli, Ap.
23. S. Petri Damiani, Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. Cum. Vigiliae.
24. S. Mathiae, Ap., dupl. IIclassis.
25.
26.

27.

28.
MARTIUS.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

S. Casimiri, Conf., semiduplex. Oom. S. Lucii I, Papae et Mart.

Ss. Perpetuae et Felicitatis, Mm., duplex.
S. Thomae de Aquino, Conf. et Eccl. Doct., duplex.
S. Joannis de Deo, Conf., duplex.
q. S. Franciscae Romanae, Vid., duplex.
xo. Ss. Quaidraginta Martyrum, semiduplex.
II.

12. S. Gregorii, Papie, Conf. et Eccl. Doct., duplex.
x3.
14.
1,.

16.
17. S. Patricii, Ep. et Conf., duplex.
18. S. Cyrilli, Ep. Hierosolvmitani, Conf. et Eccl. Doc., duplex.
19. S. Joseph, Sponsi B. M. V., Conf., duplex II classis.
20.

21. S. Benedicti, Abb., duplex majus.
22.
23.
24.
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25» Annuntiatio B. Mariae Virg., duplex I clasis.
20.

27. S. Joanais Damasceni, Conf. et Eccl. Doct., duplx.
28. S. Joannis a Capistrano, Conf., semiduplex.
2Q-

30.

31.
Feria VI post Dom. Passionis. Septem Dolorum B. Mariae Virg.
duplex maiju. Com. Feriae.
APRILIS.
I.

2. S. Francisci de Paula, Conf., duplex.
3.
4. S. Isidori, Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex.
5. S. Vincentii Ferrerii, Conf., duplex.
6.
/78.
91O.

ii.

S. Leonis I, Papae, Conf. et Eccl. Doct., duplex.

12.

x3. S. fHermenegildi, Mart., semiduplex.
14. S. Justini, Mart.,duplex. Com. Ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi, Mm.
15.
I6.
17. S. Aniceti, Papae et Mart., simplex.
18.

'920.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

S. Anselmi, Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex.
Ss. Soteris et Caji, Pp. et Mm., semiduplex.
S. Georgii, Mart., semiduplex.
S. Fidelis a Sigmaringa, Mart., duplex.
S. Marci, Ev., duplex II lassis.
Ss. Cleti et Marcellini, Pp. et Mm., semiduplex.
Translalio S. Vincentii a Paulo, Conf., duplex majus.
S. Pauli a Cruce, Conf., duplex. Com. S. Vitalis, Mart.
.29. S. Petri, Mart., duplex.
3o. S. Catharinae Senensis, Virg., duplex.
Feria IV infra Hebdomadam post Octavam Paschae. - Solemnitas
S. Joseph, Sponsi B. Mariae Virg., Conf. et Ecclesiae universalis
Patroni, duplex I classis cum Oclava.
Feria IV infra Hebdomadam III post Octavam Parscae. Octava
S. Joseph, duplex majus.
MAIUS.
I. Ss. Philippi et Jacobi, App., duplex II clasiis.
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3. Inventio S. Crucis, duplex 11 cl2ssis. Corn. Ss. Alexandri I, Papae
et Sociorum, Mm., ac Juvenalis, Ep. et Conf.
4. S. Monicae Vid., duplex.
5. S. Pii V, Papae et Conf., duplex.
6. S. Joannis ante Portam Latinam, duplex majus.
7. S. Stanislas, Ep. et Mart., duplex.
8. Apparitio S. Michaelis Archang., duplex majus.
9. S. Gregorii Nazianzeni, Ep., Conf. et Eccl. Doct., duple..
io. S. Antonini, Ep. et Conf., duplex. Com. Ss. Gordiani et Epimachi,
Mm.
II.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ss. Nerei,Achilleiet Domitillae Virg. ac Pancratii, Mm., emiduplex.

Bonifatii, Mart., simplex.
Joannis Baptistae de la Salle, Conf., duplex.
Ubaldi, Ep. et Conf., semiduplex.
Paschalis Baylon, Conf., duplex.
Venantii, Mart., duplex.
Petri Caelestini, Papae et Conf., duplex. Com. S. Pudentionae,
Virg.
20. S. Bernardini Senensis, Conf., semiduplex.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

S. Gregorii VII, Papae et Conf., duplex. Com. S. Urbani I, Papae et
Mart.
S. Philippi Nerii, Conf., duplex. Com. S. Eleutherii Papae, et Mart.
S. Bedae Venerabilis, Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. S. Joannis I,
Papae et Mart.
S. Augustini, Ep. et Conf., duplex.
S. Mariae Magdalenae de Pazzis, Virg., semiduplex.
S. Felicis I, Papae et Mart., simplex.
S. Angelae Mericiae, Virg., duplex. Cor. S. Petronillae, Virg.
Feria VI post Oct. Ssmi Corp. Christi. - Sacratissimi Cordis Jesu,
duplex I classis.

j UNIUS.
I.

2.
3.
4.
5.
6.
78.
9.
1o.

Ss. Marcellini, Petri atque Erasmi, Mm., simplex.
S. Francisci Carraciolo, Conf., duplex.
S. Bonifatii, Ep. et Conf., duplex.
S. Norberti, Ep. et Conf., duplex.

Ss. Primi et Feliciani, Mm., simplex.
S. Margaritae Reginae, Vid., semiduplex.
iz. S. Barnabae, Apost., duplex majus.
12. S. Joannis a S. Facundo, Conf., duplex. Com. Ss. Basilidis, Cyrini,
Naboris et Nazarii, Mm.
13. S. Antonii de Padua, Conf., duplex.
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Magni, Ep., Conf. et Eccl. Doct, daepix.
5.
4- S-ai"ii
15. Ss. Viti, Modesti atque Crescentiae, Mm., simplex.
16.
17.

18. S. Marci et Marcciiazi, Mm., simpler.
19. S. Julianae de Falconeriis, Virg., duplex. Com. Ss. Ge'rasii et Protasii, Mm.
20. S. Silverii, Papae et Mart., simpl.x.

ai. S. Akoiii Gonzagae, Conf, dupltx.
22. S. Paulini, Ep. et Conf., duphlx.
23. Vigilia.
24. Nativitas S. Joaais Baptistae, duple.r lzassis •sur OcLae.

25.
26.
27.
28.
29.

. Gulielmi Abb., duplex. Cor. Octavae.
Ss. Joannis et Pauli, Mm., duplex. Com. Octaae.
De Octava, semiduplcx.

S. Leonis II, Papae et Conf., semid.plex. Com. Octavae ac Vigtliae.
Ss. Petri et Pauli App., duplex I zlassis cum Octava.

3o. Commemoratio S. Pauli App., duplex nmajs. Corm S. Petri Ap.
atque Oct. S. Joanniz Baptistae.

j ULl US.
i. Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C., duplex II classis. Com. die,
Octavae S. Joannis.
2. Visitatio B. Mariae, Virg., duplex 17 classis. Corn. Ss. Processi Ct

Matiani, Mm.
3. De Octava Ss. App., semiduplx.
4. De Octara, semidxplex.

5. S. Antonii Zaccaria, Conf., duplix. Com. Octavae.
6. Octava Ss. Petri et Pauli, App., duplex maius.
7. Ss. Cyrilli et Methodii, Epp. et Cc., duplex.
8. S. Elisabeth Regiate, Vid., semidup.ex.
9io. Ss. Septem fratrum, Mm. et Ss. Rufinae ac Secundae, Vv. et Mm...
remiduplex.
It. S. Pii I, Papae et Mart., simplex.

12. S. Joannis Gualberti, Abb., duplex. Cor. Ss. Naboris et Felicis, Mm.
13. S. Anacleti, Papae et Mart., semiduplex.

14. S. Bonaventurae, Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex.
15. S. Henrici lmperatoris, Conf., semiduplex.
z6. Commemoratio B. Mariae Virg. de Monte Carmelo, duplex majus.
17. S. Alexii, Conf., semiduplex.

18. S. Camilli de Lellis, Conf., duplex. Com. Ss. Symphorasse.
19. S. Vinceniii a Paulo,CCo.n, CongregationisMissiomsFundatoris,duplex
I classis cum Octava.
20. S. Hieromymi .Emiliani, Conf., duplex. Cor. Octavae ac S. Mar-

garitae, Virg. et Mart.
21. De Octava, s-miduplex. Com.S. Praxrdis,Virg.
22. S. Mariae Magdalenae Poenitentis, duplex. Com. Octavae.

23. S. Apollinaris, Ep. et Mart., duplex. Corn. Octavac, ac Liboeii, Ep.
et Conf.
24. De Oclava, semiduplex. Co.

Figiliate

ac S. Cirristinac, Virg. et Marl.

25. S. Jacobi Ap., duplex II iassis. Comn. di'i Octaza" S. V1incentii a Paula,
Conf.
26. S. Annae Matxis B. M. V., duplx II classis. Com. diei Octava:
S. Vincentii a Paulo, Cont.
27. S. Pantaleonis, Mart., simplcx.
28. Ss. Nazarii et Celsi, Mm. Victoris, Papae et Mart., ac Innocentii 1,
Papae et Conf., semiduplex.
29. S. Marthae Virginis, semiduplex. Com. Ss. Felicis, Papae, Simplicii,
Faustini et Beatricis, Mm.
30. Ss. Abdon et SeaMen, Mm., simrnpl.
31. S. Ignatii, Conf., duplex,
AUGUSTUS.
i. S. Petri, Ap. ad Vincula, duplex majus. Com. S. Pauli, Ap., ac Ss.
Machabaeorum, Mm.
2. S. Alfonsi Mariae de Ligorio, Ep.,Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com.
S. Stephani, I Papae et Mart.
3. Inventio S. Stephani Protomart., seminduplx.
4. Dominici, Conf., duplex majus.
5. Dedicatio S. Mariae ad Nives, duplex mnais.
6. Transfiguratio D. N. J. C., duplex 11 lassis. Corn Ss. Xysti II, Papae.
7. S. Cajetani, Conf., duplex. Com. S. Donati, Ep. et Mart.
8. Ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi, Mm., semirduplx.
9. Vigilia. Com. S. Romani, Mart.
1o. S. Laurentii, Mart., duplex II classis Ium Oclava.
ii. Ss. TiburtiietSusannae, Virg. Mm.,wimplex.
12. S. Clarae, Virg., duplex.
x3. Ss. Hypolitii et Cassiani, Mm., simpivx.
14. Vigilia. Com. S. Eusebii, Conf.
15. Assumptio B. M., Virg., duplex I classis cum Octava.
16. S. Joachim PatrisB. M. V., Conf., duplex II dassis.
ac dici
17. S. Hyacinthi, Conf., duilex. Com. Octavae Assumptionis
Octavae S. Laurentii.
18. De Octava Assumptionis, semidup'kx. Corn. S. Agapiti, Mart.

19. De Octava, semiduplex.
20. S. Bernardi Abb., Conf. et Eccl. Doct., daupla. Com. Octavae.
Con.
21. S. Joannae Franciscae Fremiot de Crantal Vid., duplexb mda;s.
Oct.
Com. Ss. Timo22. Octava Assumptionis B. Mariae, Virg., dup.tx maJus.
thei et Socior, Mm.
23. S. Philippi Benitii, Conf., duplex. Com.Vigiliae.
24. S. Bartholomaei, Ap., duplex 1 cdassis.
25. S. Ludovici Regis, Conf., semiduplex.
26. S. Zephyrini, Papae et Mart., simplx.
27. S. Josephi Calasanctii, Conf., duplex.
S. Hermetis,
28. S. Augustini, Ep., Conf. et Eccl. Doct., dupl.x. Com.
Mart.
Corm. S.ISabinae,
29. Decollatio S. Joannis Baptistae, duplex m ajs.
Mart.
et Adaucti, Mart,
30. S. Rosae Limanae, Virg.,duplex. Com. Ss. Felicis
31. S. Raymundi Nonnati, Conf., duplex.
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SEPTEMBER.
S. Egidii, Abb., simplex. Com. Ss. Duodecim, Mm. Fratrum, Mm.

1.

2. S. Stephani Regis, Conf., semiduplex.

3.
45. S. Lauxentii Justiniani, Ep. et Conf., semiduplex.
6.

7-

8. Nativitas B. Mariae, Virg., duplex II classis cum Octava. Cor.

S.

Hadriani, Mart.
9. S. Gorgonii, Mart., simplex.
to. S. Nicolai a Tolentino, Conf., duplex.
II. Ss. Proti et Hyacinthi, Mm., simplex.

12. Ssmi Nominis Mariae, duplex majus.
i3.
14. Exaltatio S. Crucis, duplex majus.

15. Septem Dolorum B. Mariae, Virg., duplex II classis. Cor. S. Nicomedis, Mart.
16. Ss. Cornelii, Papae et Cypriani, Ep., Mm.. semiduflex. Com. Ss.
Eupheniae et Socior, Mm.
17. Impressio Sacrorum Stignatum S. Francisci, Conf., duplex.
18. S. Josephi a Cupertino, Conf., duplex.
9g.Ss. Januarii. Ep. et Sociorum, Mm., duplex.
20. Ss. Eustachii et Sociorum, Mm., duplex. Cor. Vigiliae.
21. S. Matthaei, Ap. et Ev., duplex II classis.
22. S. Thomae de Villanova, Ep. et Conf., duplex. Com. Ss. Mauritii et
Sociorum, Mm.
23. S. Lini, Papac et Mart., semiduplex. Com. S. Theclae, Virg.et Mart.
24. B. Mariae, Virg. de Mercede, duplex majus.
25.

26. Ss. Cypriani ei Justinae, Virg., Mm., simplex.
27. Depositio S. Vincentii a Paulo Conf., duplex majus. Com. Ss. Cosmae
el Damiani, Mm., semiduplex.
28. S. Wenceslai Ducis, Mart., semiduplex.

29. Dedicatio S. Michaelis Archang., duplex II clasris.
30. Hieronymi Presb., Conf. et Eccl. Doct., duplex.
OCTOBER.
I. S. Remigii, Ep. et Conf., simplex.
2. Ss. Angelorum Custodum, duplex manius.

3.
4. S. Francisci, Conf., duplex majus.

5. Ss. Placidi et Sociorum, Mm., simplex.
6. S. Brunonis, Conf., duplex.
7. Sacratissimi Rosarii B. Mariae, Virg., duplex 11 classis. Cor.
Marci I, Papae et Conf., ac Ss. Sergii et Socior, Mm.
8. S. Brigittae, Vid., duplex.
9. Ss. Dionysii, Ep., Rustici et Eleutherii, Mm., semiduplex.

xo. S. Francisci Borgiae, Conf., semiduplex.
It.
12.

S.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19ao.
2a.

-

S. Eduardi, Regis et Conf., semidupl-x.
S. Callisti I, Papac et Mart., duplex.
S. Teresiae, Virg., duplex.
S. Hedwigis Vid., semidupl.x.
S. Lucae, Ev., duplex 1 cdassis.
S. Petri de Alcantara, Conf., duplex.
S. Joannis Cantii, Conf., duplex.
S. Hilarionis,Abb., simplex. Com. Ss. Ursulae ac Sociar, Vv. et Mart.

22.

23.
24.

25. Ss. Chrysanthi et Dariae, Mm., simplex.
26. S. Evaristi, Papae et Mart., simplex.
27. Vigilia.
28. Ss. Simonis

et Judae, App., duplex II clssis.

29.

30.
31. Vigilia.
NOVEMBER.
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
zo.

Omnium Sanctorum, duplex I classis cum Octava.
Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, duplex.
De Octava Omnium Sanctorum, semiduplex.
S. Caroli, Ep. et Conf., duplex. Com. Octavae, ac Ss. Vitalis et Agricolae, Mm.
De Octava, semiduplex.
De Octava, semiduplex.
Beati Joannis Gabrielis Perboyre, Marl. (d. a.), duplex majus. Com.
Octavae.
Octava Omnium Sanctorum, duplex majus. Com. S. Theodori, Mart.
Dedicatio Archibasilicae Ssmi Salvatoris, duplex II classis. Cor, S.
Theodori, Mart.
S. Andreae Avellini, Conf., duplex. Com. Ss. Tryphonis et Sociorum, Mm.

zx. S. Martini, Ep. et Conf., duplex. Com. S. Mennae, Mart.
12. S. Martini I, Papae et Mart., semiduplex.

x3.
14.
15.
x6.
1718.
xg.
2o.
21.
22.

S. Didaci, Conf., semiduplex.
S. Josaphat, Ep. et Mart., duplex.
S. Gertrudis, Virg., duplex.
In Ecclesiis consecratis. Dedicatio Omnium Eccles.

Congregalionis

duplex I classis cum Octava.
S. Gregorii Thaumaturgi, Ep. et Conf., semiduplex. In Ecci. consecratis. Com. Octav.
Dedicatio Basilicarum Ss. Petri et Pauli, App., duplex majus. In
Eccl. Consecratis. Com. Octav.
S. Elisabeth Vid., duplex. Com. S. Pontiani, Papae et Mart. In
Eccl. consecr. Com. Oct. ac S. Pontiani, Papae, Mart.
S. Felicis de Valois, Conf., duplex. In Eccl. consecr. Com. Octav.
Praescntatio B. Mariae, Virg., duplex majus. In Eccl. consecr. Com.
Oct.
S. Caeciliae, Virg. et Mart., duplex. In Eccl. consecr. Com. Octavae.
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23. S. Clementis, I Papae et Mart., duplex. Com. S. Felicitatis, Mart.

In Eccl. consecr. Octava Dedicatio. Acclesiar., duplex majus. Com.
S. Clemenlis I Papae, Marl (duplexy, ac S. Felictatis,Mart.
24. S. Joannis a Cruce, Conf., duplex. Com. S. Chrysogoni, Mart.
25. S. Catharinae, Virg. et Mart., duplex.
26. S. Silvestri, Abb., dupiex. Com. S. Petri Alexandnni, Ep. et Mart.
27. Manzicstatio B. Mariae V. Immaculatae a Sacro .umismate, duplex
II classis.
28.

29. Vigilia. Com. S. Saturnini, Mart.
30. S. Andreae, Ap., duplex II classir.

DECEMBER
I.

2. S. Bibianae, Virg. et Mart., semiduplex.

3. S. Francisci Xaverii, Conf., duplex manus.
4 S. Petri Chrysologi, Ep., Conf. et Eccl. Doct., duplex. Com. S. Barbarae, Virg. et Mart.
5. Com. S. Sabbae, Abb.
6. S. Nicolai, Ep. et Conf., duplex.
7- S. Ambrosii, Ep., ConL ct EccL Doct, duplex.
8. Conceptio Immaculata B. Maae Virg., duplex I classis cum Oclava.
rt. S. Damasi I, Papae et Conf., semidupfex. Com. Octavae.
12. De Octava, semiduplex.
13. S. Luciae, Virg. et Mart., duplex. Com. Octavae.
14. De Octava, semiduplex.

x5. Octava Conceptionis Immaculatae B. Maxrae, Virg., duplex majus.
16. S. Eusebii, Ep. et Mart., semiduflex.
'7.

i8.
19.

2o. Patrocinnium S. Vincenlii a Paulo, Conf., duplex majus.
21. S. Thomae, Ap., duplex 1I classis.
22.

z3.
24. Vigilia.

23. Nativitas D. N. J. C., duplex I ilassis cum Octava.
26. S. Stephani Protomart., duplex II classis cam Octava. Com. Octavae

Nativitatis.
27. S. Joannis, Ap. et Ev., duplex II classis cum Octava. Com. Octavae

Nativitatis.
28. S. Innocentium, Mm., duplex II cia:sis cum Octava. Com. Octavae
Nativitatis.
29. S. Thomae, Ep. et Mart., duplex. Com. Octavae Nativitatis.
3o. De Octava Nativitatis, semiduplex.

31. S. Silvestri I, Papac et Conf., duplex. Com. Octavae Nativitatis.
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Presens Kalendarium, juxta Rubricas et Decreta novissima redactum,
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctis,
simo Domino Nostro Pio Papa X tributarum, revisione rite peracta-
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ac probaviI, illudque in univerja Congegaiaone

Mi~;on;s

adhiberi mandavit: servatis de cetero Rubricis et Decretis, prnsetrts
quoad Festa Dedicationis et Titularis Ece'esiartm necnon Patronorurn
cujusque loci. Coutraiis noa obstantibus quibuscumque.
Die z Decembris £953.
Fr. S. Card. ManRTIELLI, Prafectus.

L

S

+

Petrus LA FOSTAISE. Ep. Charystien,
Secrctarius.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
18. Gandolfi(Franoois), pritre, dcedele 2 mars 1914,
A Scarnafigi (Italie); 72 ans d'age, 56 de vocation.
j9- Roussez (Emile), prktre, deceid le 6 mars 1914,
en Chine; 3i, II.
20. Vercruyce (Pierre), pr&tre, dec6d6 Ie9 mars 1914,

A la maison-mere, AParis; 89, 65.
21. Grabowski (Stanislas), pretre, d6ckd6 le 1" avril
1914, a Cracovie (Autriche); 31, i3.
22. Higgins (Etienne), pretre d6c6d6 le 2 avril 1914,

A.Saint-Louis (Etats-Unis); 66, 14.
23.Roug6 (Antoine), pr6tre d&c6d6 le 3 avril 1914,
A Gentilly pres Paris; 79, 49.
24. Grace (Luc), pretre, d6c6de le 27 mars 1914, a
Philadelphie (Etats-Unis); 59, 40.
25. Hollmeyer 'Louis), coadjuteur, dic6dI le
10 avril _1914; Perryville (tats-Unis;; 76, 46,

26. Douay (Nicolas), coadjuteur, d6ecd6 le 27 avril
1914, a la maison-mere, a Paris; 93, 62.
27. Mac Manaman (Francois), pretre, dc6d6 le
I" mai 1914, A Perryville

(Itats-Unis:
,

; 29, 12.

28. Tornatore Augustin' pretre, d6ced6 le 28 avril
1914, A Ferrare 'Italie ; 64, 46.
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29. Chefdh6tel Joseph', pr&re, deced6 le 8 mai 1914,

a Constantinople; 71, 47.
30. Ferrando (Jean-Baptiste),

pretre, d6c6d6 le

16 mai 1914, A Turin (Italie ; 64, 38.
NOS CHERES S(EURS
Fhvrier-mai 1914.

Marguerite Kerrigan, dec6dee a l'Orphelinat Saint-Joseph de
Philadelphie (itats-Unis); 38 ans d'age, 6 de vocation.
Maria Carrara, Maison Centrale, Sienne (Italie); 45, 22.
LUontine Raphel, Maison de Chariti, Chateau-l'tveque
(France); 74, 5o.
Leocadie Demierre, Maison Centrale, Cracovie; 42, 16.
Marie Escalid, Maison de Charite, Montolieu (France); 73,49.
Marie Rolland, Maison de Charit6, Montolieu; 43, 2z.
Madeleine Jeantet, Maison de Chariti, Montolieu; 73, 52.
Eleonore Re, Maison Centrale, Turin; 63, 42.
Maria Guixa, Maison S. Diego, Valdemoro (Espagne); 62, 34.
Anne Deganutti, tcole, Voloska (Autriche); 26, 4.
Marie Signier, Maison de Charite, Clichy (France); 75, 51.
Marie Moya, Maison de Charite, Barcelone; 66, 45.
Marie Skoda, Hospice des Incurables, Laibach (Autriche);
27, 6.
Filicie Waeselynch, Maison de Charitd, Fougeres (France);
66, 43.
Demetrix Thiel, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 36, 14.
Marie Mills, Orphelinat, Mill-Hill (Angleterre); 64, 37.
Marie Orval, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Sulpice, a
Paris; 63, 41.
Suzanne Masson, Orphelinat, Enskirchen (Prusse); 43, 16.
Josephine Corvinus, Orphelinat, Posen (Pologne); 84, 65.
Marie Clostre, Maison de Charit6, Paroisse du Gros-Caillou,
a Paris; 76, 59.
Elisabeth Nieszler, H6pital, Szekszard (Hongrie); 28, ii.
AgnBs Napotnik, Prison, Maria-Lankowitz (Autriche); 72, 52.
Catherine Flannigan, Maison Centrale, Buenos-Ayres; 5o, 28.
Barbara Jablonska, Maison Centrale, Cracovie; So, 55.
C6cile Pdclinot, Maison Saint-Vincent, 1'Hay (France); 73, 5o.
Louise Gervais, Hospice, Saint-Orens; 92, 70.
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Jeanne Courtine, H6pital Saint-Eloi, Montpellier (France);
80, 53.
Marie Marichal, Orphelinat, Moulins (France); 68, 46.
Zeline Lozach, Bon Sauveur, Caen (France); 93, 59.
Biatrix Pinto, Asile de Mendicite, Bahia (Bresil); 40, 19.
Silveria Medina, H6pital, San Fernando iEspagne); 47, 2i.
Josephe Plischka, H6pital, Pecs (Hongrie); 55, 31.
Barbe Leber, Maison Centrale, Graz (Autriche); 55, 33.
Jeanne Petetin, Maison Saint-Augustin a Paris; So, 56.
Rosalie Dimeet, Creche, Angers (France,; 72, 5o.
Melanie Mathieu, Maison Centrale, Guatemala; 87, 59.
Melanie Dupoux, Hospice Civil, Versailles (France); 33, Ii.
Catherine Malaret, Maison de Charite, Clichy (France); 68, 43.
Irene Gonsalvo, H6pital de Bitonto (Italie); 48, 31.
Louise Simon, Maison Marie-Immacule, Louvain (Belgique);
73, 5 .
Reine Ravizzini, H6pital, Sampierdarena (Italie); 63, 36.
Frangoise Tixier, Maison Principale h Paris; 74, 56.
Elisabeth Reussard, H6pital, Compiegne (France); 66, 39.
Caroline Baccicapulo, H6pital, Longwy-haut (France); 83,60.
Catherine Bokor, H6pital Saint-'tienne, Budapest; 24, 6.
Julienne Strempfl, Asile, Eibiswald (Autriche); 29, 9.
Marie Knauss, H6pital de la Providence, Washington (EtatsUnis); 38, 5.
Francoise Brachet,Maison de Charite, Clichy (France); 46, 25.
Marie Constet, H6pital de l'Enfant-J6sus, a Rome; 77, 57.
Marie Sabatier, Maison de Charit6, Paroisse Sainte-Eulalie, a
Bordeaux; 70, 44.
Marie Leroy, Asile Lachand a Agde (France); 68, 42.
GabrielleArnaud, Maison de Chariti, Clichy (France); 81, 57.
Jeanne Bogliassino, Maison Centrale, Turin; 74, 52.
Elise Botti, Maison Centrale, Turin; 26, 3.
Maria Roncallo, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie); 28, 6.
Veronique Hundsberger, Hospice, Brixen (Autriche); 74, 45.
Anne Haas, Maison Centrale de Salzburg (Autriche); 42, 23.
Virginie Bognard, Maison de Charite, Paroisse Saint-Paul, a
Paris; 64, 42.
Maria Aramburu, H6pital, Fuenterrabia (Espagne); 44, 26.
Henriette de Castelbajac, Maison de Charit6, Paroisse SaintJacques-Saint-Christophe, A Paris; 28, 2.
Barbara Bafez, Maison de Charit6 Saint-Nicolas, Valdemoro
(Espagne); 38, 14.
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Henriette Blanchet, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Joseph,
a Paris; 79, 60.
Herminie Righi, H6pital, Savigliano (Italie); 56, 33.
Jeanne Huber, Hospice des Incarables, Vienae (Autriche);
49, 2&.

Marie Briand, Maison de Charit6, Caen (France); 82, 6o.
Marguerite Berlaira. Maison Centrale, Turin; 74, 43.
Cecile de Rongi,Maison deChariti, Paroisse Saint-FraneoisXavier, a Paris; 76, 53.
JuanaCorostiaga, Asile des Ali6nds, Leganes (Espagne) ;69, 42.

Anne Janniard, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Marcel, i
Paris; 83, 57.
Rose Cros, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Cosme, a Chalonsur-Sabne (France); 73, 49kloise Robilliart, Hospice de Chitel-Saint-Denis (Suisse);
82, 58.
Anne Rieder, H6pital, Schwarzach (Autriche); 62, 37.
Maria Carbonell, H6pital, Jerez (Espagne); 41, E7.
Marie Noisette, Maison Centrale, Guatemala; 8o, 6r.
Laure Fauock, Usine, Homecourt (France); 68, 48.
Jeanne Rion, Maison de Charite, Watten (France); 79, 58.
Anne Arras, Hospice, Schermberg (Autriche); 56, 3o.
Ealalia Sanchet, Asile, Logrouo (Espagne); 22, 2.
Concepcion Garcia, H6pital, Almeria (Espagne); 57, 32.
Maria Pibra, Bienfaisance, Valencia (Espagne); 78, 63.
Bronislas Kolinska, Maison Centrale, Cracovie; 75, 5o.
Jeaane Gregoric, H6pital, Pecs (Hongrie); 46, 2r.
Anne Olajos, Hospice, Szeged (Hongrie); 22, 2.
Philomene Wizbaum, H&pital, Mienia (Pologne); 75, 55.
Eranaoise Frataik, H6pital, Vienne (Autriche);24, 5.
Elisabeth Artusio, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie);
So, 54.
Josefa Sufie, Hopital Geneyat, Valladolid (Espagne); 8o, 6o.
Jalienne Dezelach, H8pital Ginfral, Saint-Poltea (Autriche);
23, I.

-Anne Waltner, Hospice des Incurables, Laiback (Autriche);
75, 53.
Geneviive Schaefer, H&pital, la Nouvelle-Orldans(atats-Unis);
78, 62.
Ellen Hamilton, H6pital, la Nouvelle-OrlIans (Etats-Unis);
8r, 55.
Anne Chanal, H6pital, Lugon (France); 86, 67.
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Josephe Jaresch, H6pital Gineral, Graz; 34, 6.
Marianne Seacchi, Maison Centrale, Turin; 38, 16.
Marie Reynaud, Maison Saint-Vincent, l'Hay (France); 74, 5i.
Rosa Bianchi, Casa Pia, Livourne Italic); 3S, 24.
Anna Jakubowska, Maison Centrale, Culm; 44, 17.
Rosalie Sogor, Maison Centrale, Beszterczebanya (Hongrie);
23, 4.

Marie Charbonnier, Hospice Civil, Orthez (France); 69, 41.
Caroline Seva, Maison Centrale, Turin; 36, i5.
Maria Soares-Bezerro, College de llmmaculee-Conception,
Fortaleza (Bresil);61, 39.
Anne Duret, Asile Saint-Jean de Dieu, Malaga; 84, 62.
Marie Harrington, Ecole de Richmond (Etats-Unis); 73, 53.
Faustina Fernandez, Hopital, Logrofio (Espagne); 69, 41.
Claudia Gonzalez, Asile Saint-Lazare, Grenade (Espagne);
80, 53.
Ramona Lizasoain, Hopital militaire, Barcelone; 49, 24.
Encarnacion Aranda, H6pital, Costa-Rica; 88, 61.
Modesta Perez, H6pital, Badajoz (Espagne); 39, 16.
Jeanne Bertin. Hospice des Enfants-Assistis, Bordeaux; Si ,63.
Caroline Qudlennec, Maison Centrale, Naples; 82, 53.
Handrina Schaffeid, H6tel-Dieu, la Nouvelle-Orleans; 72, 56.
Fran.oise Trocha, Maison de retraite, Piliscsaba (Hongrie);
40, 17Anne Belin, H6 pital Civil, Versailles; 86, 6o.
MAaria Redondo, H6pital Saint-Jean-Baptiste, Tolbde (Espagne); 41, 16.
Marie Catteau, H6pital, Boschepe (France); 66, 40.
Sophie Albonis, Maison Marie-Immaculee, Louvain; 68, 44.
Concetta Pompilio, Maison Centrale, Naples; 63, 44.
Josephine Thivolli!re, H6pital, Costa-Rica; 5o, 26.
Thirese Parsekian, Maison Centrale, Constantinople; 34, 8.
Helene Adams, Misdricorde,Commern (Prusse); 35, 6.
Julienne Schirnhofer, Maison Centrale, Graz (Autriche); 26,4.
Sophie Duchnowska, Maison Centrale, Varsovie; 75, 43.
Anne Bugat, Misericorde, Alais (France); 6q. 46.
Emilia Perez, Bienfaisance, Elorrio (Espagne); 49, 25.
Benigna Marrero, Hospice, Las Palmas (Iles Canaries);
68, 39.
Marguerite Babeau, Hopital, Pau (France); 36, 9.
Marguerite Bacon, Misericorde, Nimes (France); 48, 20.
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Amelia Grandi, H6pital du Saint-S6pulcre, Plaisance (Italie);
33, 8.
Catherine Hurlin, Maison de CharitY, Chiteau-l'Eveque
(France); 78, 33.
Maria Barbato, Maison Principale, i Paris; 19, i.
Elisabeth Casey, Asile des Ali6n6s, Dearborn (Itats-Unis);
72. 43.
Maria Sammarruca, Maison Centrale, Naples; 34, 2.
Victorine Morineau, Maison Notre-Dame de Bercy, a Paris;
64, 40.
JeanneVauthier, H6pital G6enral, Saint-Omer(France); 53,28.
Justa Castanares, Hospice, Seville 1Espagne); 27, 8.
Josefa Anguita, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);
S50o,24.
Catherine Gallagher, H6pital, Saginaw (Etats-Unis); 66, 33.
Marie Simonet, College, Marianna (Brisil); 87, 62.
Marie Fournial, Maison de Charite, Berceau de Saint-Vincent; 67, 40.
Marie Jaujon, Maison de Chariti, Orsay (France); 71, 50.
Marthe Leclercq, Mjaison de Charite, Nantes (France); 83, 55.
Marie Descotez, Asile Saint-Vincent, La Teppe(France); 72, 49Louise Vasse, Maison de Charite, Paroisse Saint-Pierre,
Troyes (France); 72, 5o.

Marie de La Rochebrochart, H6pital Saint-Joseph, a Paris;
21, 7 mois.

Aline Tabary, Ermont, Maison Saint-Roch, h Paris; 66, 44.
Adeline Dugas, Orphelinat, Ay (France); 77, So.
Cicile Tomczak, H6pital, Miechow (Pologne); 33, 9.
Francoise Wierzchowska, H6pital, Varsovie(Pologne);38,17.
Josephine Schich, Maison Centrale, Salzburg (Autriche) ;34,3.
Caroline Manganelli, Hospice, Legranello (Italie); 79, 60.
Juana Azparren, Maison S. Diego, Valdemoro (Espagne);
75, 54.
Maria Verdagner, H6pital, Briviesca (Espagne); 56, 31.
Maria Bardi, Maison S. Diego, Valdemoro (Espagne); 64, 36.
Anne Mioche, Maison deCharit6, Montolieu (France); 62, 41.
Marie Godillot, Maison de Charit6, Neuilly (France); 87, 68.
Perrine Beaudy, Maison deCharit6, Chateau-l'Eveque(France);
58, 37.
Sarah Cullen, Maison de Charite, Londres; 78, 49.
Elise Brousse, Maison de Charite, Montolieu (France);45, 19.
Jeanne Fenouil, Maison de Charit6, Montolieu; 77, 54.
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Frangoise Taksomyi, fcole, Tinczehely (Hongrie); 3o, ir.
Philomene Mercandi, Maison Centrale, Sienne; 78, 51.
Anne Lureau, Maison Principale, a Paris; 78, 54.
Marie Lavernhe, Misdricorde, Alais (France); 75, 55.
Louise Pitrat, Maison Marie-Immaculee, Louvain; S3, 58.
tlisabeth Carelli, Hospice Saint-Vincent, JErusalem; 51. 24.
Hilene Mconey, Maison Saint-Vincent, Hull (Angleterre);
71, 49.

VARIETES

I
NOTE HISTORIQUE
SUR LES REGLES OU CONSTITUTIONS CO1MMUNES DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION ET SUR LES REGLES DE
L'ADMINISTRATIONj GENtERALE OU GRANDES CONSTITUTIONS.

I
C'est du 17avril 1625 que datent les premiers lin6a-

ments des Rggles des Pr&tres de la Mission; ils furent
trac6s par M. Vincent dans le contrat de fondation de
la Compagnie. Ces premiers 616ments des rbgles se
reduisent a trois ou quatre points : I° les membres de
la Compagnie s'appliqueront au soin du peuple de la
campagne; 2" ils vivront en commun sous 1'ob6issance
de M. de Paul sous le nom de Compagnie ou Congr6gation des Pr6tres de la Mission; 3° ils iront de cinq
en cinq ans par toutes les terres de M. et Mine de
Gondi pour y precher, confesser, catechiser; 40 ils
travailleront en mission du mois d'octobre au mois de
juin; et, en juin, juillet, aoiit et septembre, ils 6tudieront, et ils assisteront les cur6s qui r6clameront le
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concours de leur ministere Saint Vincent, vie el ic'its,
t. VI, p. 434).
Le 24 avril 1626, 1'archevequede Paris (t. XI,p. 4391'
approuva, avec le trait6 de fordation, ces rfglements
fort sommaires qui y 6taient contenus. C'est cette
premiere 6bauche des regles qui alia se complitant
peu a peu, pendant trente ans, par les soins de saint
Vincent, lequel avait recu du pape Urbain VIII, en 1632,
le droit et la charge de faire les reglements pour la
conduite de la nouvelle compagnie.
Le 13 octobre 1642, les principaux superieurs et
pretres anciens, r6unis en assembl6e, comme on s'exprimera plus tard, arreterent d6finitivement les principaux points de la rfgle, en y apportant les modifications sugg6r6es par l'expirience et par l'usage, et
1'on chargea une commission d'examiner les autres
points. Ce travail dura neuf ans 't. XI, p. 255-257.

Le i' juillet i651, une nouvelle Assemblee les
revit (XI, 258-259), en arratales details et les pr6senta
S1'approbation de l'archev6que de Paris, le 11 aoait 1651
(t. XI, p. 277). On peut dire que c'est de ce moment-

1a que datent les Regles, a peu pres telles que nous les
avons.

En 1655, elles avaient ktC imprimees une premiere
fois; mais saint Vincent nous apprend dans une lettre
an superieur de Varsovie, qu'on ne distribua pas ces
exemplaires et qu'on decida de faire faire une reimpression. Saint Vincent 6 crivait, en effet, le i2 mars x655.
a M. Ozenne, a Varsovie 't. VI, p. 142) : 11 s'est
fait des fautes en l'impression de nos Regles, qui nous
obligeront de les faire imprimer de nouveau; ce sera
alors et non plus t6t qcue je vous en enverrai un exemplaire; nous n'en avons point encore distribuC .,
C'est un travail de revision que l'on entreprend alors
et ce travail se poursuit en 1656. Saint Vincent ecrit
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dans sa lettre du 22 avril 1656, i M. Cruoly, supirieur
au Mans (t. VI, p. 267) : Pour les regles, elles ne
sont pas encore -n ktat d'etre montrees : nous y travaillons a cause de quelque occasion qui est arivee et
qui nous oblige d'y toucher; sit6t qu'elles seront comme
il faut, vous serez des premiers a qui nous les enverrons. ).
Le travail de retouches et de modifications se contmua an cours de I'anne 1657. On le constate sp6cialement par la correspondance de saint Vincent avec
M. Jolly, a Rome.
II lui ecrivait le 22 juin 1657 t. VI, p. 478' : a Je
vous remercie des avis que vous nous donnez par la
lettre adressee a M. Portail, dat6e du 22 mai, et de
I'attention que vons faites a tout ce qui regarde le bien
de la Compagnie, jusqu'aux moindres choses, qui est
un effet de 'esprit de Dieu, pour nous donner diverses
lumieres par votre moyen, comme il fait: dont son
saint nom soit bini n
An meme, il disait dans une lettre du 6 juillet 1657
ýt. VI, p. 490) : - Je vous mandai la semaine passee,
que je vous 6crirais aujourd'hui sur le sujet de nos
regles. Selon cela je vous envoie quelques nouvelles
observations que nous y avans faites, mises en ordre
par M. Portail. Je suis en Notre-Seigneur, etc. ,
Et quelques jours apres le 20 juillet 1657, il 6crivait
au mxme M. Jolly, a Rome (t. VI, p. 506 et 507 : ( J'ai
vu la lettre que vous avez ecrite a M. Portail au sujet
de nos rigles. Tant s'en faut que vous ayez mal fait
de nous en dire vos sentiments, que vous feriez une
faute de nous cacher les lumieres que Dieu vous a
do n6es, ou que vo usavez reques de personnes 6clair es,
soit sur cette matiere ou sur d'autres sujets. Je vous
prie done de continuer. J'ai pri6 M. Portail de vous
faire reponse. I1 est a Saint-Denis a pr6sent que je
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dicte ceci : mais je pense qu'il viendra assez tbt pour
vous 6crire par cette voie. ,
Il y avait encore des titonnements et saint Vincent
parlait de changements dans sa lettre du 7 septemM.. Jolly, a Rome 't. VI, p. 557 : ( Pour
bre 1657,
I'approbation des changements a faire a nos Regles, nous
avons plusieurs raisons que je ne puis 6crire, pour
lesquelles nous ne pouvons nous adresser a ceux que
vous marquez; et Dieu m'a mis une occasion en main
pour pouvoir recourir au maitre meme. Nous tacherons
de nous en servir. )
Et saint Vincent &crivait dans sa lettre du 5 octobre
1657, au meme M. Jolly, a Rome :t. VI, p. 602) :
( Je vous remercie des observations que vous m'avez
envoyees au sujet de nos Regles, avec votre lettre du
4 septembre : nous allons mettre en bon 6tat les mnmes
Regles pour les envoyer au plut6t a Monsieur le commissaire. n
Enfin le 17 mai 1658, M. Vincent adressa les Regles
de la Mission a tous les membres de la Congregation
par une lettre qui est plac6e en tete de 1'dition d6finitive. Le meme jour, il en distribua un exemplaire
aux Missionnaires qui 6taient presents, dans une reunion des plus touchantes.
Cependant il y eut encore une correction a faire
dans le texte distribu6 en 1658, c'est a 1'article 3 du
deuxieme chapitre. Et saint Vincent le fit remarquer
dans la conference du 7 mars 1659, oif il traitait de la
pratique de faire toujours et en toutes choses la volonte
de Dieu. II fit remarquer qu'au lieu du texte imprim :
o Que si plusieurs choses indiff6rentes de leur nature,
6galement agreables, se pr6sentent a faire en meme
temps ,, il faudrait dire : " si plusieurs choses indiff6rentes deleur nature, qui ne sont ni agr6ables ni d6sagr6ables, se pr6sentent a faire en m6me temps, alors il
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est a propos de se porter indifferemment a ce que l'on
voudra, (t. VIII, p. 375 . Telle est 1'histoire de la
redaction des Regles communes de la Congregation de
la Mission: on sent qu'on marchait au travers de difficult6s. On usa de longues reflexions et du contrble de
l'exp6rience pour r6diger le texte que nous avons;
quelques points furent passes sous silence, comme la
question des vceux qui fut l'objet de particulires d6liberations.
II
En outre des Regles ou Constitutions communes
publi6es du temps de saint Vincent en 1658, ii y a
d'autres Rgles, les Regles particuli bres ou Constitutions
sp6ciales concernant les divers offices de la Compagnie
et qui ont 6t6 r6dig6es et publiees depuis saint Vincent a mesure qu'on en sentait la n6cessit6.
Les plus importantes de ces Regles sont celles qui
concernent I'administration g6n6rale de la Compagnie
et qui, dans leur 6tat actuel, datent de 1668, huit ans
apres la mort du saint fondateur. On les d6signe
assez communement sous le nom de Grandes constitutions. En voici le titre : Constituliones quae superiorem
generalem totiusque Congregationis missionis gubernationem spectant. Elles ont douze chapitres et dans
l'exemplaire autographi qui date de 184 7 et qui est
entre les mains de chaque Visiteur, elles vont de la
page I a la page 122. Elles traitent des fonctions du
Superieur g6enral ainsi que de ses assistants et reglent
ce qui concerne les diverses assemblees de la Congregation.
En i665, M. Almbras avait soumis a l'archeveque
de Paris, Hardouin de P&rfixe, et fait approuver par
lui, le 17 aofit, une premiere redaction de ces Constitu31
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tions relatives au Superieur general et a l'administration de la Compagnie.
Mais, en 1668, les ayant soumises 4 l'Assemblee
g6nerale, elles furent modifi6es sur certains points.
L'Assembl6e ratifia alors la nouvelle redaction, le
"
1 septembre 1668, par l'acte suivant (traduction) :
( Nous soussignes, Pr6tres de la Congregation de
la Mission, reunis 16gitimement dans 1'Assemblee
g6nerale tenue a Saint-Lazare, avons lu attentivement,
examine mirement les Constitutions de notre Congregation, 6crites ci-dessus et qui nous ont ete pour la
premiere fois pr6sent6es, a nous r6unis en Assemblee
g6nerale; et nous les avons tres volontiers accept6es
au nom de toute la Congregation, ce i" septembre 1668. )
Suivent la signature de M. Alm6ras et vingt et une
autres signatures.

Le 15 octobre 1668, les notaires eccl6siastiques en
certifibrent exacte une copie faite sur l'original et le
24 octobre de la meme ann6e l'archeveque de Paris
approuva ces Constitutions avec les explications et les
modifications qui y avaient ktC apportees.
Les pieces relatives a tous ces details se trouvent
dans l'exemplaire autographib en 1847, p. 122-125.
Aux Grandes Constitutions se rapportent les Constitutions (( selectes , qui en sont comme le r6sume ou
comme le tchoix n des principaux points; ces Constitutions selectes ont une plus grande autorit6.
Ce sont, en effet, les principaux points de l'administration generale de la Congregation dont l'expos6
fut soumis a Rome sous le pape Clement IX. Celui-ci fit
examiner ces points des Grandes Constitutions par des
pr6lats des Congregations romaines, lesquels y firent
quelques modifications. Et apres lamort de ClmentIX,
son successeur Clement X, le 2 juin 1670, parle Bref
Ex injuacto nobis sanctionna par son autorite aposto-
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lique ce choix des principales regles d'administration
generale de la Compagnie. On les d6signe sous le nom
de Constitutiones selectae, et elles ont la valeur des
Actes du Saint-Siege. On les a dans le recueil des
Acta apostolica in gratiam Congregationis Missionis
Parisiis, 1876), p- 33.
Quelques autres points d'administration ont et&
r6gl6s par les papes Innocent XI, Clement XI et
autres, et par diverses d6cisions des Congregations
romaines.
Une Assembl6e generale de la Congregation ne
peut etre liee par les d6cisions d'une Assembl6e prcedente, car elle ne lui est pas inf6rieure; mais son
pouvoir est limite par les d6cisions pontificales et les
d6crets des Congr6gations romaines. Toute modification aux points fixes par les d6cisions des papes et les
d6crets des Congregations romaines devrait 6tre soumise a Rome. Rome, d'ailleurs, accorde volontiers ou
les approbations ou m6me les modifications a ses d&cisions pr6ecdentes, lorsqu'on les sollicite pour des
motifs fond6s.
Alfred MILsN.

II
L'OFFICE LITURGIQUE DE SAINT VINCENT
DE PAUL
Parmi plusieurs beaux ouvrages, entre lesquels se
trouve le Gallia christiana novissima, dont le savant
M. le chanoine Ulysse Chevalier, membre de 1'Institut,
a bien voulu, r6cemment, faire present a la bibliotheque de notre maison-mere a Paris, se trouvait un
important ecrit de sa< Bibliotheque liturgique -. C'est
I'ouvrage intitule : Poisie liturgique des iglises de
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Franceaux dix-septiýme et dix-hnitiemesicclesou Recueil
d'hymnes et de proses usitees a cette ipoque. (Paris,
Picard, 1913. In-8.)
Or, , la table des matieres, nous trouvons mentionnee la fete de saint Vincent de Paul avec l'indication
de cinq pieces liturgiques. Sont alors cit6es int6gralement les quatre hymnes encore usitees parmi nous,
celles des premieres Vepres, de Matines, de Laudes,
des secondes Vepres, et en outre la prose que nous
chantions ' lamesse au rite parisien Virum misericordiae.
M. Ulysse Chevalier, qui, pour toutes les pieces
liturgiques, cite 1'auteur, a mis a celles de l'office de
saint Vincent de Paul 1'indication ,, J. Richon (et
Benoit XIV) ),.
Nous croyons que cette indication est juste. Mais
qu'est-ce que J. Richon? et quelle part revient a
Richon, quelle part a Benoit XIV dans la redaction
de ces hymnes? Voila un problkme.
Nous ne le r6soudrons pas completement aujourd'hui : nous n'avons pas les donnees suffisantes. Nous
donnerons cependant quelques renseignements que
les circonstances permettront peut-etre de completer
plus tard.
Richon Jean) naquit a Paris le 5 aoit 1671. I1 fut
recu dans la Congregation de la Mission a Paris le
5 ao6t 1687. Il y mourut le g1juin 1755, apres avoir
rempli divers emplois importants, notamment celui
d'assistant du Superieur g6neral. (Voy. Circulairesdes
Supbrieursgneraux, t. I ' , p. 250, 364, 443, 512, 539 et
572.)

Nous transcrivons d'un volume manuscrit l'office du
bienheureux Vincent de Paul apprpuv6 pour Paris
en 1729. On verra dans quelle mesure s'en rapproche
I'office approuv6 a Rome en 1741 que nous avons
aujourd'hui dans notre breviaire.
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Voici d'abord l'ancien office de saint Vincent de
Paul, tel que nous le lisons dans un manuscrit, in-4
(22 sur 17 centimetres), aux archives de la Mission, rue
de Sevres, 95, a Paris.
OFFICE

POUR

LA FETE DE SAINT

VINCENT

DE

PAUL A LA MESSE ET A VEPRES
A LA MESSE

L'Introit, Job. 3r, 18, etc., 30o.
25.
Ab infantia mea crevit mecum miseratio, et de utero matris
meae egressa est mecum. Flebam super eo qui afflictus erat,
et compatiebatur anima mea pauperi.
Ps. 40. Beatus qui intelligit super egenum et pauperem; in
die mala liberabit eum Dominus. Gloria, etc.
Ab infantia.
Oremus
Deus qui ad evangelisandum pauperibus, derelictorum
infirmorumque miserias sublevandas, et ecclesiastici ordinis
decorem promovendum, filii tui spiritum in apostolica sancti
Vincentii a Paulo charitate, et humilitate suscitasti: ejus nobis
intercessione concede, ut a peccatorum miseriis sublevati,
eadem tibi semper charitate et humilitate placeamus.
Per eumdem, etc., in unitate ejusdem, etc.
L'Epitre
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Corinthios.
Misit me Christus evangelisare : non in sapientia verbi, ut
non evacuetur crux Christi. Verbum enim crucis, pereuntibus
quidem stultitia est:iis autem qui salvi fiunt, id est nobis, Dei
virtus est. Scriptum est enim: perdam sapientiam sapientium,
et prudentiam prudentium reprobabo. Ubi sapiens? Ubi
scriba? Ubi conquisitor hujus seculi?
Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi? nam
quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam
Deum: placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere
credentes.
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Quoniam et Judaeisigna petunt, et Graeci sapientiam quaerunt, nos autem praedicamus Christum Crucifixum : Judaeis
qaidem scandalum gentibus autem stultitiam : ipsis antem
vocatis Judaeis atque Graecis Christum Dei virtutem, et Dei
sapientiam : quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus : et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus.
Videte enim vocationem vestram fratres, quia ona multi
sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi
nobiles; sed quae stulta sua mundi elegit Dens ut confundat
sapientes, et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia;
et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus, et ea quae
non sunt ut ea quae sunt destrueret : ut non glorietur omnis
caro in conspectu ejus.
Le Gradsel, Ps. 77, 70.
Dominus elegit servum suum et sustulit eum de gregibus
ovium pascere Israel haereditatem suam.
V. "Pavit os in innocentia cordis sui, et intellectibus
manuum suarum dedurxit eos. Afleluja, Alleluja.
V. Qui major est in vobis fiat sicut minor, et qui praecessor
est sicut ministrator. Alleluja. Luc., 22, 26.
PROSE

Ito Doctor, et accipe,
Quid haec ferat sententia:
Prae victimarum adipe
Placet misericordia.
Viro misericordiae
Applaude nunc Vincentio,
Cujas non est memoriae
Nec operum oblivio.
E tot quae saeva pertulit,
Pauperie, vulneribus,
Et vinculis, hoc retulit
Ut mitis foret omnibus.
Num corde mitis humili
Plus potuit, simplicitas ?
Prudentianam utili
Incedens mitis caritas?
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Quacumque transit, animos
Devincit et trahit Deo :
Erroris quosdam, plurimos
Peccati solvit laqueo.
Unius loci spatio
Zelus ingens non capitur:
Quae non terrarum regio
Luce tanta perfunditur?
Nam quod genus malorum est
Cui non ardens occurrerit?
Quod operum bonorum est,
Cui dux, aut pars non fuerit ?
Flentum pater, tacentibus
Est lingua, caecis oculus;
Tutorem hunc parentibus
Ignotus, vocat parvulus.
Quot vitae suae prodigus,
E fauce mortis eruit !
Quot ditat! quamvis indignus
Cui nihil est, cunctis affluit.
Quantis crescit, hoc auspice
Regnum Christi successibus?
Vitae jus evangelicae,
Ipsis sequi dat rudibus.
Cleri mutatur facies :
Honorem nemo praeripit,
Aurum probatum septies
Sacerdos sanctus incipit.
Apostolorum aemulos,
Plebem docentum pauperem,
Cerne Christi discipulos,
Frugem ferentes uberem;
In fide sola divites,
Cum pauperes pauperibus,
Bonis, malis, jam coelites,
Docent uti terrestribus.
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Sed nec est optimatibus
Occlusum evangelium,
Vocatur a principibus

Vir sanctus in consilium.
In clero factus fugitur
Superbus ex ignobili:
Quam magnus, quem laus sequitur
Et sese putat nihili!
Deo sacrarum-virginum
Curam gerit vicariam :
Sed et sequentum Dominum
Novam gignit famitiam.
Has Christus in justitia
Et miserationibus,
Sponsat; has tegit gratia,
Bonis vovet operibus.
Solae, turbis in mediis,
In mundo,mundi nesciae,
Martham, Mariam sociis
Cura jungunt et requie.
Quin et mundi negotiis
Addictas ex officio,
Certis docet consiliis,
Mundi tolli contagio.
Dei gaudent et pauperum
Matronae, dici famulae,
Et caritatis operum,
Et pietatis aemulae.

Hos tulit fructus caritas,
Quae patiens aedificat:
Hinc prout esto,vanitas
Scientiae quae dimicat.
O quam omnem scientiam
Praecedis, Christi caritas!
O sola docta, quae viam
Pandis poli simplicitas!
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Haec a patre Vincentio
Utrique, fac, familiae,
Laus fit pro patrimonio,
O Christe, rexjustitiae.
Nori splendore radii
Dum rutilat Ecclesia :
Ad te laeti Parisii
Et omnis currat Gallia.
Amen.

L'tvangile, S. Luc 4,

16.

Sequentia Sancti Evangeliisecundum Lucam.
In illo tempore Jesusintravit secundum consuetudinemsuam
die Sabbati in Synagogam, et surrexit legere et traditus est illi
liber Isaiae Prophetae, et utrevolvit librum, invenit locum ubi
scriptum erat : Spiritus Domini super me : propter quod
unxit me; evangelisare pauperibus misit me, sanare contritos
corde : praedicare captivis remissionem et cccis visum; dimittere confractos in remissionem, praedicare annum Domini
acceptum, et diem retributionis. Et cum plicuisset librum,
reddidit ministro, et sedit. Et omnium in Synagoga oculi erant
intendentes in eum. Coepit autem dicere ad illos: quia hodie
impleta est haec scriptura in auribus vestris. Et omnes testimonium illi dabant, et mirabantur in verbis gratiae, quae procedebant de ore ipsius, et dicebant : nonne hic est filius
Joseph ?
L'Offertoire, Ec. 47, lo.
De omni corde suo laudavit Dominum et dilexit Deum qui
fecit ilium, dedit in celebrationibus decus et ornavit tempora
usque ad consummationem vitae, utlaudarentnomen sanctum
Domini.
La Secrete
Da nos, Deus,diligere decorem Domus tuae ;et agnum inviolatum quotidie in illa eo zelo ferventes offerre, quo sanctus
Vincentius, ad minora negligenda nulla, et ad majora suscipienda omnia clericalis ordinis officia exarsit ipse, et suis docilis praeceptis accendit. Per eundem Dominum, etc.
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Communion
Spiritus Domini super me : evangelisare pauperibus misit

me, sanare contritos corde;praedicare annum Domini acceptum, et diem retributionis.
Post-Communion
OREMUS

Vilem sibi fratribus utilem, tibi gratum, servum tuum Vincentium venerati; gratias tibi, Deus, Eucharistico egimus

sacrificio et convivio : da quaesumus, ut ejus intercessione, ac
imitatione, referamus hinc dictorum factorumque Christi tui
omnium memoriam semper praesentem, et opportunam
omnibus expressionem.
Per eumdem, etc.

in

A VtPRES

Les Psaumes
Dixit Dominus; Beatus vir; Laudate pueri; Qui confidunt;
Domine non est exaltatum...Comme au commun des confesseurs.
Antiennes
Paravit cor suum ut investigaret legem Domini, et faceret,
et doceret praeceptum et judicium,I Esd. 7, lo.
Ant.
Gubernavit ad Dominum cor ipsius et in diebus peccatorum
corroboravit pietatem. Eccl. 49, 4.
Ant.
OperaLus est bonum, et rectum, et verum coram Domino Deo
suo, in universa cultura ministerii Domus Domini. 2' Paral.,
31, 20.

Ant.
Elegit sacerdotes, sine macula, voluntatem habentes in lege
Domini, et mundaverunt sancta. Macchab. 4-42.
Ant.
Egressi autem circuibant per castella, evangelisantes, et
curantes ubique. Luc. 9-6.
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Petit chapitre. Job. 29, 11.
Auris audiens beatificabat me, et oculus videns testimonium
reddebat mihi, eo quod liberassem pauperem vociferantem,
et pupillum cui non esset adjutor.
Hymne
O qui, pauper homo divite de Deo
Factus, pauperiem divitias facis,
Terrenis vacuum quot locupletibus
Ditas, Christe, poli bonis?
In vili puerum stercore viderat
Obscuri tuguri sordidus angulus;
Quem mixtum populi principibus virum
Spectat regia civitas.
In te mnagnifici quale Dei stupens
Admiraris opus, cum proceres tua,
Vincenti, dociles jussa capescere
Cernis, votaque poscere!
At quam pauperibus laetior assides
Seu morbos animi, seu mala corporis,
Agressus, miserum non aliquod genus
Cura destituis tua?
Clero priscus honos redditus; unico
Virgo multa placens sponsa viro Deo,
Passim larga serens semina caritas,
Te laetantur adhuc duce.
Adstans ante Deum, nunc age jugiter,
Ut quae corde fluit simplice, caritas
Et servi melior quam Domini, tuos
Afflet spiritus et regat.
Qui semper pater est non sine illio,
Qui non inferior filius est patre
Qui natum sociat, cum patre, spintus,
Uni gloria sit Deo.
Amen.
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v. Dispersit dedit pauperibus.
K. Justitia ejus manet in saeculum saeculi. Psal. III, 9.
A Magnificat, I Machab., 14-14.
Ant.
Confirmavit omnes humiles populi sui, et legem exquisivit,
et sancta glorificavit.

En 1729, 1'archeveque de Paris donna son approbation a cet office liturgique dans les termes suivants
Supra scriptum de Beato Vincentio a Paulo Vesperarum
ac Missae officium legi, et judicavi decantari et recitari posse
in ecclesiis hujusce dioecesis, quibus Apostolico sanctificationis hujus servi Dei decreto licet publico cum festo ac officio
celebrare; si modo accesserit licentia Illustrissimi DD. Archiepiscopi Parisiensis.
Data Parisiis, die septima mensis Decembris anni Domini
millesimi septingentesimi vigesimi noni.
E. VIVANT, Can., CANTOR, Vic. Gen. Parisiensis.
T CAROLUS.
Arch. Parisiensis.

II
En 1741, a la place de l'office pr6c6demment
approuve en 1729, a Paris, un nouvel office fut
approuv6 a Rome, par ordre du pape Benoit XIV.
C'est celui que nous recitons encore aujourd'hui.
Voici les termes de cette approbation :
CONGREGATIONIS

MISSIONIS

Supra scriptum Officium proprium cum Octava, et Missa
item propria de sancto Vincentio Confessore, et Congregationis Missionis Fundatore, alias in sacra Rituum Congregatione sub die quinta Octobris proxime praeteriti ab Eminentissimo, et Reverendissimo Domino Cardinali Lercariorelatum,
ac nuper de mandato etiam SS. DD. Nostri Benedicti
Papae XIV, accurate recognitum. correctum, et in meliorem
formam redactum, idem Sanctissimus approbavit; atque, ut
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ab omnibus praedictae Congregationis Missionis. in eorumque
convictu, aut Seminariis degentibus, qui ad Horas Canonicas
tenentur, in posterum recitari, et Miisa. etiam a confluentibus
ad eorum Ecclesias, aut Capellas celebrari valeat, ad humillimas, iteratasque Superioris Generalis eju-dem Congregationis preces benigne indulsit. Hac die 20. Aprilis 1741.
F. J. A. Card. GUlAAGsI, Propraef.
Loco -t Sigilli.
T. Patriarcha Hierosolymitanus. Secret.

III
C'est 6videmment le precedent office, redig6 et
recit6 a Paris, qui a 6te pris pour base et qui a kt6
r6form6 a Rome. Ii faut convenir que la r6forme a ete
heureuse et l'am6lioration considerable.
Voici, par exemple, deux strophes, la premiere de
l'office de 1729, la seconde de l'office de 1741, exprimant la mime pens6e : la parent6 nous parait incontestable: on fera la comparaison.
Office parisien de 1729 :
Clero priscus honos redditus; unico
Virgo multa placens sponsa viro Deo.
Passim larga serens semina caritas,
Te laetantur adhuc duce.
L'office romain de 1741 rend la m&me pens6e,
presque avec les memes mots. Mais le sens est plus
clair :
Quantus nunc operum luce pates! Tuis
Christi sponsa nitet cultalaboribus.
Clero priscus honos, vivaque languidis
Exsurgit populis fides
Toute l'hymne qui commencait par ces mots 0 qui
pauper et qui commence aujourd'hui par ceux-ci Qui
mutare solet a 6t6 trait6e de la meme maniere.
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II en est de meme de la Prose desdin6e a etre chant.e
avant I'lvangile. La transformation et I'amelioration
ont-elles kt6 faites a Rome? nous I'ignorons; mais dans
I'office approuv6 par Benoit XIV il n'y a pas de prose.
Le lecteur comparera :
Dans l'office parisien de 1729, il y avait au debut
ces deux strophes:
Ito, doctor, et accipe
Quid haec ferat sententia :

Prae victimarum adipe
Placet misericordia
Viro misericordiae
Applaude nunc Vincentio
Cujus non est memoriae
Nec operum oblivio.

11 est difficile de ne pas reconnaitre dans la prose
riform6e le debut de la seconde strophe ancienne,
puisque la prose retouchee debute par ces mots :
Virum misericordiae
Templa sonent Vincentium.

On voit par ces exemples, la diff6rence qui existe
entre les deux r6dactions. Le rythme est le mme ; 1'ordre
des pensies est habituellement conserv6, la forme a 6t6
modifi&e notablement et certainement amblior~e.
Dans 'office approuv6 a Rome, il y a des lecons du
second et du troisieme nocturnes qui sont propres
pour le deuxieme jour, le troisieme jour et le sixikme
jour de I'octave lesquels etaient des jours libres.
Elles ont &t6, dans le second nocturne, tres ingenieusement et tres opportunement adaptees de la Vie de saint
Malachie, 6crite par saint Bernard, a la vie de saint
Vincent de Paul; et pour le troisieme nocturne, elles
ont kt6 prises de passages de saint Jean Chrysostome,
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de saint Augustin et de saint Grigoire oi ces saints
docteurs font 1'6loge de la vie apostolique.
La r6forme liturgique de Pie X, qui laisse dans
l'octave de la fete de saint Vincent quelques jours
libres de nouveau, rendra utilisables ces legons de l'ancienne redaction.
La fete de saint Vincent de Paul est naturellement
pour la Congregation de la Mission du rite double de
premiere classe avec octave. Notons qu'en cette ann6e
1914, un Propre national des fetes liturgiques ayant &et
obtenu pour la France, saint Vincent de Paul y a &td
inscrit, comme c'itait juste, et que sa fete, en France,
sera celebree du rite double majeur.
A. M.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
481. -

Ks. Wilhelm MICHALSKI, C. M., prof. Pisma

sw. w. Instytucie theol. ks. ks. Misyonarzy. Staroyt*e
dzieje Biblijne w swietle dokumentow najdawnigszych
WVschodu, z uwsglednieniem krytiki literackiej. - Krakow. Nakladem ks. ks. Mysionarzy. 1912. In-8 de
415 pages.
Ce lire ecrit en langue polonaise est de M. a Guillaume Michalski,
Pr6tre de la Mission, professeur d'Ecriture sainte & 'ecole de theologie
des Prtres de la Mission a Cracovie. 11 a ete public en 1912 I Cracorie. Son objet est indique dans Ie titre Les fails anciems de la Bible a
la ltauieredes dacumentsansiexs de POrientel selon lesregles de la critique
itttraire.
Dans lintroduction, P'ateur s'exprime ainsi : a I sagit de prouver
I'historicite despremiers chapitres de la Genese dont les recits sont vrais,
bien que racontes de fa*on familibre.
* J'ai erit ce livre pour repondre aux instances de mes auditeurs k
Funiversite Jagiellons Kim et en m'efforcant d'itre toujours conforme
aux directions de la savante commission biblique de Rome. .
Voici la table des matitres :
I. - Decouvertes operees en Orient, principalemnent en Palestine,
et leurs relations avec la Bible.
II. - Cosmogonie biblique ct babylonienne et leurs relations avec
les sciences naturelles.
III. - Le deluge d'aprbs la Bible et les onze chants de Gilgam.
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Tables ethnographiques de la genese; IX,
lumicre des documents de 1'Orient.
V. - Chronologie de la genese.
VI. - Epoque des Patriarches ; leur histoire.
VII. - Epoque de Moise et de Josud.
VIII. - Origine du Pentateuque; sa formation.
IV. -

8 ; XI, 32 a la

482. - The mystery of the saint Vincent de Paul,
Priestand Philanthropist,1576-1660. By E. K. SANDERS.
(Lemystere du saint Vincent de Paul, pr&tre et philanthrope, 1576-1660. Par E. K. Sanders.) Heath, Cranton and Ouseley, 16 s. net.
Voici comment le grand journal anglais le Times presente a ses lecteurs, dans son supplement litteraire du ii septembre t193, ce nouvel
ouvrage. Nous traduisons le ddbut de cet article.
- Ce livre n'est pas une de ces nombreuses et charmantes productions
inutiles, mi-historiques, mi-personnelles qui encombrent journellement
les rayons des libraires. Vincent de Paul, le genie religieux, le genie
pratique; l'organisateur qui s'apercut que l organisation sans.la chaxitt
etait stirile, et la charite sans l organisation impuissante; l'evocateur
d'une des plus nobles bandes de missionnaires dans son pays et a 1'etranger que le monde ait jamais vue; le createur des Filles de la Charite,
d'asiles pour les enfants-trouves, d'hBpitaux pour les galeriens; le philanthrope qui etait cependant un mystique vivant dans un royaume de
priere, Vincent de Paul a longtemps attendu un biographe, et par une
heureuse fortune vient de le trouver.
a L'auteur n'est pas du nombre de ces ecrivains a 1'affit de sujets sensationnels; elle semble, pour un lecteur ordinaire, avoir longtemps
medite son euv-re dans son cceur, et avoir trouv6 en elle-meme une
secrete reponse 'a 'esprit de Vincent. Miss E. K. Sanders posside le
talent de Pintuition spirituelle, et c'est un don reclam6 par son sujet
mmme, r4clame par tout le dix-septieme siecle, ce sikcle de disillusions
et de satietes, de conversions, de pccheurs et de satuts qu'ils suscitent.
C'est cette vitalite spirituelle qui rend le dix-septiemc siecle bien plus
interessant que le dix-huitiime siecle tant exploite, si radicalement terre
a terre en d6pit de ses sensibleries et de ses anecdotes amoureuses, sans
rien pour voiler ses scandales, avec pour patrons Voltaire, Rousseau et
les Encyclopedistes, au lieu d'un Pascal, d'un saint Francois de Sales,
d'un Bossuet, d'un Fenelon, d'un saint Vincent de Paul. x
Suit un tableau des oeuvres et de la personne de saint Vincent de
Paul oi I'on constate de la part mEme de ceux qui n'appartiennent pas
i la foi catholique une grande 6levatign d'idees et une vive sympathie
pourle saint si bienfaisant que fut saint Vincent de Paul.
483. - Dans l'importante collection a Les Saints n, publiee a Paris
par la librairie Lecoffre (rue Bonaparte, go) ont pris place les biographies
de saint Vincent de Paul et de Louise de Marillac qui ont un intiret
special pour les Lazaristes ct les Filles de la Charite.
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A I'occasion de cette publication qui devientd'une plus grandevaleur
a mesure qu'elle se complete, on a dit que le lecteur qui, comme cela
peut arriver quelquefois, ne trouverait sous sa main que des vies de
Saints, ce lecteur pourrait encore s'instruire presque suffisamment de
I'histoire en lisant dans leur ordre chronologique ces diverses biographies. Toutes ne sont pas d'egale valeur, mais plusieurs sont fort bonnes
et font connaitre avec le personnage, dans une assez bonne mesure,
l'epoque oil ii vecut.
On a bien voulu dresser pour nous la Table chronologique des biographies contenues jusqu'ici (1914) dans la collection K Les Saints
la
l;
voici.
LES SAINTS
(L'annie indiquie en marge est celle de la mort).
I. L'ANTIQUITE CHRtTIESNE

La sainte Vierge, par de la Broise.
66. S. Pierre, par Fillion.
66. S. Paul, par le R. P. Prat, S. J.
2o2. S. Iraene, par Albert Dufourcq.
258. S. Cyprien, par Paul Monceaux.
3a8. Ste H6ltne, par le R. P. Rouillon.
367. S. Hilaire, par le R. P. Largent.
373. S. Athanase, par I'abbW G. Bardy.
379. S. Basile, par Paul Allard.
397. S. Ambroise, par le duc de Broglie.
400. S. Martin, par Adolphe Regnier.
407. S. Jean Chrysostome, par Aimd Puech.
40o. S. Vitrice, par Vacandard.
42o. S. Jer6me, par le R. P. Largent.
430. S. Augustin, par Ad. Hatzfeld.
431. S. Paulin de Nole, par A. Baudrillart.
439. Ste Melanie, par Georges Goyau.
461. S. Leon le Grand, par Adolphe Regnier.
465. S. Patrice, par Riguet.
482. S. Sdverin, par Baudrillart.
489. S. Sidoine Apollinaire, par Paul Allard.
512. Ste Genevieve, par Lesetre.
542. S. Cesaire d'Arles, par Chaillan.
543. S. Benoit, par Roy.
545. Ste Clotilde, par Kurth.
587. S. Radegonde, par Kurth.
61o. S. Augustin de Cantorbery, par Brou.
615. S. Colomban, par Eug. Martin.
659. S. Eloi, par Paul Parsy.
666. S. Wandrille, par Dom Besse.
678. S. Leger, par Kamerlinck.
II. MOYEN AGE (692-1517)
690-72o. Ste Odile, par Welschinger.

755. S. Boniface, par Kurth.
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826. S. Theodore, par Marin.

867. S. Nicolas I., par Roy.
942.
968.
1024zo38.
0o54.
1072.

1170.
1178.
1224.

1231.
1252.
1270.

1274.

13o5.
1315.
i334.
1373.
1375.
r38o.
143i.

1447.
1455.
1494

S. Odon, par Dom du Bourg.
Ste Mathilde, par Hallberg.
S. Henri, par Lessre.
S. Etienne, roi, par Horn.
S. Leon IX, par Eug. Martin.
S. Pierre Damien, par Domn Biron.
S. Thomas Becket, par Mgr Demimuid.
Ste Hildegarde, par Paul Franche.
S. Dominique, par Guiraud.
S. Antoine, par Lepitre.
S. Ferdinand III, par Laurentie.
S. Louis, roi, par Sepet.
S. Thomas d'Aquin, par Mandonnet.
S. Yves, par de la Ronciere.
B. Raymond Lulle, par Marius Andre.
Ste Gertrude, par Ledos.
S. Brigitte, par Ageorges.
B. Urbain V., par Chaillan.
Ste Catherine de Sienne, par Ptrat6.
B. Jeanne d'Arc, par Petit de Julleville.
Ste Colette, par Pidoux.
B. Fra Angelico, par Henry Cochin.
.B. Bernardin de Feltre, par Flornoy.
II.

LES TrEMPS MOODERES (1517, etc.)

i535. B. Thomas More, par Henri Bremond.
x547. S. Gaetan, par le R. De Maulde La Claviere.
1556. S. Ignace de Loyola, par Henri Joly.
1572. S. Frangois de Borgia, par Pierre Suau.
1572. S. Pie V., par Georges Grente.
1572. Les Martyrs de Gorcum, par Meuffels.
i582. Ste Therese, par Henri Joly.
1584. S. Charles Borromee, par Leonce Celier.
i595. S. Philippe de Neri, par de la Rive.
r60o. S. Germaine Cousin, par Louis Veuillot.
1618. Bse Marie de 'lncarnation (Madame Acarie), par Emmanuel
de Broglie.
x622. S. Francois de Sales, par Amtedee de Margerie.
1640. S. Pierre Fourier, par Leonce Pingaud.
1640. Bse Jeanne de Lestonnac, par I'abhb Courard.
1640. S. Frangois Regis, par Vianey.
x66o. S. Vincent de Paul, par Emmanuel de Broglie.
166o. Vble Louise de Marillac, par Emmanuel de Broglie.
1680. Le Bx Pere Eudes, par Henri Joly.
169o. La Bse Marguerite-Marie, par Mgr Demimuid.
1716. B. Grignon de Montfort, par E. Jac.
1719. S. J.-B. de la Salle, par Alexis Delaire.
1783. S. Benoit-Joseph Labre, par Manlenay.
1787. Venerable Therese de S. Augustin, Louise de France, par
Geoffroy de Grandmaison.

1787.
1794.
185i.
x182.
x85 9 .
1865.
1876.
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S. Alphonse de Liguori, par le baron Angot des kouturs.
Les Bienheureuses Carmelites de Compiegne, par Victor 'ierre.
La VWnerable Anne-Marie de Javouhey, par I'abbc Caiiiard.
La Venerable Emilie de Rodat, par Ricard.
B. Cure d'Ars, par Joseph Vianey
La Bienheuteuse Mere Barat, par Geoffroydle Granlmaioun.
La Vinerable Catherine Laboure, par Edmond Craper.

Nous disions un peu plus haul que les Vies de Saints de la pr.sente
liste suffiraient a presque , k retracer I'histoire gendrale. Ellles ne sauraient, en effet, y suffire tout a fait et a elles seules. Les Saints interviennent dans l'histoire, mais ii est necessaire d'avoir la coniaissance
generale de 'histoire pourjuger de la place et de la proportion qu'il faut
donner au r6le qu'ils out rempli. Les Saints sont le , sel de la terre n
et la a lumiere du monde ; mais Ia lumiere suppose le monde qu'etfe
procurera le moyen de voir; le sel est un precieux condiment, mais s'il
n'y avait que le sel sur la table, le festin lui-m&me ferait evidemmnent
defaut : aussi en est-il pour Phistoire et pour la part a faire aux recits
edifiants que sont les Vie des Saints. L'experience le montre: combien,
par exemple, de lecteurs de la Vie de saint Vincent de Paul seraient
embarrasses si, apres qu'ils ont tu la biographie de ce saint, on leur
demandait une dissertation de quelques pages suria Ligue au temps de
laquelle naquit ie saint, ou bien sur les diverses periodes de la Fronde
au temps de laquelle il vecut, ou sur le traitr de Westphalie, base de
Forganisme politique de l'Europe moderne et qui fut conclir a 1epuque
de la vie du meme saint?
Cette connaissance des biographies de saints est un tres utile comtlu ment et un tres utile ornement des connaissances historiques gencrales :
mais il ne saurait les remplacer.
Une autre consideration est a faire B ce sujet. Suivant une formule
qui a ete remarquee en ces derniers temps, il y a a I'histoire partiate et
lhistoire vraie ; cette antithese est a retenir. L'histoire partiale n'e-t
pas I'histoire vraie, et c'est tromper le lecteur que de ne lui prdsenter les faits que dans un rccit partial. Eh bien, nous ne devons pas
supporter la partialite de 'historien qui ne s'arrterait pour I'histoire de
1'Eglise qu'aux faits dont ses adversaires veulent se faire une armnt
contre elle, la Saint-Barthelemy, les dragonnades, la condamnation de
Galilde, et autres evenements de ce genre; ainsi nous devons eviter la
partialiti en sens contraire et ne pas faire cotsister lhistoire de l'Eglise
uniquement dans les recits de Vies de nos Saints. L'Eglise n'est pas
comme un jardin oi n'ont fleuri que des saints; elle est une vaste terre
qui a ete plus d'une fois ravagee par de terribles tempetes : tempite doIctrinale comme quand au temps dArius, suivant un mot cdlebre, a le
t ;
monde se rIveilla un jour, rtonne d'tre, tout entier, devenu arien
tempete dans l'ordre de l'autorite, comme quand Photius et Michel C6rulaire entrainýrent loin de Rome un tiers du munde cliretien, 1'Orient,
qui n'est que tres peu revenu vers FEglise romaine; temp&te plus profonde encore quand au seizieme siecle Luther, Zwingle et Calvin entrainarent un autre tiers des chretitns, 1Allemagne, la Suisse, l'Angleterre
hors de la communion et des pratiques cathliques.
L'histoire gtnerale et l'histoire de l'Eglise snt coamme I'histoire des
diverses nations : elles ne doivent etre partiales ni par le blamne a friori
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ni par 'apologie a priori : ces doivent #tre vraies. Les repioches et les
louanges doivent naitre des faits eux.-mmes.
Le lecteur qui s'apergoit que, soit pour lui plaire, soit par crainte de
lui dcplaire, dans ]'etude generale des cvinements de I'Eglise, ou dans
I'tude de quelque partie speciale de ces evinements, on ne lui prisente
qu'un colt de l'histuire, cesse d'avoir confiance et ne croit plus bla vtri.t
des recits qu'on lui fait: et cela est fort grave.
II nous plait, certes, d'entendre dans les vies des Saints le r-cit de leurs
actes tour a tour heroiques ou gracieux; mais il faut y joindre le recit
des epreuves et des malheurs survenus dans PEglise, et, de temps a
autre, placer cela dans son cadre integral, suit pour I'histoire gienrale,
soit pour les histuires particulieres, si on vent avoir I' a histoire vraie ».

. 484. - Abouna Yacob, ou le Vinirable de Jacobis,
Scenes de sa vie d'apostolat racon .ies
par uX timoin,
Abba Tekla-Hamnanot, pritre catholique abyssin, confesseur de la ioi. S. 1. n. d. En vente a la procure des

Lazaristes, 95, rue de Stvres, Paris.
11 y a d'intressants details dans la preface de ce livre. II eit kt bun
qu'on indiquat aussi oh se trouve ie manuscrit et qui est le traducteur,
afin que F'ouvrage ait une vraie valeur historique que Pon puisse contrbler au besoin.

485. - Lucien MISERMONT, Pretre de la Mission. Le
Serment de Libertid-Lgalit et quelques documents ixndits des Archives du Vatican. Paris, Gabalda, 1914.
Tn-8 de Ioi pages.
L'auteur poursuit l'etude d'une question a laquelle ii s'est particulierement attach6. On salt de quoi il s'agit. Le serment i la Constitution
civile du clerg6, impose lors de la R6volution (1790), en France, itait
illicite et fut condamni par le pape. Un an et demi plus tard, c'est-.-dire,
apres la chute de laroyaut&, le io aofit 1792, c'est le serment de w liberteegalite n onu petit serment a, qui fut demand akla'place du premier; ce
dernier serment pouvait-on le preter? Telle est la question.
Nousavons deja ditun motde cette affaire danslesAAnales (tome LXXII,
annie 1907 ; page 457). Cela pourrait suffire. Mais le Superieur gindral
de la Congrigation de la Mission, M. Felix Cayla, et les Lazaristes
presents alors a Paris prirent position dans la question dn Serment, et
estimerent tous, comme M. Emery, ainsi qu'on le verra dans la citation
que nous ferons tout k I'heure, que ce serment etait licite. L'auteur du
livre que nous analysons, si nous te comprenons bien, estime, lul, qu'on
devait ne pas le preter.
II nous est done necessaire, afin que nous puissions appr6cier la con.
duite de noire Supirieur gendral d'alors et de nos confreres de Paris,
de nous arreter un peu A cette question.
Pour se renseigner d'une maniere precise sur les divers serments

ment & son correspondant), a cru qu llne renirrumait n - u tttr,
..
qu'on pouvait le preter dans les circonstances. C'est ici que M. Emery mentionnait le fait qui nous interesse specialement, quelle que soit I'appreciation qu'on portera ensuite sur ce fait.
aAinsi, icrivait M. Emery, ont pense le General de Saint-Lazare et tous
les Lazaristes. *
Ils n'etaient pas d'ailleurs les seuls : Ainsi ont pense, continuait
M. Emery, le Superieur de l'Institution et tous les Oratoriens qui etaient
demeures fideles, les Superieurs des seminaires du Saint-Esprit et de
Saint-Marcel; les Messieurs de Saint-Nicolas qui ont echappe au massacre de Saint-Firmin; le syndic de la facult6 et la tres grande partie
des docteurs de la maison de Sorbonne ; quelques ev ;ques restes &Paris,
comme Mgr l'eveque de Die, le doyen de nos eveques; et nous aussi
apres y avoir bien r~flechi, avons pens6 de m6me. La multitude de
pretres detenus aux Carmes et ensuite massacres raisonnait quelquefois
sur le serment. Le premier mouvement fut de le repousser; et ce premier mouvement a aussi 6t6 presque universel parmi ceux qui ont cru
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ni par 1'apologie a priori: elles doivent ttre vraies. Les reproches et les
louanges doivent naitre des faits eux-memes.
Le lecteur qui s'apergoit que, soit pour lui plaire, soit par crainte de
lui diplaire, dans I'etude generale des evenements de l'Eglise, on dans
P'etude de quelque partie speciale de ces tCvnements, on ne lui presente
qu'un cotd de 'histoire, cesse d'avoir confiance et ne croit plus . la výtite
des ricits qu'on uli
fait: et cela est fort grave.
II nous plait, certes, d'entendre dans les vies des Saints le recit de leurs
actes tour h tour heroiques ou gracieux ; mais il faut y joindre Ie recit
des epreuves et des malbeurs survenus dans I'Eglise, et, de temps a
autre, placer cela daus son cadre integral, soil pour l'histoire g~nirale,
soit pour les histoires particuliercs, si on vent avoir I' a histoire vraie .

. 484. - Abouna Yacob, ou le Venerable de facobis,
Scenes de sa vie d'apostolat raconties par un temoin,
Abba Tekla-Haimanot, pretre catholique abyssin, confesseur de la foi. S. 1. n. d. En vente a la procure des
Lazaristes, 95, rue de Sevres, Paris.
11 y a d'interessants details dans la preface de cel ivre. II eit itd bon
qu'on indiquat aussi oi se trouve le manuscrit et qui est Ietraducteur,
afin que 1'ouvrage ait une vraie valeur historique que 1'on puisse contr6ler au besoin.

485. - Lucien MISERMONT, Pretre delaMission.Le
Serment de Liberti-Agalitd et quelques documents inldits des Archives du Vatican. Paris, Gabalda, 1914.
In-8 de IoI pages.
L'auteur poursuit i'tude d'une question a laquelle ii s'est particuli&rement attache. On sait de quoi ii s'agit. Le serment a la Constitution
civile du clerg6, impose lors de la Revolution (x79o), en France, itait
illicite etfut condamn6 par le pape. Un an et demi plus tard, c'est-a-dire,
apres la chute de la royauti, leIo aoat 1792, c'est le serment de a libertegalite ,>ou ,petit serment n, qui fut demande
x
la'place du premier; ce
dernier serment pouvait-on le prter? Telle est la question.
Nousavons dejhditun motde cetteaffairedansles Amnaes (tome LXXII,
annie 907 ; page 457). Cela pourrait suffire. Mais le Supdrieur g6enral
de la Congregation de la Mission, M. Felix Cayla, et les Lazaristes
presents alors 1 Paris prirent position dans la question da Serment, et
estimerent tous, comme M. Emery, ainsi qu'on le verra dans la citation
que nous ferons tout . 1'heure, que ce serment etait licite. L'auteur du
livre que nous analysons, si nous le comprenons bien, estime, lui, qu'on
devait ne pas le preter.
II nous est done necessaire, afin que nous puissions appr6cier la conduite de notre Supirieur general d'alors et de nos confreres de Paris,
de nous arreter un peu I cette question.
Pour se renseigner d'une maniere precise sur les divers serments
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demandes pendant la Revolutin (il
yv n cut au moins cinq ou six), on
lira avec fruit l'ouvrage intitule les Serctnts pendant la Revolution par

l'abb MCeilloc, publie par les soins de 'abb lUzureau (I2Ia-, Paris,
Lecoffre).
Par ce a -etit serment . oh il n'etait plus question de la Constitution
civile du clerge, on s'engageait a maintenit de tout son poavoir la hberti
et l'egaitd, la skireti des personnes et des
oprories, el de mourir s'dl le
jallait pour [execution de la loi. Quelques jours apris, le 14 aout et le

3 septembre 1792, 1'Assemblee nationale decreta quels seraient ceux qui
seraient tenus i prter ce serment. Mais que failiait-il entendre par cette
libert et par cette egaliti? Peut-etre une liberte et une egalite purement
civile et qui n'etait que lexclusion du despotisme et des privileges de
quelques citoyens? Peut-etre une liberte et unesgalite subversives de la
societe et de la religion? De 11 vient que, suivant l'intcrpretation dounee,
surgirent deux opinions, l'une regardant ce serment comme licite, i'autre
leregardant comme illicite.
Mais que se passa-t-il alors? M. Emery, qui etait k Paris, le regarda
comme licite; ii le preta lui-meme et repondit que c'etait licite kceux qui
I'interrogeaient. D'autre part, les 6migres, en general, qui, eux, 6eaient
Sl'abri de I'autre c6te de la frontiere, criaient bien haut qu'il valait mieux
ronter surl'echafaud que de preter ce serment. L'abbe Maury devenu
archeveque de Cesaree et, i ce moment,
I'abri hors de France, itait
un des plus ardents. M. Emery lui 6crivit alors une lettre dont nous
transcrirons quelques lignes; eiles seropt pour Ielecteur 1'exposi de la
question (Vie de M. Emery, par 1'abbe Gosselin; in-8, x86t, t. 1, p. 312) :
SOn vient de m'envoyer, dit-il au prelat, copie d'une lettre que vous
aver pris la peine d'ecrire a un de nos Messieurs risidant dans leValais,,.
Cette lettre me met dans le cas de vous faire quelques observations.
a Vous y qualifiez bien durement le serment du 3 septembre (le serment de a librte-egalite .). Votre avis est qu'il est plus impie, plus perfide, tpus exicrable que le premier. Nous n'avons pasjuge ainsi h Paris.
La trts grande majoritC des plus savants et des plus vertueux ecclesiastiques qui sont encore dans la capitale, et qui ount cr devoir preferer
le service des fidles a la sftreti personnelle que donne la deportation
(on remarquera la leon que par cette rnflexion M. Emery faisait justement a son correspondant), a cru qu'il ne renfermait rien d'illicite, et
qu'on pouvait le priter dans les circonstances. *
C'est ici que M. Emery mentionnait le fait qui nous interesse specialement, quelle que soit I'appriciation qu'on portera ensuite sur ce fait.
aAinsi, 6crivait M. Emery, oat pens le Genteral de Saint-Lazare et tous
les Lasaristes. *
Ils n'6taient pas d'ailleurs les seuls : Ainsi ont pense, continuait
M. Emery, le Superieur de 'Institution et touslses Oratoriens qui etaient
demeuxis fiddles, les Sup&rieurs des siminaires du Saint-Esprit et de
Saint-Marcel; les Messieurs de Saint-Nicolas qui ont echappe au massacre de Saint-Firmin; le syndic de la facult6 et la tres grande partie
des docteurs de la maison de Sorbonne ; quelques eviques restes i Paris,
comme Mgr I'4ivque de Die, le doyen de nos eveques; et nous aussi
apres y avoir bien reflechi, avons pense de meme. La multitude de
pretres detenus aux Carmes et ensuite massacres raisonnait quelquefois
sur le serment. Le premier mouvement fut de le repousser; et ce premier mouvement a aussi &t6 presque universel parmi ceux qui ont cru
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ensuite que la conscience ne le defendait pas. Dans les derniers jours,
les sentiments se partagerent I mesure qu'on discutait, et une notable
partie, au jour de leur martyre, etait dans I'opinion qu'on pouvait le
pr&ter. Les ecclt-siastiques renfermes a Saint-Firmin, au nombre de
quatre-vingt-douze, parmi lesquels se trouvaient presque tous les docteurs de la maison Navarre, pensaient de la mime maniere. Je tiens ces
faits de deux ecclisiastiques echappes, 'un du massacre de Saint-Firmin, et I'autre de celui des Carmes.
* Il est cependant vrai que dans beaucoup de dioceses on repugne a
ce serment, et que les prktres qui Pont prite sont vus de mauvais weit
par une grande partie des fiddles. On assure que la plupart des eveques
dmport6s le bliment; ii en est cependant quelques-uns qui, avant de
partir, l'avaicnt prete eux-memes...
. Ce serment considreý en lui-meme, n'a aucun trait i la religion et
ne ptesente rien de mauvais. II semble meme qu'on pourrait le preter
dans un Etat purement monarchique. *
- On dit : Vous devez entendre les mots dans le sens de 1'Assemblee
et jurer conformement k ses intentions. Mais it est tris incertain que
I'Assemblee, en decrctant le serment, cut autre chose en vue et n'entendit pas la liberte et 1'egalite dans le sens expose plus haut (le sens
purement civil et politique). Nous avons pris la precaution d'interroger
sur cela les principaux administrateurs, qui tous ont assure qu'on
n'entendait et qu'un n'exigeait rien de plus. - Ainsi ecrivait M. Emery;
il disait avoir de ce qu'il affirmait de la sorte, une declaration authentique.
A cc sujet, Gosselin, le biographe de M. Emery, ecrivait (Ibid., p. 33o):
- La declaration authentique dont M. Emery parlait dans cette lettre
avait etc presentee par lui au greffe de Fofficier public le i5 mars 1793,
dans le but d'obtenir une interpretation legale du serment, qui eit encore
plus d'autorit6 que les rtponses verbales qu'il avait dejk revues a ce
sujet, avant de preter lui-mi-me le serment. Instruit que Gensonne,
ddputede la Gironde, avait dtC le rapporteur du dicret,et que par consequent personne ne pouvait mieux que lui en donner une parfaite
intelligence, il lui presenta par ecrit un commentaire du serment, en le
priant de vouloir bien dire sila pensee du lIgislateur y etait fidelement
representee. Voici le texte de cette piece :
. r. J'ai envisage et j'envisage ce serment comme renfermi purement
a dans 'ordre civil et politique.
a 2* J'entends par libertl en general tout ce qui exclut le despotisme
a d'un c6t6 et la servitude de 'autre; et plus particulierement, j'entends
a par liberti cet etat oi l'on est gouverne par des lois et non par des
a volontes arbitraires.
a 3" J'entends par egalite, premiirement la repartition des imp6ts
a entre les citoyens, en raison de leurs facultis, sans aucun privilege;
a secondement I'application des mimes peines aux memes delits, sans
a aucune distinction de personnes; troisiemement, le droit pour chaque
a citoyen d'aspirer et de parvenir aux dignit6s et aux emplois par le
a merite et les services, sans qu'aucun puisse en etre exciu souis le pr6e
a texte stulement de l'obscurite de sa naissance ou de la modicit6 de sa
a fortune.
a 4" J'entends par les lois dont il s'agit dans ce serment, les lois qui
a ont pour objet de maintenir la libette et 1'igalite ainsi entendues. *
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a Gensonni dcclara que le sens du serment avait etd pleinem•ii et
parfaitement rendu; et a la lecture du premier article: - J'ai envisage
, etj'envisage le serment comme renferme purement dans I'ordre civil et
a politique n, il s'etait ecrid avec ktonnement : a V a-t-il dune des pera sonnes qui elevent sur ce point quelques doutes? n
u Non content d'avoir obtenucette explicationde Gensunni, M. Emery
remit, an nom de ses confreres, ia 'officier public charge de recevo'r le
serment, une declaration qui renfermaittextuellementla meme explication, et pria 1'officier de lui en donner acte. Celui-ci, apres en avoir
conf.rf
avec le commissaire civil de la section du Luxembourg, accorda
sans difficulte a M. Emery l'acte qu'il demandait. n
Tel est le r6cit du biographe de M. Emery sur ce qui se passa au
sujet du serment de u liberte-egalitd .. Et vraiment on se demande
comment on peut blamer ceux qui, comme le Supericur general de SaintLazare et les Lazaristes alors a Paris, apres avoir eu de telles assu.
rances que rien de ce qui regardait la religion n'y 6tait vise, estimerent
que l'on pouvait prater ce serment.
II est evident que k1oh une autorit6, en avant le droil, aurait donn4
aux paroles du serment un autre sens, sens qui eait et oppose a la religion, on ne pouvait plus preter ce serment (affaire de Chambery). En
dehors de cela, il paraissait licite, et de fail, il n'a jamais edt condamne;
pourquoi, en le refusant, attirer sur 'Eglise de France de nouveaux
malheurs?
C'est alors que les intransigeants d'au delk de la frontiere, usant d'un
autre argument, une sorte d'argument de sentiment, 6crivirent qu'il
fallait neanmoins tenir bon parce que ce serment a repugnait n au pape
et a de graves personnages. Ainsi ecrivait de Rome Maury qui, plus
tard, devait moins se preoccuper de ce qui deplairait au pape. Tout
cela itait-il vrai? II y a lieu d'en douter.
Un confr&re de M. Emery, M. Giraud, qui etait lui aussi refugic a
Rome, 6crivit dans le meme sens que Maury, conseillant mnme ai
M. Emery de se rdtracter. Celui.ci refusa. C'est alors que, trks enniuye
3
de tout cela, il rdpondit le 21 avril 1793 une lettre oih on lit (Ibid., p. 26):
au
repugnent
Saint-Pere
notre
et
a Puisque la plupart des ev&ques
serment (c'est ce qu'on lui kcrivait), si aujourd'hui il fallait le faire,je ne
le ferais point; lesprit de notre Compagnie a toujours et de marcher a la
suite des eveques et de respecter leur autorite. Mais le serment est fait.
J'ai diff6er d'asseoir mon opinion, jusqu'k ce que je visse si on ne pouvait pas la fixer par I'autorite. Les ev6ques qui etaient a Paris furent
partag6s d'opinion; et, avant de pouvoir conferer ensemble, ils furent
obliges de sortir du royaume. II fallut prendre son parti, et nous le
primes au Seminaire qu'apris la plus mure et la plus sage deliberation.
Ceux qui disent qu'il fallait attendre le jugement du pape raisonnent
comme des hommes qui viendraient du Monomotapa; ii aurait fallu au
moins deux mois pour avoir une reponse de Rome, et le glaive 6tait
lev6 a Paris sur la tete des ecclesiastiques; il menacait de se promener
sur toutes les t&tes du royaume. Si le serment pouvait etre fait en conscience, il fallait done ne point tarder de le dire. P Aiasi raisounait, et
justement, il nous semble, M. Emery.
D'ailleurs, plus tard, Rome interrogee pour savoir s'il y avait lieu
d'exiger de ceux qui avaient prete le serment de a liberte-egalite o une
retractation, ripondit que non. Ce qu'ils avaient i faire c'etait ceci : i II
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suffisait que ceux qui avaient prit6 ce serment avisassent & leur conscience, parce que dans le doute on ne doit pas jurer; mais Ie Souverain Pontife n'ayant point prononce sur le serment lui-meme, nondum
frolato SanctitalisSuae judicio, aucune loi ne les obligeait a se zxtracter. i
Cette repunse est du a6 juillet 1794 (Collection gI6nrale des Brefs de
Pie VI, t. II, p. 492). Le cardinal Zelada, ministre du pape, avait
repondu dans le mime sens au mois de mai 1793. Cc sont li des rcponses
officielles.
La ligne de conduite eait done celle-ci : interroger sa conscience, car
la conscience prudemment formee, mime si elle est erronee, est la
regle immediate du devoir. Si done, apres avoir prudemment forme sa
conscience, on avail juge le serment licite et sion I'avait prite, il n'y
avait qu'k demeurer en paix. Si, au contraire, prudemment, on avait
juge en conscience le serment illicite, alors, si on 1'avait pret6, on avait
pechc en le pr&taut; et, si on l'avait refuse, on avait accompli ce quon
regardait comme un devoir, et ce qui etait devenu un devoir, et on en
avait acquis le merite; si, meme, on avait cru devoir mourir plut6t que
de preter ce serment- c'est le cas ds seurs d'Airas et des seus d'Angers- et qu'on eit agi en consequence, on avait le merite du martyre.
Dans la brochure dont nous rendons compte, I'auteur, en vue sans
doute d'attinuer le fait de l'accord de pensLes entre M. Emery avec le
Superieur general des Lazaristes et ses confreres,qcrit que c le geniral
de Saint-Lazare ne prkta point le serment et que vingt-deux sur trente
de ss confreres le refuserent 4galement P. Cettemanire deparler est-elle
tout faitexacte? Le Superieur general des Lazaristes n'eut pas i refuser
le serment de liberti-egalite que prescrivit la loi du 18 aout 1792, car
avant cette date il avait df quitter la France. Quant i ses confreres qui
a le refuserent egalement i, l'auteur donne comme reference la cote des
Archives nationales, S, 659o, alleguec dejk par M. Bretacdeau. Celui-ci,
trýs hostile, dans son livre (Vie de M. Rogue) au serment de liberte-egalite, &crivit a M. le chanoine Pisani, auteur des tres savantes etudes sur
cette dpoque de la Revolution; il cet it6 bien aise de s'appuyer sur son
suffrage. M. le chanoine Pisani n'y acquiespa pas. Voici la lettre qu'il
ecrivit a M. Bretaudeau (Archives de la Congregation de la Mission, i
Paris); i y dit en pariculier ce quest le document des Archives nationales, S, 65o :
9 mai 1g907 ou 1uo8].

c J'ai requ la lettre que vous m'avez fait I'honneur de m'ecrire, et jesuis tout dispos-ý k entrer dans votre sentiment, n'.yant sur toutes ces
questions d'autres desirs que d'arriver le plus pris possible de la virite.
a Le serment en question est une matibre sur laquelle le Saint-Siege
n'a pas, i ma connaissance, formulaune decision formelle. On a done
eta en droit de s'en tenirsur cc point an principe : a In dubiislibertas. »
Les uns ont pens6 qu'il 6tait plus parfait de le refuser; d'autres y oat vu
un moyen de rester en contact avec les ames et oat pens6 que cela les
autorisait k preter le serment de libertie-galit6. Ce serment coniportait-il,
comme vous le dites, a une adhesion absolue et sans restriction au liberalisme revolutionnaire a. Ceux qui ont envisage la question sons cet aspect

ont refuse le serment et its ont bien fait, puisque leur conscience ne leut
permettait pas de le faire. Mais vous avez certainement vu dans Ia Vie
de M. Emery que telle n'ctait pas 'interpr6tation universellement donnde
au serment; M. Emery explique ce serment asa maniere et Ie sens qu'i
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donne aux mots liberte et egalit6 n'est aucunement ceiui :lue d'autres
lui attribuaient; lui aussi etait couvert par sa conscience. En cette
matiere douteuse, chacun etait libre de penser ce qu'il voulait, en attendant que. Rome ait prononce. La faute qui fut commise fut celle de
ceux qui, n'ayant pas autorite pour le faire, pretendaient imposer par
voie d'autorite leur opinionaux autres ; its pouvaient essayer de lesconvaincre, mais n'avaient pas le droit de les contraindre.
a Les ivsques avaient ce pouvoir, sauf confirmation de leur jugement
par Ie pape; beaucoup en use-ent, bien qu'en sens divers; et partout
ois les eveques parlerent, on leur obeit presque sans exception. Ainsi le
serment, proscrit & Tarbes, etait recommande B Auch. Ailleurs les eveques ne prirent aucune decision et on resta libre.
a Que si, dans six dioceses, ii y a eu une unanimit6, au moins mora!e.
pour accepter le serment, il ne s'ensuit pas, B mon avis, que, dans les
cent vingt-neuf autres, on ait unanimement refuse de jurer. Le texte
prouve seulement que Mgr de la Luzerne 6tait, ou se croyait, renseigne
sur ce qui se passait dans les six dioceses; il n'y a pas lieu d appliquer
ici le principe : Qui asseritde uno negat de allero.
c Enee qui touche les Messieurs de Saint-Lazare, il me faudrait, pour
avoir une opinion personnelle, avoir trouve des documents probants;
or, je n'en connais ni dans un sens, ni dans un autre. La piece dont
vous me parlez (S. 6590) est relative, si je ne me trompe, a quelques
sujets qui furent renvoyes en 1791x cause de leur mauvais esprit, et qui
reclament contre leur expulsion afin d'avoir droit a la pension. Je n'ai
rien vu d'autre dans cc dossier; ii ne nous renseigne pas sur ce que les
autres sujets de la maison ont pu faire par la suite; sije me trompe, je
vous serais bien oblige de m'indiquer la rdefrence prdcise de la piece
cite i la page 170. - PISANI. )nLa correspondance, croyons-nous,
s'arrita li.
Nous nous sommes un peu longuement arrete i cette affaire, parce
<qu'on y est revenu dans plusieurs brochures et parce que, on l'avu, le
Supdrieur general de Saint-Lazare et les Lazaristes presents a Paris y
ont eu leur r61e et ont eu leur responsabilite, ayant tous eti d'avis qu'on
pouvait prater ce serment.
L'auteur du livre que nous r6sumons eut ite, lui, semble-t-il, dun
avis contraire, car il conclut que le pape fut a nettement contraire au
serment a. Nettement ronlraireau serment est une conclusion qui nous
paralt dpasser les donnees desdocuments allegues, surtout quand on sait
que le pape pousse & donner une decision sur la conduite k tenir s'y est
toujoursrefuse,et que, press6 parlesselantide condamnerceux quiavaient
pr&te ce serment, il n'y consentit jamais. Que le pape aai a rpugne a ce
serment a, c'est fort possible; les pretres y r6pugnaient aussi en France,
ne £ft-ce que parce qu'il etait un sujet de discussions. Mais que de
choses qui ripugnent, auxquelles ii faut, quand elles ne sont pas intrinsequement manvaises, se resigner et que, par prudence, il faut savoir
-accomplir, tout en s'y soustrayant si on le peut. Aussi quand M. Emery
dit que, puisque (a ce qu'on lui ecrivait) ce serment repugnait au pape.
si aujourd'hui ii fallait le faire, il ne le ferait pas : il avait raison. Car
il ne faut pas d6plaire & ses superieurs, autant que possible: or, ii lui
4tait aussi possible qu'& beaucoup d'autres, de passer la frontiere, et
alors il n'y avait plus de serment , preter; ii lui etait possible d'mmigrer,
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lui aussi. et de laisser ceux qui seraient restes en France, se tirer des
difficultes comme ils le pourraient.
II avait fait autrement. II avait cru qu'il ctait mieux pour un tlef,
comme il 1'Ptait au milieu du clergt a Paris, de rester k son poste, et
de guider aussi prudemment qu'il le pourrait les pretres qui l'entouraient.
C'est aiors qu'au milieu d'autres difficultis surgit celle du serment: ii
rcflichit, ii pria, ii se renseigna de son mieux et, cela fait, it decida
d'accord avec les pretres 6minents qu'il put consulter. II declara que
le serment de libert-6igalite ctait licite. 11 n'agit point par timiditl, car
il montra plus tard devant Napolkon qu'il savait avec courage dire la
vorit - il ne le fit pas non plus en homme irreflfchi, les details que n.,us
avons donnes le montrent abondamment.
Nous croyons donc, nous, que M. Emery, ainsi que le Supcrieur genet
ral des Lazaristes et les Lazaristes pr6sents a Paris qui partagerent son
avis, ont agi prudemment et sagement. Les raisons alleguees plus haut
et que nous avons citees, nous paraissent fondees et bonnes. Le pape
provoque h les condamner s'y etait refuse. Nous n'avons pas de raison
de cesser d'approuver le sentiment et la decision de M. Emery, ainsi que
de notre Superieur general et de nos confreres d'alors. Xous estimons
que ces hommes vendrables et estimables out eu raison de penser et de
juger comme ils lont fiit.

486. - La presse p6riodique dans les vicariats
apostoliques des Lazaristes en Chine.
Meme en Chine, apres un peu d'etonnement en prisence des nouveautis qu'ltaient alors les chemins de fer et le telegraphe, on s'y est
parfaitement habitu6 et on en profite. De meme pour la presse periodique et pour les journaux, desquels on peut dire ce que 1on a dit de
la langue, que c'est a ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur ,;
on ne peut pas supprimer les journaux, alors ne faut-il pas ticher de les
fa.ire contribuer au bien?
Les ap6tres actuels de I'Evangile ont pens6 qu'il le fallait faire.
Dans leurs vicariats apostoliques, les Missionnaires lazaristes ont cre,
diverses publications periodiques, en chinois, en latin et en frangais.
vx En chinois. II s'agit du Koang-i-lou (Bien public) cree a Tien-tin,
par M. Lebbe, lazariste. Nous 'avons mentionne deja avec plaisir dans
les Annales. C'est le plus important des journaux que nous allons
nommer : cela, par le fait qu'il est dcrit en la langue du pays et, de
la sorte, est a la portee du grand nombre des lecteurs, et aussi par le
fait de i'universalite de son programme. Les autres periodiques s'alimenteront facilement et utilement, croyons-nous, en puisant k cette
excellente source des renseignements et des etudes variees.
2* En latin. II s'agit du Bulletin religieux du vicariat apostolique de
Pao-ting-fou (Tche-ly central). Son titre est Mlcmoranda. Parmi les
pretres du vicariat, si tous ne sont pas familiarisis :igalement avec les
langues europeennes, tous le sont avec la langue latine : c'est pensonsnous, ce qui a fait choisir 1empioi du latin. II y a aussi des documents
cites en chinois. Sur la couverture on lit : Iste libellus non temporibus
determinatic prodit, sed quolies cumque id utilitas postularevidetur. L'expe-

rience se fera; il est a prevoir que ce bulletin religieux sera amene

-

49'

-

comme les autres publications de ce genre a paraitre a dates fixes; cela
satisfait davantage l'abonne. L'impression typographique est bonn ;
mais les epreuves, :a et l1, auraient eu besoia d'etre reluesavec plus de
soin.
3J En franfais. Puisque le franqais est

la langue

maternelle des

redacteurs de ces publications pdriodiques, on comprend que plusieurs
aient choisi facilement le francais. A Pekin cela ne peut qu'ctre parti.
culierement agreable a ia colonie francaise. C'est en franiais qt'au
Tche-kiang, depuis trois ans, se public le Petit nmessger de .'ing-Po, fort

utile et fort interessant; c'est en frangais aussi que parait
clBulletin
catholique de Pikin. Les catholiques de Pckin, qui ont cette grande
faciliti de posseder sous leur main l'imprimnerie de la mission se devaient
a eux-mnmes et devaient a F'importance du vicariat de la capitale de
creer cet organe d'apostolat.
La nouvelle revue, le Bulletin catholique de Pekin obtiendra ce double

resultat, detre des maintenant un moven de relations entre les diverses
parties de cet important vicariat, et de devenir pour plus tard une
source documentaire en constituant peu a peu les archives de la Mission.
Les r.umeros qui out paru sont d'une redaction interessante et varide.
Le Bulletin catholique de Pikin parait le premier de chaque mois, for-

mat in-8, de 40 pages par numero. Pour les abonnements, s'adresser au
a directeur de 1'imprimerie des Lazaristes, a Pekin ,. Le prix de 'abonnement est de 6 francs pour lEurope et pour les pays de l'Union postale.
Ces revues representent en Chine la mentalite des Europcens qui les
redigent et surtout le christianisme. A cause de cela nous nous felicitons de la tenue toujours tres digne que nous avons constatee dans ces
periodiques. Les nouvelles generales doivent etre toujours trbs sires;
les informations et les appreciations religieuses surtoutdoivent etre incon.
testables. Meme en se tenant dans ces limites-lR, la matiere ne fera pas
defaut.

487. - Impressions sur la philosopkie chinoise. Conf6rence faite t 1'Institut sup6rieur de philosophie de
l'Universite de Louvain, le 24 novembre 1913, par
Vincent Lebbe, lazariste, directeur des missions du
Extrait du tome III
Tch6-ly maritime (Chine). des Aunales de !Institut superieur de philosophie.
Louvain, Institut sup6rieur de philosophie, r, rue des

Flandres.
De cette tres interessante etude qui touche k lIhistoire et a Ia philoes conclusophie, nous citerons le passage suivant, oh sont rdsumnes les
sions :
t La pensee paienne se contenta de ces incoherences, de ces contradictions, ou tout au moins de ces imprecisions jusqu'au douzieme siele
apres Jesus-Christ. Au moins rien de ce que 'antiquite classique nous a
laisst ne permet de supposer le contraire. Durant ce temps, le peuple,
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qui ne peut se contenter de theories aussi etherees, donnait dans le
taoisme, puis' dans le bouddhisme, et les metlait A sa mesure : il en
naissait un Pantheon de genies etde Bouddhas, ajoutes aux sages canonises par les empereurs de dynastie en dynastie; des doctrines anciennes,
et du eonfucianisme m eme
il retenait sa morale et l'idie de Dieu, qui
planait etonn6e au-dessus et en dehors de ce chaos sans que I'on cherchit d'ailleurs le trait d'union on la solution logique de ce qui n'etait
un tourment de cons:ience pour persJnne. C'est cette curieuse mentalite religieuse, et rien moins que philosophique, qui a subsisti jusqu'a
nos jours et a forme le Ta.Kao, la grande religion, celle que les empereurs ont forgee en unissant violemment les trois courants ennemis
;Confucianisme, Taoisme, Bouddhisme) selon I'axiome celtbre: les trois
religions n'en font qu'une. m
488. - Della vita di S. Vincenso de Paoli... scritta
da Mons. Lodovico Abelly, vescovo di Rodez. Libri Itre.
Versione dal francese. Firenze, Tipografia arcivescovile, 1912. 3 vol. in-8.
C'est la traduction de la Vie de saint Vincent de Paul par Abelly. La
prdface ne donne aucun renseignement sur le traducteur.
A. MILON.

I.e Grant : CH. SCHMEYER.
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Ce numero sera principalement consacrd a la guerre qui
bouleverse IEurope. Toutes les preoccupations, en effet,
soit des Missionnaires,soit des Filles de la Charili sont
orientles vers ce sujet et on n'a refu presque aucune lettre
ou aucun rapport concernant un autre sujet et destine aux
Annales.
On voudra bien nous excuser de n'avoir mis ni gravure, ni carte dans ce numito: lesgraveurs qui travaillent
pour nos Annales sont mobilisis.

EUROPE
FRANCE
Nous donnons, sous forme de journal, le r6sum6 des
graves 6v6nements qui interessent plus particulierement la double famille de saint Vincent et qui se sont
accomplis depuis trois mois.
27 juitet. Ouverture de l'Assemblie ginerale. - Conform6ment aux constitutions, la Congr6gation a tenu
cette ann6e sa vingt-septieme Assembl6e g6narale.
La date de l'ouverture avait et& fix6e au lundi 27 juillet, lendemain de l'octave de saint Vincent. Toutes
les provinces 6taient repr6sent6es, la Perse seule ne
put envoyer que son visiteur. Les membres de l'Assemblee 6taient au nombre de quatre-vingt-dix-huit. Le
premier jour, on 6lut secr6taire, M. Villette, et assistant
de l'Assembl6e,M. Louwyck. Les membres de la grande
commission destin6e a examiner les postulata furent
MM. Meugniot et MWout, assistants, MM. Villette, Mac
Hale, Louwyck et Arrambari. Le soir de ce meme jour,
le Trbs Honor6 Pere Fiat fit part a I'Assembl6e des
d6marches qu'il avait faites aupres du Souverain Pon-
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tife pour obtenir d'etre dechargi de son office de
Superieur g6neral; il donna connaissance de la lettre
par laquelle le pape acceptait sa d6mission et chargeait
l'Assemblee de lui choisir un successeur.
28 juillet. - La journee fut consacr6e a rsfl6chir sur
la conduite que l'on devait tenir a la suite de ces
d6marches du Sup6rieur general.
29 juillet. -

L'Assembl6e se r6unit sous la pr6si-

dence de M. Forestier Leon, premier assistant; elle
d6cida d'acc6der aux d6sirs du Tres Honor6 Pere Fiat
et le bureau fut charg6 de porter cette decision A la
connaissance du venerable d6missionnaire; celui-ci avec
la simplicit6 d'un enfant vint remercier les membres
de 1'Assemblee et leur laissa comme supreme recommandation de maintenir exactement la pratique de la
sainte pauvret6.
Le TrisHonore PareFiat,n6 en 1832, 6tait entr6 diacre
dans la Congr6gation, le 26 f6vrier 1857; il fut successivement directeur au grand s6minaire de Montpellier,
sous-directeur du s6minaire interne, assistant de SaintLazare et enfin vicaire g6enral. II fut 6lu Superieur
general, le 4 septembre 1878; il a done conduit la
famille de saint Vincent pendant pres de trente-six
ans. Nous empruntons a la circulaire du Superieur
g6n6ral les notes suivantes concernant le Pere Fiat :
( II y a quelques mois, il atteignait les ann6es de
gen6ralat de notre bienheureux Pere, ce que n'avait
fait aucun de ses venerables pr6edcesseurs. Et vous
savez aussi bien que moi combien a 6t6 ficond ce long
g6n6ralat, combien, d'autre part, il a 6t- traverse de
rudes 6preuves et de dures souffrances. De septembre 1878 A juillet 1914, le nombre des mission
naires a notablement progress6, et celui de nos 6tablissements a suivi la meme proportion. n
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pour justifier la parole du Tres Honore Pere Villette
que nous venons d'entendre et pour donner un petit
apercu de l'6tat de la Compagnie : en 1878,ily avait
I 252 pr&tres, 54

6tudiants, 84 seminaristes, 622 freres

coadjuteurs, ce qui faisait un total de 2 112 missionnaires; actuellement (c'est-a-dire le 1" janvier 1914) il
y a 2258 pretres, 477 6tudiants, 262 s6minaristes,
742 freres coadjuteurs, ce qui fait un total de 3 739 missionnaires. En 1878, il y avait 6 &v6ques, ou vicaires
apostoliques; en 1914, il y en a 25. Le nombre des
6tablissements a suivi la meme proportion : 241 maisons en 1878, 393 en 1914 (nous appelons maisons,
meme les residences de Chine oi il n'y a qu'un confrere).
Continuons de citer la circulaire du Tres Honor6
Pere Villette : a C'est dans le cours de ces trente-six
ans que saint Vincent a 6t6 proclam6, a notre grande
joie, patron de toutes les oeuvres de charit6 qui se
rattachent a lui de quelque facon; que la fete de la
M6daille miraculeuse nous a 6t6 accord6e, et que la
Vierge de l'apparition a 6t6 couronn6e au nom du
Souverain Pontife; que nos deux bienheureux Clet et
Perboyre ont recu les honneurs des autels; qu'ont 6t6
commences les procks de b6atification du V6nerable
Mgr de Jacobis, de la Venerable Louise de Marillac,
de la Venerable Sceur Catherine, des VWn6rables
soeurs d'Arras, et des serviteurs et servantes de Dieu,
M. Francois et ses compagnons, M. Rogue, M. de
Andr6is, abbe Gh6bra Mikael, la soeur Marguerite Rutan, les sceurs Odile et Marie-Anne d'Angers, Ia
pieuse Mme £lisabeth Seton. Daigne Notre-Seigneur
permettre qu'h bref d6lai le proces de la Venerable
Louise de Marillac soit couronn6 de succes : ce serait
pour le coeur de Notre Tres Honor6 Pere Fiat et pour
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toute la famille de saint Vincent une si douce satisfaction!
a Ce n'a pas 6t6 une des moindres joies du g6neralat de Notre Trbs Honord Pere que les b6n6dictions
si abondantes r6pandues avec effusion sur nos missions de Chine, a la suite de la revolution antichr6tienne des Boxeurs, et la prosperit6 de nos ecoles apostoliques ouvertes en un certain nombre de provinces.
c Ces benedictions ne peuvent faire oublier les
6preuves : la mort violente de plusieurs des n6tres en
Chine et au Portugal, la fermeture de tous nos grands
et petits s6minaires, ainsi que de nos residences de
France, la ruine presque entiere de nos oeuvres au Portugal. ,
Continuons notre journal : Le 29 uillet, done, l'examen particulier allait commencer; le P. Fiat 6tait a
sa stalle; tout a coup il se leva, il rappela que c'6tait
une pratique enseignee au seminaire de demander
pardon de ses fautes quand on quitte un office; alors
il descendit de sa place, se mit a genoux et demanda
pardon des fautes qu'il avait commises, des scandales
qu'il avait donn6s a laCompagnie pendant ses trente-six
ans de gne6ralat; un tel discours, une attitude si
humble exciterent une 6motion g6nerale et cette emotion fut accrue lorsqu'on vit le v6nerable vieillard se
diriger vers la derniere place pour se mettre avec les
freres coadjuteurs; mais Mgr Crouzet se hita de le
prendre par la main et de le faire monter a ses c6t6s;
ce fut a grand'peine que l'on put reciter les prieres de
l'examen particulier.
Le jeudi 3o juillet fut une journ6e de prirre et de
r6flexion : il s'agissait d'elire le Superieur g6enral de
la double famille de saint Vincent et bien que les
bruits exterieurs fussent alarmants, on voulait cepen-
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On construisit done le mur destine a isoler l'Assembl6e; on constitua gardiens, MM. Gleizes et Coury.
Le vendredi 31 juillet, tous les membres communierent de la main du Trbs Honor6 Pare Fiat; ils se
rendirent ensuite a la salle de l'l6ection et y furent
enfermes avec le pain et l'eau traditionnels; M. Verdier fut d'abord elu secretaire de l'Assemblee; puis
chacun vint d6poser son bulletin de vote en jurant
devant Dieu qu'il choisissait celui qu'il croyait ktre le
plus digne; M. Villette, procureur g6n6ral, fut 6iu au
premier tour a la presque unanimit ; il n'assistait pas
a la r6union; quelques membres furent charges d'aller
lui annoncer le fardeau que I'Assemblbe venait de
placer sur ses 6paules; il fit son entree dans la salle;
le P. Fiat et le P. Villette se jeterent mutuellement
aux genoux l'un de l'autre et ce fut un spectacle touchant de voir I'ancien et le nouveau Sup&rieurs se
demander la binediction r&ciproquement l'un a
l'autre. L'Assemblke, puis la Communaut6 vint alors
rendre ses hommages a l'elu de Dieu en lui baisant la
main. La premiere visite du nouveau Sup6rieur general fut pour l'infirmerie, les chers malades que saint
Vincent appelait la benediction de saint Lazare.
Le Trks Honore PNre Villette est n6 en 1855; entr6
dans la Congregation en 1873, il fut successivement
professeur au Grand Seminaire d'Oran en 1877, superieur du s6minaire de philosophie de Solesmes
en 1886, vice-superieur du Grand S6minaire de Cambrai en z892, sup6rieur du meme seminaire en 1898,
procureur g6neral en 1903; des lors il devint comme
le bras droit du Tres Honor6 Pere Fiat, allant visiter
en son nom un certain nombre de provinces. Icoutons
maintenant le Tres Honor6 Pere Villette nous faire
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II m'a bien fallu, pour obbir A nos Constitutions,
courber la t&te sous la d4cision de l'Assembl6e g6n6rale, et accepter le fardeau qu'elle a plac6 sur mes
6paules. Qui vero electus fuerit, commissum suis humeris
onus... non renuet, ejus memor in cujus nomine gralam
habere debet electionem (Const., vu, 9). J'ai obei : que
Dieu me soit en aide ! Je vous en prie, Messieurs et
mes bien chers Freres,aidez-moi vous-memes aupres de
Notre-Seigneur et de saint Vincent a porter comme il
convient cette charge si lourde de l'autorit6 supreme
dans la Congr6gation; aidez-moi de vos pritres a
repondre a la confiance que l'Assembl6e g6nerale a
bien voulu me t6moigner. ,
Oremus pro Antistite nostroamilio; Stet et pascat in
fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui. La
f&te de notre nouveau Superieur gen6ral se cel6bre le
22 mai.
II fallait maintenant proceder a l'election des
assistants; cependant les 6v6nements ext6rieurs
s'6taient pr6cipites, I'Autriche avait d6clar6 la guerre
a la Serbie, le 28 juillet: la Russie d6clarait la guerre
a l'Autriche, le 31 juillet. On pr6voyait I'entrie de
1'Allemagne dans le conflit et par suite la guerre
europ6enne. On d6cida de proc6der a l'election le
lendemain soir.
« M. Alfred Louwyck, assistant de la Maison-MWre,
et M. Francois Verdier, Superieur du seminaire de
Noto, ont et6 ilus premier et second assistants;
M. Philippe Meugniot et M. Augustin Veneziani ont
6t6 maintenus dans leur office comme troisibme et
quatrieme assistants. M. Louwyck a 6t6 choisi pour
admoniteur du Superieur g6enral.
Sq Le mandat des deux v6nrables, raissioqnaires,
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M. Leon Forestier et M. Pierre Meout, n'a pas 6te
renouvel 6 , a raison de leur age avanc6. , Voici ce que
le Sup6rieur general ajoute a ce sujet : a Ce m'est un
devoir bien agr6able a remplir d'offrir a l'un et a I'autre
les remerciements de la Compagnie pour les services
tres precieux et tres apprecies qu'ils ont rendus comme
assistants a Notre Tres Honore Pere Fiat et a la Congr6gation tout entibre. Le v6ne6r doyen d'age et de
vocation de la Congr6gation, M. Forestier, continuera
d'6difier notre chore Maison-Mbre par sa haute pi6t6 et
son infatigable r6gularit6. M. M6out est assez vaillant
pour continuer de rendre a la Compagnie de bons et
loyaux services; je compte bien utiliser son experience
et les forces qui lui restent pour le plus grand bien de
la Congr6gation. )
A peine les 6lus avaient-ils prt&6 le serment constitutionnel qu'on apprenait la d6claration de guerre de
l'Allemagne a la Russie, la concentration des troupes
allemaudes a la frontiere et le d6cret de mobilisation
generale en France; on tint aussit6t une s6ance de
cl6ture, on signa les actes de l'assembl6e et on partit
comme on put. Toutes sortes de p6rip6ties attendaient
les confreres des provinces etrang&res dans leur retour
chez eux; mais enfin ils parvinrent a regagner leurs
maisons respectives, sauf M. Zdesar, de la province
d'Autriche, qui fut arr&t6 sur un bateau espagnol,
interne an chateau d'If et qui s'y trouve encore,
malgre toutes les d6marches qui furent faites pour le
d6livrer.
Dks le 3 aodt, le Tres Honor6 Pere Villette, ne pouvant encore se rendre a Rome, s'6tait fait un devoir
d'offrir au Souverain Pontife Pie X l'hommage de son
affection, de son devouement, de son ob6issance; nous
citons ici la lettre qu'il rebut de Rome en r6ponse a la
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sienne; on remarquera qu'elle est du 17 aout, c'est-adire trois jours avant la mort du pape.
N* 72974.

N Dal Vaticano, 17 aoat 1914.

( TRts RtViREND SUPERIEUR GENERAL,
a J'ai recu avec plaisir votre bonne lettre du 3 aoit
courant, et je me suis empress6 de remettre au SaintPere celle que vous avez eu a cceur de lui adresser a
l'occasion de votre 6lection comme Sup6rieur general
de la double famille de saint Vincent de Paul.
( Le Souverain Pontife a eu pour tres agr6able
l'hommage d'absolu d6vouement, de v6enration et de
soumission filiale que vous avez tenu a lui offrir au
debut de votre g6neralat, et il se plait a vous f6liciter
de I'importante charge qui vous a 6et confiee a la
presque unanimite des suffrages parl'Assembl6e reunie
naguere a Paris. I1 ne doute pas que, suivant l'exemple
de votre digne et venere predecesseur, vous d6ploierez
dans l'accomplissement de votre mandat tout votre
zele, votre d6vouement et votre prudence, en vue du
plus grand bien de la meritante Congregation de la
Mission.
( Implorant sur votre personne et sur votre ministere l'abondance des faveurs celestes, Sa Saintet6
vous remercie de cette protestation d'attachement et
d'ob6issance, adressee au nom aussi de toute la famille
de saint Vincent de Paul.
(c Comme gage de sa paternelle bienveillance, Elle
vous accorde de grand coeur a tous, a M. Fiat et a
vous en particulier le bienfait de la benediction apostolique.
« Avec mes felicitations et mes voeux personnels,
veuillez agrier, tres R6evrend Superieur g6enral,
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1'assurance de mes sentiments tres divou6s en Notre

Seigneur.
< F. D. Card. MERRY DEL VAL.
< Au Tr's Riverend M. I£mile Villette, Supirieur g'neral
de la Congrigationde la Mission, Paris.,

La guerre rendait le s6jour de la Maison-Mere difficile sinon dangereux pour les s6minaristes et les
6tudiants 6trangers; aussi les Hollandais, sous la
direction de M. Pumir, se r6fugierent a Wernhoutsburg

et les autres etrangers, a Dax, a Notre-Dame du Pouy;
cette derniere maison fut assez 6prouv6e au commencement des hostilit6s : il y eut une descente de police
et quatre confreres, deux Allemands et deux Autrichiens, furent internes l'un & Dax, les autres & Montde-Marsan, avec liberte cependant de se promener
dans les rues de la ville pendant la journ6e.
De leur c6t6, les soeurs de la rue du Bac prenaient
leurs pr6cautions; elles envoyerent les soeurs du Seminaire au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul; le voyage
fut pbnible et long, on fit des arrets dans la plupart
des stations; on arriva a toutes les heures du jour et
de la nuit; quelques soeurs furent m&me oblig6es de
marcher la nuit, le long de la voie, pendant 2 ou
3 kilometres, avec leurs bagages; enfin grice a la
clart6 de la nuit, a la complaisance d'un brave homme
et a la protection de la tres Sainte Vierge, on arriva.
Le Berceau fut heureux et honor6 de recevoir une
partie de la Communaute A laquelle il doit tant; les
soeurs du S6minaire furent logies dans le batiment
qui sert pour les retraites; d'autre part, les orphelines
se serrerent beaucoup dans leur quartier; elles evacuerent le rez-de-chauss6e et l'on put ainsi recueillir
cent-trente petites sceurs; ce sejour sera une bknedic-
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tion pourl'CEuvre du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul;

les petits bonnets attirent la curiosite des- Landais;
chacun fait ses reflexions sur le costume; tous admirent
celles qui viennent prendre 1'esprit de saint Vincent,

et se preparer a leur ministere de charit6; c'est un
spectacle edifiant de voir les petites soeurs se remplacer dans la chore maison natale de saint Vincent,
y baiser fort devotement la terre foul6e par notre
bienheureux Pere et prier avec ardeur pour l'iglise
et la France. Sans doute ce n'est pas le lieu b6ni oh la
Vierge a daigne venir et oi reposent les restes de la
ven6rable Mere; mais apres la chapelle de la rue du
Bac, apres celle qui contient les reliques de saint
Vincent, est-il un lieu plus cher aux Filles de la Charite que le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul?
2o aoit. -

Nous recevons la triste nouvelle de la

mort du Souverain Pontife Pie X, qui a rendu sa belle
ame a Dieu, ce matin A une heure un quart. Nous ne
pouvons mentionner ce decks sans rappeler tout ce
que ce bien-aime Pontife a fait pour la Congregation.
Un de ses premiers actes fut d'accorder une nouvelle
fete sous le titre de Patronage de saint Vincent de
Paul. En relisant les lecons de l'office de cette fete,
nous avons remarqu6 cette phrase qu'il est bon de
rappeler dans les circonstances presentes : ( Persoane
assur6ment n'ignore que la famille religieuse de saint
Vincent de Paul est toujours prete a secourir tous les
indigents, qu'elle assiste les malades dans les h6pitaux, qu'elle visite les prisons, qu'elle dirige des
6coles et qu'elle va sur les champs de bataille porter
aux combattants le double secours spirituel et corporel. , C'est sons le pontificat de Pie X que furent
sign6s les d6crets d'introduction des causes des soeurs
d'Arras (14 mai 1907), de la sceur Catherine Laboure
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(io ddcembre 1907), de l'heroicit6 des vertus de la

vinerable Louise de Marillac (9gi1), Cette derniere
cause semble marcher bien lentement, mais retenons
les paroles consolantes que Pie X adressait, en 19o7,
a la sceur Montesquiou : 4 Votre V6ndrable fondatrice
sera glorifi6e, vous pouvez en etre certaine. )
Quelques modifications ont &it introduites dans nos
deux Communaut6s par certaines r6formes de Pie X :
d6cret sur la confession des religieux et religieuses,
dont l'application a ete faite officiellement aux Filles
de la Charit6, duree des etudes theologiques port6e
a quatre annees, obligation du serment antimoderniste
pour certaines cat6gories, etudes h faire au seminaire
interne, voeux que I'on doit permettre a ceux qui sont
en danger de mort et qui n'ont pas encore accompli le
temps canonique, restrictions concernant les dettes
qui peuvent etre contractees par les communautes religieuses, regles plus sdveres pour la r6ception des
sujets. L'int6grit6 de la foi a 6et conservie par les
encycliques Pascendi et autres; la pri.re antique a 6t6
remise en usage par la pr6cieuse refonte du Breviaire;
nous r6citons plus souvent le psautier en entier, les
legons de la sainte Icriture, les belles messes du dimanche et du saint temps de careme. La Congr6gation s'etait fait un honneur, sous le P. Itienne, de
reprendre l'ordo pro clero romano; Pie X ne nous laisse

que les saints de l'Iglise universelle et nos fetes de
famille. Enfin ce pape de l'eucharistie a heureusement facilit6 la reception fr6quente et quotidienne de
la sainte eucharistie pour les grandes personnes et les.
petits enfants.
- Qu'op nous permette de rappeler, en terminant, les
paroles que Pie X a prononcies au sujet de la patrie
de saint Vincent de Paul, au consistoire de 1911,
devant des cardinau. de natiQnalites diffrentes:

-

504 -

ccQue vous dirai-je, chers fils de France, qui gimissez sous le poids de la persicution? Le peuple qui a
fait alliance avec Dieu, au baptistire de Reims, retournera penitent a sa vocation. Les m6rites de ses fils qui
prechent la verit6 de 1'vangile dans le monde entier
(et beaucoup l'ont scellee de leur sang), les prieres de
tant de bienheureux qui desirent avoir pour compagnons dans la gloire c61este leurs chers freres de la
patrie, la piit6 gen6reuse de tant de fid~les qui, a
force de sacrifices, ont maintenu la dignite du clerg6
et la splendeur du culte catholique et par-dessus tout
les gemissements de tant de petits enfants qui, devant
les tabernacles, r6pandent leurs ames en des priires
que Dieu lui meme met sur leurs levres, tout cela certainement attirera sur cette nation la mis6ricorde
divine. Les fautes ne resteront pas impunies; mais la
fille de tant de merites, de tant de soupirs et de tant
de larmes ne perira pas. Viendra un jour et nous esperons qu'il n'est pas eloign6, oix la France comme Saiil
sur le chemin de Damas, sera environn6e de la lumiere
d'en haut et entendra une voix qui lui dira: a Ma fille,
u pourquoi me persecutez-vous? ,, Et elle repondra:
a Qui Ates-vous, Seigneur? , et la voix poursuivra:
c Je suis Jesus que vous persicutez; il vous est disaa vantageux de regimber contre l'aiguillon parce que
« par cette obstination, vous vous ruinez vous-meme. »
Et elle, tremblante, 6tonnee, dira : a Seigneur, que
a voulez-vous que je fasse? " Et lui : « Levez-vous,
(c purifiez-vous des fautes qui vous ont souillUe;
cc r6veillez dans votre coeur les sentiments qui y sont
ccassoupis et le pacte qui nous unissait autrefois et
upuis, allez, fille ainee de l'Eglise, nation pridesa tinee, vase d'l6ection, allez porter mon nom, comme
(

autrefois, i tous les peuples et royaumes de la
)) (Acta Afostolicae Sedis, 1911, p. 657.)

( terre.
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Le 22 aout, un service solennel a ete chant6 a la
Maison-MWre pour le repos de 1'me du Saint Pere;
c'est la derniere grand'messe qui ait 6t6 cel6brie
jusqu'en ce jour a Saint-Lazare.
23 aozt. - Le Tres Honor6 Pere Villette annonce, a
l'examen particulier, que M. Milon a demand6 A etre
decharg6 de son office de secr6taire g6neral, qu'il
occupait depuis vingt-deux annees, et qu'il a rempli
avec une superiorite intellectuelle incontestable et un
d6vouement sans relache. C'est un devoir pour nous
de signaler ici les progres qui ont WtC r6alis6s dans
nos Annales, grace A l'activit6 de M. Milon.
Sa grande preoccupation dans le choix qu'il a fait
des lettres 6difiantes qu'il a cities, a &t6 de se conformer Ala recommandation de saint Vincent, rappel6e
par le P. Bor6 : a II ne faut rien citer qui ne soit
utile et v6ritable. , C'est A ce souci de l'utile que l'on
doit attribuer les nombreuses lettres provoqu6es par
M. Milon et renfermant des d6tails pr6cieux pour les
Missionnaires, les articles personnels sur divers sujets
comme (cA travers les tempetes ,, 6tude sur les diffe-

rentes vies de saint Vincent, etc. etc., et c'est A ce
souci du vrai que l'on doit ces notes bibliographiques
ou il mettait au point ce qui lui paraissait inexact, le
tout avec une plume tres alerte et une grande ind6pendance.
Precedemment, les Annales n'6taient guere qu'un
recueil de lettres 6difiantes, destinies A encourager
le zile (c'est du reste le sous-titre que les Annales ont
encore); M. Milon, sans negliger ce point de vue, qui
est le principal, a estim6 que les souvenirs historiques
pouvaient &tre6difiants et utiles Ala Compagnie; il les
a done rappel6s A l'occasion, suivant les circonstances
et d'une maniere fort heureuse; il a donn6 des ren-
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seignements sur les 6tablissements de la Congr6gation; il a reproduit de larges extraits des differentes histoires de la Compagnie; il a commenc6 ce
qu'il appelle les Anciennes Annales et qui sont le
memento d'une histoire de la Congregation, que tout
le monde d6sire et qui ne saurait &tre confide A de
meilleures mains qu'i celles de M. Milon; si l'on
groupe ces renseignements, extraits de journaux, de
revues, de livres, d'archives, articles personnels, notes
bibliographiques, table g6n6rale des Annales, on
sera ktonn6 de la somme de renseignements historiques
que renferme cette collection. M. Milon ne s'est pas
content6 de faire un r6pertoire historique; il a commence a signaler les actes du Saint-Siege qui concement la double famille de saint Vincent; il a reproduit les principaux pan6gyriques qui ont &tCcomposes
sur saint Vincent et sur nos deux martyrs; enfin il a
embelli les Annales de nombreuses vues, cartes, plans,
portraits.
La ne s'est pas bornee l'activiti de M. Milon : ii a
continu6 l'importante publication des notices ou relations abr6g6es de la vie des pr&tres, clercs et frires
de la Mission : cette collection, veritable martyrologe
de la petite compagnie, comprend dix volumes dont
le dernier s'arr&te 1 1887; il ne tient qu'aux confrbres
d'augmenter cette liste : soyons des saints et 6crivons
les notices des saints de chez nous. Mentionnons
encore les Mimoires de la Congregation en Chine qui
ont &t6 revus, corriges et continu6s.
Appel-6
continuer l'oeuvre de M. Milon pour la
redaction des Annales, je commence par m'excuser de
faire paraitre ce numiro en retard; la guerre, sans
doute, y est pour quelque chose, mais il serait inexact
de dire qu'elle est 1'unique cause du retard. Je m'efforcerai de rediger les Annales dans I'esprit qui a
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pr6sid6e leur fondation, m'inspirant des exemples de
mes prid6cesseurs et des instructions des sup6rieurs;
du reste, ce travail me sera rendu facile grace a la
commission des Annales qui a &t66tablie par le Tres
Honore Pere Villette, sous la pr6sidence de M. Verdier.
31 aoit. -

Les nouvelles de la guerre devenaient

inqui6tantes; nos troupes avaient df se replier sur le
sol francais; les Allemands s'6taient empar6s successivement de Liege, Namur, Louvain, Bruxelles, Malines; ils penetraient en France, s'avangaient rapidement vers Paris; d6ja le 3r, le general von Kliick 6tait
a Compifgne; Paris 6tait menace d'un siege. L'administration de la double famille de saint Vincent devait
se transporter en dehors de la capitale afin de continuer a diriger les oeuvres et les personnes; enfin, par
crainte du bombardement, on devait 6vacuer le plus
possible le camp retranch6 de Paris. Ce jour-la done
les s6minaristes et 6tudiants qui restaient encore a la
Maison-MWre furent dirig6s vers Dax.
Le soir du meme jour, le Tres Honore Pere Fiat,
accompagn6 de quelques confreres, partait pour Dax;
ce fut a grand'peine qu'on trouva de la place: on se mit,
de guerre lasse, dans un compartiment que 1'on disait
reserve et qui, en r6alit6, nous avait 6et reserv6 par la
Providence; mais voici qu'A Tours it faut changer;
c'est en pleine nuit, nous sommes encombres de bagages; I'un est sourd, I'autre est aveugle, un troisieme
se traine pOniblement; pas de porteur; un train passe,
il est complet; un autre suit, il est bond6; allons-nous
6tre obliges de rester l ? Nos bons anges ont pitie de
nous: un troisieme train est annonc 6 ; il y a de la place
dan.le couloir avec des petits enfants et degros chiens;
nous nous y installons, on dort sur les valises; le tris
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Honor6 Pere Fiat peut obtenir une chaise dans le
salon de premiere; mais, nouvel ennui, les voisins
ouvrent les fenetres et 6tablissent des courants d'air;
le bon M. Corv6e, qui ar6ussi a se glisser pres du Pere,
ferme complaisamment les fenetres; on les rouvre, il
les referme, on les rouvre de nouveau; M. Corv6e
explique alors que ce v6n6rable vieillard est 1'ancien

Superieur g6neral des Lazaristes et des Filles de la
Charite, qu'il a les bronches delicates ; on s'apitoie sur
le P. Fiat, un compromis s'6tablit, on place le Pere a
un endroit oi il ne peut plus sentir le courant d'air et
la paix est sign6e. Nous arrivons A Bordeaux, a huit
heures du matin, le train pour Dax est parti; le train
suivant ne part qu'i treize heures, nous allons dire la
messe chez les confreres et nous d6jeunons. Ce fut
providentiel: ce dejeuner r6tablit les forces du P. Fiat
qui, sans ce contretemps, n'aurait rien pris jusqu'a
Dax. On part a treize heuros, le train est d6mesur6ment long, la machine va avec une lenteur desesperante; on arrive a dix-neuf heures; pour comble de
malheur, personne ne nous attend a la gare; nos confreres viennent de recevoir une soixantaine de blesses
qu'ils n'attendaient pas. I1 faut done attendre a la gare
qu'une voiture se pr6sente; enfin voici la voiture
d6sirbe, fouette cocher, on est bient6t a Notre-Dame
du Pouy, c'est le port du salut.
l'r setpembre. - Le Tres Honor6 Pere Villette se rend

& Bordeaux avec deux de ses assistants, MM. Meugniot
et Veneziani, aiasique M. Milon. La trbs honoree Mere
Maurice est dans le meme train aves la seur PNnicot
et la soeur Ribiollet. Un certain nombre de confreres
sont partis dans toutes les directions. 11 ne reste, a
Saint-Lazare, que MM. les assistants Louwyck et Verdier, M. Cazot, procureur general, et quelques autres
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avec nos chers freres coadjuteurs n6cessaires pour le
service de la maison. A la Communaut6, la soeur Chesnelong, la soeur Froidefond et la sceur Vignancourt
assurent le bon fonctionnement de la maison de la rue
du Bac. On fait des provisions pour le siege, pas trop
cependant, parce que la loi ne permet pas les accaparements et parce que le frere Barat, qui 6tait 1l, en
i87o, se rappelle qu'on mit trois ans a consommer les
reserves. Pour parer aux effets des bombes, on installe
des extincteurs dans tous les corridors. M. Coste met
les archives en siuret6 et l'on attend tranquille et
confiant.
2 septembre. - On apprend que le pr6sident de la
R1publique a quitt6 Paris avec les ministres. Le gen6ral von Kliick est a Dammartin, a 25 kilometres de
Paris. Le g6neral Gallieni, en une proclamation breve
et 6nergique, rassure les Parisiens : c J'ai reju le
mandat de d6fendre Paris contre l'envahisseur, ce
mandat je le remplirai jusqu'au .bout. , C'est court et
bon; on se sent bien d6fendu; on a confiance dans ses
chefs, mais on a surtout confiance dans le bon Dieu et
dans la Vierge Immaculee. Si la France officielle ne
prie pas, on peut dire que tous les Francais et, en particulier les Parisiens, A quelques exceptions pros,
6levent leurs coeurs vers Dieu; depuis !e commencement de la guerre, il y a quelque chose de beau en
France; les soldats sont partis apres s'etre confesses
et, sur le champ de bataille, par une disposition providentielle de Dieu, qui sait toujours tirer le bien du
mal, les pretres sont meles aux soldats, comme le
levain a la pate; ils disent la messe devant les troupes
et ils les haranguent, ils les confessent sous les balles,
ils leur portent la communion dans les tranch6es; plus
de respect humain, on chante les vieux cantiques :
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(4Nous voulons Dieu ,, c 0 Marie, 6 mere ch6rie. ,
Ef pendant que les soldats fraternisent d'esprit et de
cocur avec les pr&tres, partout les 6glises sont envahies,
les prieres montent ferventes vers le Sacr&-Cceur, vers
Marie, vers saint Michel, vers Jeanne d'Arc. Les
communions sont frequentes et tous les soirs on est
fiddle au rendez-vous du chapelet r6cit6 devant le
saint Sacrement, pour les soldats qui se battent, pour
ceux qui sont morts au champ d'honneur, pour ceux
qui sont bless6s, pour leurs infirmieres, pour les
families d6sol6es et enfin pour que Dieu donne le
succes a nos armes.
Paris promet une basilique a Jeanne d'Arc; on fait
la procession des saintes reliques; la vieille cath6drale
est pleine et consid6rable est le nombre de ceux qui,
dehors, chantent le Credo et invoquent les saints de
France. L'heure est grave; le g6n6ralissime ne le
cache pas aux troupes; le mot d'ordre est vaincre ou
mourir. ( Au moment, dit-il, oi s'engage une bataille
dont depend le salut du pays, une troupe qui ne peut
plus avancer devra cofte que cofte garder le terrain
conquis et se faire tuer sur place plut6t que de reculer. ,
Alors se livre la grande bataille de la Marne; sera-ce
la d6faite et le siege de Paris? Sera-ce la victoire et la
d6livrance? Marie intervient en faveur de son peuple;
les pr&tres chantent : Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo,
gaudium annuntiavit universo mundo, et voici qu'une
grande joie est annoncee au peuple de France : la
bataille, commencee la veille de la Nativit6, est terminee le 12, fete du saint nom de Marie, par le recul
de l'ennemi; et c'est pendant l'octave de la Nativit6
que l'on entend pour la premiere fois le mot qui remplit tous les coeurs de joie : c Victoire ,.
Quelques jours auparavant, le 3 septembre, les cardinaux, r6unis en conclave depuis le 31 aoft, avaient 6lu
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Pape le cardinal della Chiesa, qui prit le nom de
Benoit XV. NIe
Genes, en 1854, le nouveau Pape fit
ses 6tudes au s6minaire Capranica, a Rome, et nos
confr&res de Monte-Citorio ont garde le souvenir de
son assiduit6 aux reunions de la conference qui se
tenait dans leur maison; il fut ordonn6 pretre, le
21 d6cembre 1870, et ce fut encore a la maison de la
Mission qu'il fit sa retraite preparatoire au sacerdoce;
Benoit XV le rappelait aimablement dans une audience
qu'il accordait a nos confreres de Rome, il y a quelques
jours; successivement secr6taire de la nonciature a
Madrid, puis minutanle de la secr6tairerie d'etat,
enfin substitut du cardinal Rampolla, il venait assidfiment a notre maison internationale, via san Nicola,
pour les r6unions du tiers ordre franciscain; il fut
nomm, archeveque de Bologne en 1907 et ce fut le
pape Pie X lui-m&me qui lui donna la consecration
episcopale; Mgr della Chiesa recevait ainsi de Pie X
la plenitude du caractere sacerdotal, comme il devait
recueillir apres lui la plenitude de la charge apostolique; il fut cr66 cardinal A la derniere promotion qui
eut lieu au mois de mai. Nous avons un Pape, malgr6
1'etat de guerre presque universel qui existe en Europe;
il est certainement providentiel que l'Italie ne soit pas
entree dans le conflit; que serait-il arrive dans l'hypothese contraire? Un des premiers actes du nouveau
Pontife a 6t6 de recommander dans le monde entier
des prieres pour la paix et d'adjurer les gouvernants
de se hater d'entrer dans des pensees de paix. Puisse
son appel etre entendu!
Ala premiere nouvelle de I'election de Benoit XV, le
Tres Honore Pere Villette se hata d'envoyer au Souverain Pontife un t6•1gramme par lequel il lui presentait
les hommages de respect religieux et de d6vouement
filial des deux families de Saint-Vincent; voici la
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r6ponse qu'il rebut imm6diatement : ( Saint Pere

Benoit XV, agr6ant, avec bienveillance, hommage filial,
d6vouement des deux families de saint Vincent de

Paul, leur envoie de coeur, a vous en particulier, benediction apostolique. Cardinal Ferrata. , Le Sup6rieur
general se propose d'aller offrir de vive voix ses
hommages an Souverain Pontife dis que les evene-

ments le lui permettront. Que Dieu conserve, b6nisse
et console celui qui est son vicaire sur la terre! Benedictus qui venit in nomine Domini!
9 septembre. - Son Em. le cardinal Mercier, revenant du conclave et du couronnement du Pape, nous
fait I'honneur de nous demander 1'hospitalit a5SaintLazare. D6ja, en se rendant a Rome, il s'6tait arr&t6
quelques heures chez nous et chez les soeurs, et ces
dernieres avaient e6t profond6ment 6difiCes de voir
cet illustre prince de l'lglise rester, une heure et demie
en priere, devant la vierge de la M6daille miraculeuse. Cette fois, Son Eminence s6journe plus longtemps chez nous; le soir apres souper, pendant le the
qui lui est offert dans son salon, il fait 1'eloge du nouveau Pape et de son secr6taire d'Etat, qui aiment
beaucoup la France tous les deux; il parle des malbeurs
de sa chere Belgique, qu'il est desol6 de voir si ravagee, qu'il est heureux n6anmoins de voir si noble et si
vaillante. II deplore la perte de la bibliotheque de
Louvain, qu'il avait contribu6 A enrichir de pr6cieux
manuscrits et d'ouvrages anciens. Son Eminence est
partie le soir du jeudi o1 septembre, dans un wagon
special que le gouvernement franqais a mis gracieusement a sa disposition pour le transporter au Havre.
Quelques jours apres, M. Louwick recevait la lettre
suivante :
(

Tardivement, mais de tout coeur je vous remer-
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cie de 1'hospitalit6 fsi aimable, si franchement bonne
que vous avez bien voulu m'accorder dans votre
sainte maison lors de mon passage par Paris. Je garderai de vos attentions a mon 6gard et de la vie si
6difiante, dont j'ai 6t6 l'heureux temoin, un fidele et
reconnaissant souvenir. Ma ville 6 piscopale a et& bien
6prouvee : je rencontre A chaque pas des miseres navrantes; mais notre population est calme et souffre
avec dignit6; elle ne demande pas la paix a tout prix;
mais elle attend avec confiance l'heure des mis6ricordes et, pour les auteurs des maux dont elle souffre,
celle de la justice. Agr6ez, je vous prie, etc.
u Cardinal MERCIER,
AiArchevique de Malines. n

Pendant que ces &v6nements se passaient a Paris, le
Superieur general profitait de son s6jour . Bordeaux
pour visiter les maisons des soeurs du Sud-Ouest en
compagnie de M. Meugniot, directeur des Filles de la
Charit6. Cette visite, ainsi que celle de la tres Honor6e Mere, fut une grande consolation et un pr6cieux
r&confort, en ces tristes temps, oi le soin des bless6s
demande des sceurs un d6vouement h6roique, le jour
et la nuit. II y a des maisons oi jamais les Sup6rieurs
majeurs n'etaient venus; aussi, n'6taient les horreurs
de la guerre, on benirait presque cette derniere de
procurer tant de bonheur; successivement Bordeaux,
Dax, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Orthez, Mont-deMarsan, Arcachon, Libourne, Chiteau-l'lveque,
Moissac, Carcassonne, Montolieu, Tarbes, Pau, Ance,
reCoivent la pr6cieuse visite. Partout le Sup6rieur
g6neral recoit des autorit6s civiles et eccl6siastiques
les temoignages les plus flatteurs pour ses filles; il
n'a qu'i les encourager, a les benir et souvent a mod6rer leur zble : du reste, cela n'est pas propre seule-
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ment a la partie de la France dont nous parlons; ce
t6moignage s'applique a toutes les soeurs, nous n'en
voulons pour preuve que ce mot de M. Buisson qui a
6t6 prononc6 dans une importante reunion de Paris :
< Les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul sont partout oh
il y a quelque bien a faire, sans choix, sans distinction, sans souci d'un labeur excessif, h6roiques dans
leur inlassable d6vouement. n I1 serait trop long de
raconter dans ses moindres d6tails le voyage du Trbs
Honor6 Pere Villette avec tous ses incidents; il y eut
mille petits ennuis que 1'on supporta joyeusement:
les trains n'ont pas toujours daign6 recevoir les
illustres voyageurs et il arriva que l'on rentra a la
r6sidence de la rue Pasteur a neuf heures du soir aprbs
en 8tre partis a sept heures pour un long voyage.
On nous prit quelquefois pour des suspects, car une
sentinelle vigilante interdit a notre automobile de
continuer sa route; le Sup6rieur general fut quelquefois oblige de coucher en dortoir comme au s6minaire
interne; un autre jour, il fut forc6 de demeurer quatre
longues heures dans une petite gare et, pendant ce
temps, la voiture, qui devait amener le Tres Honor6
Pere, faisait, quoique vide, son entree solennelle,
entre une double haie de soeurs et de personnes, au
son de toutes les cloches, etc., etc. 11 est vrai qu'on
est a la guerre.
En revenant de ces voyages, le Tres Honor6 Pere
Villette trouvait a Bordeaux une residence commode,
providentiellement dispos6e, tout pres de celle de la
tres Honoree Mere, non loin des ministeres avec lesquels il faut traiter quotidiennement, surtout a cette
6poque; de plus, des confreres aimables et toujours
prets a rendre service (le secretaire general en sait
quelque chose); aussi, la vie, au petit Saint-Lazare de
Bordeaux, fut comme au grand Saint-Lazare de Paris,
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une vie de parfaite r6gularit6 et d'exquise charit6.
Le Sup6rieur g6enral n'a pas manque, pendant qu'il
6tait k Bordeaux, de se rendre plusieurs fois chez nos
confreres de Dax et du Berceau. Sa premiere visite a
Dax donna lieu & une scine touchante, que l'on me
reprocherait de ne pas signaler dans les Annales: Au
caf6 qui suivit le repas, le P. Fiat parla a peu pros
ainsi, en s'adressant au P. Villette : " Hier encore je
vous considerais comme mon fils, et aujourd'hui vous
&tesmon Pere, mon Tres Honor6 Pere, et voila que vous
prenez possession de cette maison de Dax que j'ai tant
aimme; j'exprime le vceu que vous I'ayez toujours en
particuliere affection. Le Tres Honor6 Pere Villette
repondit en termes tres delicats; malheureusement,
pas plus pour ce toast que pour celui du P. Fiat, nous
n'avons les paroles elles-memes; le P. Villette dit,
entre autre choses, que si, lui, 6tait maintenant le
Pere de la double famille de saint Vincent, M. Fiat en
devenait le Grand-Pere, avec tous les privileges et les
prerogatives qui, dans les families, sont attribues aux
grands-peres; il ajouta qu'il voulait &trev6ritablement
Pere, mettant au service de la double famille de saint
Vincent tout ce qu'il avait de forces physiques, intellectuelles et morales; il dit qu'il avait confiance,
malgr6 les epreuves, parce qu'il avait 6te profondement 6difie de voir l'admirable piet6 et 1'union parfaite de tous les confrires de l'assembl6e, et parce
qu'il savait tous les confreres remplis de d6vouement
et prets a tous les sacrifices pour le seconder dans sa
lourde tiche; il termina en disant au P. Fiat qu'il
devait toujours se considerer comme 6tant chez lui
d'une facon particuliere a Notre-Dame-du-Pouy.
Terminons le compte rendu de ces deux visites en
disant que nos confreres de Dax et du Berceau ont
accueilli chez eux un certain nombre de blesses. Nous
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avons trouv6 dans le journal la Croix, a la date du
mercredi 16 septembre, les quelques lignes suivantes
extraites des notes de campagne d'un pr&tre infirmier: , A l'ambulance de Dax, chez les Lazaristes,
nous disait un m6decin du pays, nos blesses sont vraiment trop choy6s, les religieux eux-m6mes leur lavent
les pieds, et si vous voyiez en quel paradis ils sont
log6s!!
Le Tres Honor6 Pere Villette est rentr6e
Paris
pour la grande retraite qui a commence le 23 octobre
et qui s'est termin6e le jour de la Toussaint. La
guerre n'a pas emp&ch6 la meditation des grandes v6rit6s; elle l'a meme rendue plus facile par le souvenir
de tant de morts et de desolations qu'elle amine avec
elle. Sans doute tous les bruits du dehors ne mouraient
pas a la porte et quelque bulletin de bataille venait
parfois, dans un quart d'heure d'indiff6rence, nous
faire oublier Collet et Louis de Grenade pour nous
faire songer a nos confrbres qui ne peuvent faire la
retraite, aux soeurs qui sont priv6es du meme bonheur
parce qu'elles sont surchargbes de travail dans les
ambulances, aux soldats qui meurent par milliers dans
les tranchees; et tous ces bruits de guerre iendaient
notre retraite semblable a celle de 1636, telle
qu'elle est d6crite par saint Vincent dans une lettre
qu'il adressait a M. Portail, le 5 aoit de cette m&me
annee : < Paris, dit-il, attend le siege des Espagnols
qui sont entr6s en Picardie, la ravagent avec une puissante arm6e dont I'avant-garde s'6tend jusqu'k io ou
12 lieues d'ici, de sorte que le pays plat s'enfuit a
Paris et Paris est si 6pouvant6 que plusieurs de ses
habitants s'enfuient en d'autres villes. Le roi tache
n6anmoins de dresser une arm6e pour s'opposer a
celle-lI, les siennes etant hors ou aux extr6mites du
royaume et le lieu oi se dressent et s'arment les com-
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pagnies, c'est c6ans oi I'Itable, les bichers, les salles
et les cloitres sont pleins d'armeset les cours des gens
de guerre. Ce jour de l'Assomption n'est pas exempt
de cet embarras tumultueux : le tambour commence a
s'y battrequoiqu'il ne soit que sept heures du matin, de
sorte que depuis huit jours il s'est dress6 soixantedouze compagnies. Or quoique cela soit ainsi, toute
notre compagnie ne laisse pas de faire sa retraite. n
Ainsi faisions-nous, en 1914, pour imiter notre bienheureux Pere saint Vincent.

LES MISSIONNAIRES ET LA GUERRE
Un certain nombre de nos confreres et freres prennent part
Scette guerre soit comme aum6niers volontaires, soit comme
infirmiers et brancardiers, soit comme soldats. Nous donnons
ici quelques extraits de leurs lettres : ii n'est pas toujours
possible d'indiquer l'endroit oi ils se trouvent, parce que la
censure militaire s'y oppose; pour la mrme raison, des noms
propres ont di 6tre tenus secrets et certains details omis.
M. Duthoit a pens6 que la guerre 6tait une grande mission
pour laquelle le bon Dieu se chargeait des c6ermonies et illuminations et dodt le canon remplagait les sermons les plus
eloquents; il s'est done engagi malgrE ses soixante-trois
annres. Voici quelques passages de ses lettres.
i" septembre.

Arrives en pleine bataille, qui se poursuit sans
treve... nous sommes log6s au presbythre... Nous partageons les repas des officiers, qui sont parfaits,
comme les soldats d'ailleurs; on s'habitue au canon
qui tonne nuit et jour. A la grace de Dieu!
L'obeissance et le cort.ge de prieres assur6es font
toujours ma force... A distance, on ne peut se figurer
notre genre de vie... si nous n'avions pas trouv6 logement au presbytere, les officiers nous avaient offert
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de partager leur paille dans une grange; ce sera pour
plus tard.
Clermont-en-Argonne, 15 septembre.

Deo gratias! La Vierge puissante a sauvegard6 les
siens : Bombardement, incendie, famine, rien n'y a
fait. J'ai etd arr&t6 comme otage, menace d'etre
fusille... Visions d'horreur, mais ministere consolant!
Des morts de saints sur les brancards et les chemins!
Clermont-en-Argonne, 16 septembre.

Tous les blesses regoivent volontiers le pr&tre... Les
soeurs font face a tout : elles n'ont pas de sante et
pourtant ne succombent pas... Je reviens d'enterrer
les morts d'hier, on les met les uns sur les autres sur
la charrette et notre pr6cieux baudet les monte au
cimetiere... Quelle chose horrible que la guerre vue
de prs ! La ville a completement brile, apres le pillage complet et le bombardement; Chez nous, les obus
passaient tous au-dessus et n'ont ravag6 que les
asperges... Quel fructueux ministere nous avons ici!
J'espere enfin recevoir de Verdun des pains d'autel
pour la messe... En ce moment, le canon tonne a
Montfaucon.
Clermont-en-Argonne, 17 septembre.

On ne peut 6crire ce que nous avons vu et entendu
pendant les neuf jours de notre vie commune avec
les Allemands !... La ville est d6truite par les boulets

et surtout I'incendie aux neuf diximmes. La cause
premiere qui semble fortuite, une cheminee d6fectueuse, semble avoir et6 favoris6e ensuite par les Allemands, furieux de trouver le pays abandonn6... Les
caves de l'h6pital ont abrit6 le personnel de la maison
et 6migr6s... On est ivre de bruit, d'emotion, de pri-
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vations, mais quel ministere consolant! Les sceurs ont
resist6 par miracle aux fatigues de longs jours et de
nuits sans sommeil; elles ont nourri le pauvre monde
affole, avec des legumes cuits. On s'habitue peu A peu
au bruit du canon, au sang, aux blessures, aux cadavres, aux cris gemissants des malheureux blesses...
Tous r6clament mon ministere avec empressement...
Clermont-en-Argonne, 20 septembre.
Comme vous seriez" heureux, si vous pouviez voir
I'effet moral religieux de la cornette, de la soutane.au
milieu des troupes! soldats et officiers redisent leur
admiration en termes si expressifs que nous aurions
I'humilit6 incarnte ».
de l'orgueil, si nous n'6tions
Clermont-en-Argonne, X septembre.
... J'ai ete appele hier aux Islettes A 4 kilometres.
Cur6 et vicaire sont A I'arm6e, mais la le maire, catholique et 6nergique est rest6 et a sauv6 son pays du
pillage et de l'incendie. . Ici, le sous-prefet a dit A la
sceur superieure : t C'est vous que j'aurais di nommer
maire! , Je vous raconterai plus tard mon arrestation,
la nuit mortelle pass6e en otage,, pour trois coups de
fusil tir6s sfrement par les Allemands, suppos6 qu'on
ait reellement tire... la promenade dans la ville entre
deux soldats, fusil charg6, et oblig6 de crier devant
chaque porte ou fen&tre ouverte : a Ne tirez pas sur
les soldats allemands car c'est moi qui serais tuW. ,
Nous etions trois, un cultivateur et son fils qui venaient de m'amener des blesses; je les ai confess6s
tous deux et pr6pares a mourir, en me preparant moimeme. Un grand malade, la nuit, et un major moins
brutal m'ont sauve. Le matin, le cultivateur et son fils
ont 6t6 emmen6s et probablement fusill6s... Un soldat
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allemand est encore venu dire que j'avais difenduaux
soeurs de donner A manger aux soldats allemands!...
Or on avait pass6 la nuit autour de leurs blesses, et
les sceurs, a la cuisine pour faire des soupes... On est
A la merci d'un rien avec ces gens la!... Quelle vie!
Voir souffrir! Voir mourir! Et il faut informer les
families! On l'a promis.
Clermont-en-Argonne,

t5

octobre.

Oh! merci de votre bonne et r6confortante lettre!
.Cela fait du bien A tous, aux soeurs surtout. II faudra
que vous connaissiez personnellement sceur R..., la
Superieure. L'6tat-major est subjugu6, elle n'a qu'a
parler, elle sera signalee par eux au ic Bulletion des
Arm6es,. Il en est qui veulent pour elle la Croix
d'honneur. Le sous pr6fet a dit : a Cette Sup6rieure,
c'est un brave, c'est un homme. ,
Hier, journ6e d'6motion et de bonheur malgr6 tout.
Universe vie Domini, misericordia et veritas. Le bon
Dieu ne fait que b6nir! j'ai accompagn6 au poteau
deux soldats condamn6s a mort. Ils m'ont accept 6
avec empressement.
... Le trajet, 5 kilometres en voiture, avec deux
gendarmes d6licats, qui s'effacaient le plus possible
pour me laisser libre avec les condamn6s. Je les avais
confesses le matin, et les ai communi6s dans lavoiture
en priant pour eux. Ce sont des paiens de France, qui
sont morts en 6lus! Crinement et chr6tiennement, ils
se sont avanc6s vers le poteau : c'est impressionnant!
Tout se fait en silence. On leur bande les yeux, apres
que je les eus embrasses et fait baiser le crucifix.
Deux pelotons de douze soldats,choisisparmi les bons
tireurs, s'avancent sur deux rangs, comme des condamn6s a mort, chaque peloton a trente pas du condamn6; vis-a-vis, en amphith6~tre mille A douze cents
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soldats align6s en carr6 ouvert, regardant, I'arme au
pied. Les clairons sonnent aux champs! Le lieutenant
pale comme un mort, lMve son epee, les soldats visent
les condamn6s; il abaisse en silence son 6p 6 e, les condamn-s recoivent chacun douze balles au coeur; ils
tombent comme une masse. J'6tais genoux. Je me precipite sur les cadavres et je suis suir qu'ils vivaient
encore. Je leur ai fait l'onction sur le front : ils ont
ouvert encore la bouche... Les soldats d6filent en
silence devant les cadavres, les majors vont les examiner, les fosses sont pretes, on les enterre sur
place.
... Le dimanche, je pr&che a la messe militaire devant tout 1'etat-major et la chapelle comble: chants et
musique par des soldats et souvent au bruit du canon
de la ligne de feu.
... Je voulais reporter a la tres Honoree Mere son
crucifix, si souvent bais6 par des levres sanglantes,
mais mon compagnon , d'otagerie , me disait si bien:
< Laissez-moi le bon Dieu pour mourir , que je le lui
ai donne.
Clermont-en-Argonne, 24 octobre.

Merci, merci de votre bonne et affectueuse lettre,
elle ranime le courage de toute la maison. Nous avions
1'Pme triste tous ces jours-ci, un obus avait du meme
coup, dans une tranchee, tu6 quatre soldats en en blessant six : deux de ces blesses sont morts chez nous.
Cette nuit, c'est bien pire, on est exc6d6, jusqu'a
minuit, on a d6shabille, alit6, pans6 quatorze blesses
et, ce matin, je viens d'aller avec le gen6ral enterrer
quatorze soldats. Done voill vingt-huit hommes hors
de combat par un seul obus, tomb6 juste au milieu
d'eux, au moment oit dans une tranch6e plus large, ils
prenaient leur repas.
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Le colonel a parle devant les corps i la fosse, et
moi 1'6glise, au milieu des ruines, et a chaque instant,
les grosses pieces nous faisaient trembler malgre nous.
J'avais heureusement port6 tout ce qui etait necessaire
pour la ceremonie. Un sergent, PNre de la Congregation du Saint-Esprit, m'a servi d'enfant de choeur.
Ce sont ces morts subites, foudroyantes, qui nous
attristent. Tous ceux qui entrent chez nous meurent si
bien! Je vais enterrer un sergent parisien, qui me
disait : u Surtout, avertissez-moi du danger, ne me
laissez pas mourir sans sacrements. » Je lui ai tout
donn6 aussit6t, heureusement, car il vient de mourir,
pendant que j'6tais a N... Ce sont des pr6destines!
Ils ont tant souffert ! Il nageait dans son sang, crible
d'eclats d'obus! Quele horrible chose que la guerre !
L'intefisit6 morale de notre vie fait qu'on oublie son
corps, mais le bien fait aux ames, le bon Dieu reprenant sa place, consolent largement. Les blessures du
corps de ces malheureux, ce sont des benedictions
cruelles, mais certaines. Que vous jouiriez pour les
Ames et pour la religion, si vous pouviez 6tre t6moin
de ce spectacle!
Laissons maintenant

parler de plus jeunes

aum6niers

volontaires : M. Thbveny, qui vient de taire son siminaire a
Saint-Lazare.

8 septembre.
Veuillez, je vous prie, nous recommander tous deux
aux prieres de la Communaut6. Depuis quelques jours,
la Providence nous a s6par6s : Je ne sais ce qu'est
devenu le bon M. Duthoit. Par deux fois, il s'est trouve
en certains petits pays qu'on bombardait, assistant
nos pauvres blesses. Dans une petite ambulance de
campagne, il en est passe jusqu'a mille six cents.
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Comme ces pauvres enfants nous accueillent! Plaies
horribles du corps, qui sont la sant6 de 1'ame ! Nous
avons eu quelques journees extremement chargees...
L'on reste quelquefois une journie entiere sans
manger, faute de temps et de vivres. Malgr6 tout, la
sant6 est excellente... Hier, gros succes de notre c6td...
Nos bless6s sont admirables! II est tres rare d'entendre une plainte. Nos soldats nous regardent comme
leurs freres. Nous vivons leur vie. Merci encore pour
la faveur exceptionnelle d'avoir &td choisi.
2 octobre.

Je viens vous demander le reconfort de vos prieres
et de celles de nos confreres. Depuis notre d6part, la
Providence a eu pour nous les attentions les plus
delicates. C'est au point que nous sommes devenus
tous deux des , fanatiques de la Providence ,.
J'aurais aime vous le prouver point par point. Mais
il faudrait 6crire certains details qui compromettraient
fort 1'arriv6e i bon port de ma lettre.
Qu'il me suffise de vous dire que la presence de
M. Duthoit dans 1'h6pital d'un petit pays tenu par nos
soeurs a sauve cet h6pital, alors que tout le pays a 6t6
incendid par les Allemands. Mon cher confrere et nos
soeurs ont v6cu neuf jours d'angoisses extremement
penibles. M. Duthoit devait 6tre fusille... On 1'a promen6 a travers les rues du bourg et forc6e crier. c Ne
tirez pas sur les soldats allemands car c'est moi qui
serais tu6. n Un gros obus a la picrite est tomb6 dans
lejardin, a 20 metres de lui, faisant a sa soutane une
plaie en seton dans la region abdominale. Si l'6clat
avait eu ou 2 centimetres d'6cart en plus mon cher
confrere 6tait eventr6. Une preuve de la protection
toute sp6ciale de Marie Immacule pour ses enfants,

-

524-

c'est que l'h6pital n'a tic nullement endommag6, alors
que les maisons avoisinantes ne sont que ruines.
Je n'ai pas connu tous ces dangers. Je suis une
sorte d'aum6nier bourgeois, toujours se tenant . 4 ou
5 kilom-tres des batailles, qui n'a jamais vu tomber
les obus a moins de too metres, operant dans des
halls de gares, des granges, des 6glises, des maisons,
ou encore a d6faut de tout cela, sous la tente tortoise.
C'est tout a fait providentiellement que j'ai abouti a
l'ambulance no 8 du io' corps d'arm6e, car elle est
une des rares qui ne compte pas de pretres au nombre
de ses infirmiers brancardiers. Et pr6cis6ment c'est
celle qui fonctionne le plus. La semaine pr6c6dente,
nous avons recu plus de onze cents bless6s en trois
jours. II m'est arriv6 d'en confesser et administrer
plus de soixante par jour.
C'est une sorte de mission militaire 4 grand rendement. C'est le bon Dieu qui la pr&che a grands coups
de canon et de mitraille. Nous n'avons qu'a confesser.
Et je vous assure que rien n'est plus facile et plus consolant. Le c6t6 rude de notre ministere est de s'habituer a regarder sans sourciller ces plaies et ces delabrements horribles, qui cependant ne suscitent, pour
ainsi dire, aucune plainte. Nous avons v6cu, au commencement, des jours bien douloureux et tristes: lors
de la reculade. Depuis dix jours, nous sommes stationnaires et les gens les moins avances de toute l'arm.e.
M. Duthoit est en pays connu, puisqu'il y avait donna
une mission il y a trois mois.
THEVENY,

Aumdnier militairs.
Apres les aum6niers en titre, ecoutons ceux de nos confreres qui, sous le nom plus modeste de brancardiers, remplissent cependant un ministire a peu pres semblable:
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Lettre de M. Paul BARBET, pritre de la Mission, h
M. VILLETTE, Supnrieurgineral.
28 septembre 19t4.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre binediction s'il vous plait!

Cette journee est la plus heureuse de ma courte
campagne, j'ai pu dire la sainte messe ce matin pour
la premiere fois depuis mon d6part de Bordeaux et ce
soir se pr6sente une occasion de vous adresser I'humble
hommage de mon profond respect et de ma filiale
soumission. J'avais 6t6 bien prive, hier 27 septembre,
de ne pouvoir dire la messe; mon sacrifice et vos
bonnes prieres m'ont valu la double joie de ce jour.
Nous sommes en pleine bataille, notre division est
au centre des operations et chez nous comme a droite
a gauche, le canon gronde, la fusillade cr6pite, tandis
que sur nous les obus allemands tombent et &clatent;
nous en ramassons les eclats tout brdlants. Jusqu'i ce
jour, malgre douze fois vingt-quatre heures passkes sur
la ligne de feu, je n'ai pas eu la moindre 6gratignure,
mais je suis fort fatigu6; veuillez obtenir du bon Dieu
que je puisse durer jusqu' la fin de la guerre, car
malgr6 mon indignit6 et mon insuffisance, chaque
jour me fait toucher du doigt 1'utilite, la n6cessit6
meme du pr&tre au milieu des soldats, sur la ligne
meme du feu. Les aum6niers en titre sont aux points
de concentration des troupes ou dans les ambulances,
et li certes leurs services sont inappr6ciables, mais
1'expbrience nous oblige a constater que c'est surtout
sur le champ de bataille, pendant 'action, que le pr&tre
est absolument necessaire. Le cure de la paroisse od
j'ai dit la sainte messe ce matin, non loin de la ville
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oiu Jeanne d'Arc a kti faite prisonniere, me disait que
deux J6suites aum6niers officiels avec qui il causait
ces jours derniers, lui avaient exprim6 leurs regrets
d'etre forc6ment 6loignes de la ligne du feu et lui
avaient dit avoir adress6 une demande pour etre affectes
a un r6giment dtermine, au lieu de l'etre a une division. Nous avons eu de rudes journees et nos troupes
ont beaucoup souffert, mais jusqu'i ce jour elles ont
vaillamment rempli la mission qui leur etait confi.e.
Nous aurions besoin de repos, on nous en avait promis
apres cinq jours de combat, c'est aujourd'hui notre
douzieme et nous sommes toujours sur la breche sans
savoir quand nous pourrons nous refaire un pen. A la
grace de Dieu. Je voudrais vous donner mille et un
d6tails pricis, je ne crois pas pouvoir le faire, je note
d'ailleurs chaque jour ou presque ce qui se passe de
plus saillant sur le petit carnet que m'a donn6
M. Briffon. C'est avec une grande satisfaction et un vif
espoir que nous avons appris que notre aile gauche
6tait command6e depuis quelques jours par un g6n6ral
de grande valeur au point de vue militaire et de
grande pi6t, d'autant que deji nous avons pu constater
les heureux r6sultats de son action aussi 6nergique
qu'habile. Quant aux troupes que j'accompagne
malgr6 leurs grandes pertes (une section de ma compagnie ne compte plus que huit hommes sur cinquante,
il faut dire que les autres n'ont pas e6t aussi 6prouv6es),
elles conservent au moment de 'action tout leur entrain,
toute leur vaillance, tout leur m6pris de la mort.
Paul BARBET.
Pendant que ces choses se passent au centre, M. Baeteman,
missionnaire d'Abyssinie, envoie les details suivants sur sa
vie de brancardier, a l'aile droite, dans la r6gion de SaintMihiel :
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Apres de longues marches, sac au dos, nous
sommes par ici; quant a savoir oi nous allons, c'est
toujours mysterieux; mais on sent que ca va mieux.
Au debut, j'ai un pru souffert, mais je commence a m'y
habituer. N6anmoins le plus dur n'est pas encore fait.
Nous avons recu le bapteme du feu, cesjours derniers,
une vraie fete. Obus, mitraille, bombes des avions,
rien n'y manquait. Nous sommes rest6s trente-six heures
sans manger, et plusieurs fois on dut donner un coup
de pied aux marmites. Le jour, on grille au soleil; la
nuit, on grelotte dans les granges sur un pen de
paille, une vraie vie apostolique. Sur cent vingt brancardiers, nous sommes cinquante-quatre pretres. J'ai
eu le bonheur de dire la sainte messe quatre fois; de
temps en temps, aussi j'ai pu communier. Plusieurs
fois, j'ai fait une allocution aux soldats et officiers
qui viennent nombreux aux offices, surtout aux prieres
du soir. Physique et moral vont bien, je m'escrime a
faire un peu de bien i mes compagnons de vie. Mais je
reve avec une certaine nostalgie A ces pauvres Abyssins
qui devront peut-6tre m'attendre encore plusieurs
mois. Que la volont6 de Dieu soit faite!
BAETEMAN.
Du m-me :
27 septembre.

Depuis quinze jours notre vie a Ct& bien mouvement6e. Apres de longues marches, sac au dos, sous
la pluie et dans la boue, nous avons pu aller ramasser
des blesses assez prbs de la ligne du feu. Plusieurs
obus, A nous destines, nous out laisses indemnes; un
jour nous 6tions autour de deux cent quarante canons,
c'4tait affreusement beau. On y est si habitue mainte-
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nant, que trois gros canons places pros du chateau de
Manonville, oii est logee notre ambulance, tonnent
jour et nuit sans qu'on y fasse attention. Pendant plusieurs jours, on marchait de jour et de nuit, toujours
mouill6s, mangeant en moyenne une fois tons les deux
jours. Mais quelle joie d'aller secourir ces pauvres
bless6s, quand surtout on a du les laisser deux, trois,
quatre jours sans secours et quelle tristesse de les
entendre au loin vous appeler dans la nuit, alors que
des ordres superieurs vous obligent a reculer. Depuis
trois jours, je suis pass6 . l'ambulance n i de la
meme division; il n'y avait aucun pr&tre dans cette
formation et les majors m'ont r&clame. Les dangers y
seront moindres quoiqu'on soit encore expose aux
obus et plus encore a ktre fait prisonnier. De jour on
soigne et on panse ces malheureux; de nuit, je veille;
de cette facon, aucun ne meurt sans sacrements; ils
les reqoivent avec un calme et une s&ernitt impressionnants.. Je suis fatigue, 6puis6, mais bien heureux.
Et tant que la division sera au feu on n'a pas le temps
de se reposer, on le fera apres! Aidez-moi a remercier Dieu du bien qu'il me permet de faire et veuillez
m'accorder votre plus paternelle b6n6diction.
BAETEMAN.
Un autre brancardier, M. Espinouze, Missionnaire d'Antoura, a fait toute la campagne depuis Charleroi jusqu'a
Montmirail. II a bien voulu nous faire part de ses impressions, pendant cette pirilleuse retraite depuis la Belgique
jusqu'a la Marne :
La Roche-sur-Yon,

i5

septembre 1914.

Apres six semaines de campagne, me voici a I'h6pital de la Roche-sur-Yon. A la suite d'une violente
crise de coliques n6phrtiques, j'ai di quitter le
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champ de bataille pros de Montmirail. Je suis au repos
et puis facilement vous donner de mes nouvelles.
Je vous avoue que j'ai quitt6 Ie front avec regret.
I1 faisait si bon talonner l'arm6e ennemie en deroute!
mais surtout j'avais dejPpu faire beaucoup de bien
au milieu de nos braves troupiers, tant aupres des
valides qu'aupres des bless6s et des mourants, et je
sentais qu'en partant je deviendrais inutile. Enfin la
vie en campagne sur la ligne de feu, bien que tres
pinible et fort dangereuse, 6tait int6ressante. J'etais
enthousiasme des actes de courage, d'abn6gation, de
pi&t6, de franche gaiet6 devant la mort dont j'6tais
chaque jour t6moin. La France peut etre fibre de son
arm6e qui, en quelques jours, a retrouv6 toutes les
qualit6s de nos guerriers d'autrefois. Apres avoir vu
nos soldats a l'ceuvre, je ne doute pas du succes final;
eux non plus n'en doutent pas; ils n'en ont jamais
doute, meme pendant la retraite, et c'est ce qui fait
leur force.
Le 3 aoit, deuxieme jour de la mobilisation, je dus
me rendre a Lille; la ville 6tait animbe et pavoisee
comme aux plus grands jours de fete; les mobilis6s
circulaient dans toutes les rues, portant sous le bras
leur petit bagage. Dans la cour de l'h6pital militaire,
employes bien mis, ouvriers en costume de travail,
pretres en soutane et meme religieux expuls6s en
costumes divers, echangeaient amicalement leurs
impressions; on. respirait d6ej cet air d'union qui a
fait notre force. En un instant on avait oubli6 toutes
les divisions politiques et religieuses de la veille, et
la main dans la main, tous 6taient prets a courir audevant de I'ennemi commun. Dans un coin de la cour,
un brave cure de campagne causait amicalement avec
son instituteur qui 6tait son ennemi acharn6 quelques
jours auparavant.
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A Lille, je retrouvai MM. Taud, Ryckwart, Regnier,
Lambin, Bizart et Delafosse, mobilis6s comme moi;
nous eimes l'occasion de souper plusieurs fois ensemble chez nos Sceurs de la rue de la Barre.
Sur la demande du m6decin chef de la huitieme
ambulance du i"e corps d'arm6e, qui desirait avoir un
prktre dans sa formation, je me proposai pour partir
avec lui sur la ligne de feu. La plupart des pretres
avaient 6t6 vers6s dans les ambulances de r6serve ou
dans le service des h6pitaux. MM. Leflon et Lambin
avaient d6ja 6tt envoy6s 1l'h6pital de Maubeuge.
La huitieme ambulance quitta Lille le 7 aoCt; nous
marchions fibrement, sac au dos, au chant de la Marseillaise, escort6s par une partie de la population qui
nous acclamait, nous jetait des fleurs et chantait avec
nous. Un train nous attendait a la gare de la Magdeleine; Au premier arrkt, un farceur de mon compartiment demanda s6rieusement au chef de gare qui se
promenait majestueusement sur le quai
si nous
6tions encore loin de Berlin n. Des r6flexions de ce
genre, qui provoquaient l'hilarit6 g6n6rale, j'en entendis h chaque instant; ce c6t6 gai, vraie caract6ristique
du temp6rament francais, percait toujours et surtout
dans les moments les plus tragiques.
Nous s 6 journAmes quelques jours dans les environs
d'Hirson, pres de la frontibre belge. Bon nombre de
soldats profittrent de ces jours de repos pour mettre
ordre a leurs affaires avant de faire face a l'ennemi.
Beaucoup aimaient a s'adresser at Missionnaire a
longue barbe et j'eus l'occasion d'en absoudre un
grand nombre dont plusieurs ne s'6taient pas confess6s depuis leur premiere communion. Tous acceptaient avec plaisir la m6daille que je leur offrais et
ceux qui avaient 6t6 oubli6s venaient m'en demander.
Le 13 aoit, nous entrimes en Belgique aux cris
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enthousiastes des populations qui nous offraient tout
ce qu'elles avaient sous la main : cufs, lait, bire,
tabac, etc.
Le 15 aoft, nous assistimes pros de Philippeville,
a une messe dite en plein air pendant que le canon se
faisait entendre pour la premiere fois. Le i" corps
d'arm6e dont je faisais partie venait d'entrer en contact avec l'arm6e ennemie a Dinant. Le matin nous
dimes abandonner la ville que nous reprimes dans la
soir6e. Le 16 aoft, notre ambulance install6e au chateau de Merlemont, recoit cinq cent cinquante blessds
du combat de la veille; 1'un d'eux expira une heure
apres son arrivee, je 1'assistai a ses derniers moments
et je fus charg6 de l'enterrement qui eut lieu le lendemain a l'6glise du village, devant une nombreuse
assistance.
Le 2o aout, a Ros6e pres de Dinant, j'eus la joie
de retrouver M. Bizart, qui, parti de Lille quinze
jours apres moi, 6tait venu rejoindre les ambulances
du ier corps. Nous eimes le bonheur de marcher
ensemble jusqu'i mon d6part.
Le 22 aoit, nous assistames pour la premiere fois a
un bien triste spectacle: de nombreuses families belges
sillonnaient toutes les routes fuyant devant l'invasion
allemande. Les uns avaient le bonheur de poss6der un
chariot sur lequel ils avaient amoncel6 tout ce qu'ils
avaient pu emporter, mais beaucoup d'autres n'avaient
d'autre ressource que de fuir a pied, emportant sur
leurs 6paules des b6b6s ou un ballot contenant leurs
objets les plus pr6cieux.Ils passaient tristement devant
nous et nous donnaient rapidement quelques renseignements sur la marche de l'ennemi. Ils se lamentaient
surtout de 1'abandon de tous leurs biens. C'6tait le
commencement de l'exode, exode dont nous fames
t6moins jusqu'au 6 septembre.
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Du 15 au 23 aoit nous r6sistimes a l'arm6e allemande sur la Meuse, de Dinant a Namur. Le 23 aout
il fallut faire face a la Sambre que les Allemands
avaient remontee et travers6e en contournant Namur.
La bataille fut acharn6e. De loin nous pouvions suivre
les diverses operations de l'infanterie et de l'artillerie. Loin de se laisser 6motionner par le fracas
infernal des obus allemands qui 6clataient pres de
nous, un groupe d'infirmiers qui attendaient la fin du
combat pour aller a la recherche des bless6s, et bon
*nombre d'artilleurs qui attendaient avec leurs caissons
de r6serve l'ordre d'aller ravitailler leurs camarades,
se mirent a faire la chasse aux liivres, lapins et perdreaux qui nous arrivaient de partout. Ce fat l1 un
spec.acle bien francais : pendant que les obus 6clatalent avec fracas a quelques metres, ces insouciants
brandissaient leurs sabres on des batons, courant de
tous c6t6s a travers champs et melant leurs cris et
leurs eclats de rire aux g6missements du gibier qui se
laissait assez facilement prendre, ne sachant oii fuir.
II y eut une quarantaine de victimes que les heureux
chasseurs se mirent sans retard i d6pouiller pour
ameliorer l'ordinaire.
Dans la soir6e du 23 aoit, nous dimes battre en
retraite, laissant derriere nous Dinant et plusieurs
autres villages, le canon tonna presque toute la nuit
sous un ciel rougi par les incendies. Nous reculimes
pendant quatorze jours faisant quotidiennement une
trentaine de kilometres, tout en livrant de petites attaques g l'arm6e ennemie qui nous suivait de pres. La
vie fut particulierement penible durant cette retraite,
car il nous fallut presque toujours coucher i la belle
6toile. On s'installait dans un champ ou une prairie,
chacun s'empressait d'aller a la recherche de deux
bottes de paille dont I'une servait de matelas et l'autre
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de couverture, et avec le sac comme oreiller, on s'endormait paisiblement au son du canon. Les officiers
n'*taient pas log6s a meilleure enseigne et nous donnaient l'exemple du sacrifice; j'ai vu souvent le
medecin chef de l'ambulance traverser notre immense
dortoir et demander une petite place pour s'6tendre
sur la pailie entre deux soldats. Les jours de pluie, on
s'installait sons les voitures, mais il n'y avait pas de
place pour tous.
Le 6 septembre au matin, un dimanche, apres avoir
assiste & une grand'messe chant6e en plein air, . Villenauxe, dans 1'Aube, nous fimes brusquement volte face.
Une bataille terrible s'engagea : le canon tonnait
sans interruption, les mitrailleuses lancaient une pluie
de balles et des a6roplanes sillonnaient les airs dans
toutesles directions. Le feu ne cessa que vers minuit
pour recommencer le lendemain a quatre heures du
matin.
Le 7 septembre, vers neuf heures, les Allemands
commencirent a reculer et durent 6vacuer le village
d'Esternay sous le feu de notre artillerie qui d6cima
leurs rangs. Nous les suivimes de pres et, en traversant
le champ de bataille, nous fimes t6moins des ravages
faits par 1'artillerie. Des cadavres trainaient sur le sol
rougi de leur sang : Francais et Allemands gisaient
entrem-les, horriblement mutiles par les 6clats d'obus;
quelques-uns avaient la t&te fracassee, d'autres
n'avaient plus de jambes, d'autres enfin r6pandaient
leurs entrailles par d'affreuses plaies. Bon nombre de
maisons 6taient en ruines. Quel triste spectacle que
celui d'un champ de bataille L'eglise d'Esternay et
plusieurs fermes des environs regorgeaient de blesses allemands abandonn6s. II y en avait plus de quatre
cents dans l'6glise.
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Dans la nuit du 7 au 8 septembre, nous traversons
le village de Montguyon en flammes.
Le 8 septembre au matin, le canon tonna avec plus
d'acharnement que jamais aux alentours de Montmirail. Vers midi, les Allemands lichbrent completement pied et durent fuir en desordre vers la Marne,
abandonnant une partie de leur materiel. C'etait la
victoire.
Notre ambulance n'ayant pas a fonctionner pour le
service des blesses, nous nous occupames des morts.
Les cadavres 4taient d6pos6s c6te a c6te dans une
grande tranchie; une couche de chaux vive formait
un linceul commun et apris les prieres liturgiques, ils
disparaissaient sous la terre. Une petite croix rudimentaire indiquait l'emplacement des tombes.
Je passai une derniere nuit en plein air sous la
pluie; je souffris affreusement d'une crise de coliques
n6phr6tiques et dans la journee du 9 septembre, je
dus partir. A la gare, avant le depart du train sanitaire, j'eus l'occasion de donner une derniere absolution a un pauvre prisonnier allemand qui fut fusille
sur-le-champ, sous mes yeux, en pleine gare, pour
avoir dissimul6 un revolver.
En route, nous ffimes vraiment gat6s par les populations accourues aux gares, avec des provisions, pour
saluer les bless6s. Quel r6confortant spectacle, apres
avoir 6t6 t6moin du patriotisme des combattants, de
constater aussi celui de ceux et de celles qui ne pouvant aller sur la ligne du feu, se devouent a des ceuvres
plus obscures. C'est cet 1lan de patriotisme, de piet6,
de d6vouement qui nous sauvera. Dieu ne voudra pas
rester insensible devant un tel spectacle et il voudra
certainement redire avec nous : ( Vive la France! ,
ESPINOUSE,
Pritre de la Mission.
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En dehors des brancardiers qui accompagnent les soldats
sur le champ de bataille, il y a les infirmiers militaires qui
sont dans les ambulances de blesses; on voit done, dans les
diffrents h6pitaux de France, de vn&rables Supirieurs et un
grand nombre de confreres pratiquant toutes les cruvres de
misericorde a l'exercice desquelles Notre-Seigneur a promis
la vie 6ternelle : t Le service est dur, dit Pun d'eux, et nous
prenons bien peu de repos, mais en voyant le courage des
blesses on aurait mauvaise grace a se plaindre. , Un autre
parle de ses consolations spirituelles : c La presque totalit6 de
nos blesses recoivent Notre-Seigneur dans la sainte communion ,. Celui-lh dit cette belle parole : i Les blesses sont
6tonnes de voir que nous les servons comme des princes. ,
Saint-Vincent aurait particulierement gocte cette expression,
lui qui aimait happeler les pauvres et les malades nos princes
et seigneurs. Nos confreres font cela tout naturellement et
l'un d'eux apres avoir parl6 des soins qu'il rend aux blesses,
termine ainsi sa lettre : <,C'est 1l pour le moment, notre
humble et minime cooperation au grand elan de devouement
qui soul6ve la France. Dieu veuille laccepter et le benir., Un
jeune pretre de Dax, M. Rul, cumule les fonctions d'infirmier
militaire et d'aum6nier de h6opital mixte; aussi lui arrivet-il de changer d'habit, c'est-a-dire de prendre sa soutane pour
administrer les sacrements, jusqu'k quatre fois par jour et il
n'est pas rare qu'il lui faille se lever a minuit ou deux heures
du matin pour donner 1'extrEme-onction aux malades. ,C'est
dire, ajoute-t-il, qu'A certa.ns moments la besogne est surabondante ; mais, grace i Dieu, la sante est bonne et puts je
suis bien content de servir Dieu et li Patrie. , Enfin quelquesuns de nos confreres ont l'occasion de pratiquer ce qu'il y a
de plus heroique dans la charit6, le devouement pour les
ennemis; au point de vue naturel, ce service n'offre pas
beaucoup d'attraits, mais its surmontent ce sentiment inspire
par la nature et n'6coutant que la gracce, les conseils et
exemples de Notre-Seigneur, ( on oublie que ce sont des
ennemis, comme l'crit M. Martin, de Castelnaudary, le coeur
s'ouvre a la piti6 et on les soigne du mieux qu'on peut -.Le
meme leur rend du reste ce temoignage : I Us sont d'une
resignation et d'une patience admirables; leur piet6 est profonde, edifiante. Ils ont tous leur livre de prieres et des que
la douleur leur laisse un moment de repit, ils en lisent de
suite le contenu. m)
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On nous excusera de ne pas citer in extenso les lettres de
nos chers infirmiers : elles sont en general tris courtes et
elles reproduisent toues les differents ditails que nous venons
de mentionner et que nous en avons extraits.
Ii nous reste k parier de ceux de nos confrkres qui sont
obligds de marcher avec les troupes pour faire le coup de feu;
ils sont peu nombreux : trois pretres, quelques clercs et freres
coadjuteurs; les pretres ont la consolation de n'&tre pas sous
le coup de l'irregularite, au moins pour le temps de la guerre
et de pouvoir ainsi cdlebrer la sainte messe.

Lettre de M. DONDEYNE, pritre de la Mission,
i M. E. VILLETTE, Supirieurginiral.
28 septembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bixndiction s'il vous plait!
Je ne vous 6tonnerai pas en disant que notre existence depuis les premiers combats, a &t6particulibrement p6nible, au point de vue materiel ou moral; il a
fallu prendre son courage A deux mains et compter
surtout sur la divine Providence. Combien de fois,
quand la chaleur m'accablait, la bonne Madone et
saint Vincent sont-ils venus a mon secours. Impossible
de dire les efforts a fournir en certaines journ6es, mais
aussi le cceur s'elevait plus haut que le courage humain
et la grice venait remonter l'etre tout entier.
Durant les premiers jours, jusqu'au 18, j'eus le
bonheur de dire la sainte messe de temps a autre. Le
15 aoft particulibrement et le lendemain, dimanche 16,
je pus dire la messe, A onze heures et demie, devant
un grand nombre d'officiers; la matin6e en plein air
m'avait et6 p6nible, mais la peine se trouvait largement
compens6e. Depuis le 18 aoft, plus de messe et plus
de communion; adssi souvent que possible, la visite
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au saint Sacrement, mais depuis quinze jours, plus
rien. Bien souvent, je prends part en esprit A l'oraison
du matin, sur les routes oh .nous marchons depuis
plusieurs heures. Nous avons des nuits a la belle 6toile,
et le chapelet instinctivement se glisse dans les doigts,
au milieu. de l'attente generale, lorsqu'on canonne a
quelques centaines de metres devant nous. Mais ce qui
manque chez moi trouve chez vous, Monsieur et Tres
Honor6 Pere, et chez les enfants de saint Vincent,
une large compensation. On prie chaque jour pour
nous : nous nous sentons soutenus au milieu des dangers, dans les souffrances de chaque minute, par la
grace divine que vous nous obtenez de la bont6 de
Dieu. 11 fait si doux se savoir tout entier entre les
mains du plus aimant des Phres et attendre de lui le
secours necessaire dans la situation? Je pars au feu
avec pleine confiance : un large signe de croix en sortant des abris, la prinre s'il ne faut pas se servir des
armes, avec cela le bon Dieu m'a garde sans une 6grafignure. Je ne porte sur moi qu'un seul souvenir de
bataille et encore ce ne sera que jusqu' la paix: la
derniire fois oi la mitraille prussienne nous assaillit,
je reCus un petit 6clat d'obus sur la bretelle en cuir
qui porte nos cartouchibres, elle fut transperc6e, mais
ma capote n'6tait pas atteinte. Pourtant de ce c6t6, les
balles et les obus nous furent fournis en abondance.
Rappelez-moi, je vous prie, au souvenir de tous ces
Messieurs et veuillez me continuer vos bonnes prieres
et b6nir votre enfant.
Raphael DONDEYNE,
327* de ligne, 18 compagnie.

Du m.me. (On avait annonc6 faussement que M. Dondeyne
avait 6td bless6, c'est ce qui explique les premiers mots de la
lettre que nous citons.)
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Combien je suis heureux que vos craintes se soient
dissipees. Votre lettre si paternelle revue hier soir
m'en donnait I'assurance. En ce moment, binie soit
encore la divine Providence, elle me protege bien.
visiblement et t'est pour vous prier de la remercier
avec moi, comme pour vous rassurer, que dans la
mesure du possible, je vous donnerai de mes nouvelles.
Consolations, delivrance des dangers, on ne peut que
rarement unir ces deux mots et le bon Dieu les a unis
pour moi durant la semaine qui vient de s'6couler.
Depuis le, 8 aoft, plus une seule fois la sainte messe,
et depuis le d6but de septembre, plus meme de visite
i Celui qui m'avait dit que j'6tais non plus son serviteur, mais son ami. Je cherchais les clochers le long
des routes pour leur envoyer mes prieres. Le 13 octobre
cependant, je pus dire la sainte messe. Hier encore je
fus recu par vos Filles et je leur donnai la sainte communion, vie de famille pour quelques instants, passes
dans le recit des miracles du bon Dieu et remplis de
promesses de faire mieux chaque jour pour le salut de
la chore patrie et des enfants de saint Vincent. Les
dangers n'ont pas manqu6 : sur vingt-huit hommes de
ma demi-section deux morts et douze blesses en une
seulejournee. Ils se trouvaient comme moi sur lam&me
ligne, les obus y tombaient fort exactement et nous
n'avions rien pour nous prot6ger contre eux. Mon voisin de gauche fut tu6e un metre de moi. Quelles heures
terribles. I1 en fut ainsi toute la matin6e. A chaque
sifflement qui annoncait l'approche d'un engin de
mort, je disais une parole ou deux du Sub tuum
praesidium et le manteau de la bonne Mere me
mettait A l'abri des eclats. B6nissez-la avec moi, je
vous prie, faites la b6nir et prier. Nous devions tous
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rester dans cette plaine sanglante, me voici vivant
pour glorifier J6sus et Marie. Durant cette canonnade,
un bless6 s'6tait gliss6 pros de moi; l'obus lui avait fait
un enorme trou dans les reins jusqu'd lui enfoncer ses
propres cartouches dans les chairs. Impossible de le
transporter; il fallait absolument une claie et il nous
est difendu de quitter le feu. Je l'encourageai, lui
disant d'offrir ses souffrances au bon Dieu. c Avezvous fait votre acte de contrition? Voulez-vous que je
vous donne 1'absolution? Demandez pardon des fautes
commises contre le bon Dieu, le prochain, vous-meme. n
Tout ceci se faisait a haute voix, le malade se trouvait
i un metre -ma droite, pros de deux autres hommes :
Puis sur le m6me ton et lentement, dans le silence le
plus absolu et les larmes, je recitai la longue formule
de l'absolution. Quand la canonnade eut cesse, chacun
me confiait ses emotions: t J'ai fait dix-sept prieres, a
disait I'un : a J'ai recit6 tout le temps 1'Ave Maria ,,
disait I'autre; un troisieme : t Je vous avais demands
un souvenir, sergent; vous m'avez donne une m6daille
au depart de Valenciennes; elle sera & l'honneur chez
moi jusqu'au dernier jour. , Je dis a chacun le mot
qui encourage et instruit. C'est pour Ie pr&tre la
supreme consolation de purifier et de soutenir. Le
bless6 absous, si solennellement, est mort depuis;
j'espere que le bon Dieu lui aura ouvert la porte du
paradis.
Voila, Monsieur et Tres Honor6 PNre, quelques
heures de ma vie; elles sont douces mais terribles.
Merci de vos prieres quotidiennes, demandez encore
qu'on prie pour nous. Tout est pour le divin Maitre :
angoisses, blessures, si elles viennent; la mort, s'il le
fallait. Mais le Maitre est bon et II me gardera jusqu'a
ce que ma pauvre vie ait expie tout son pass6 pour que
je revive mieux et plus saintement. Veuillez me rappe-

-

540 -

ler au souvenir de tous ces Messieurs, de M. Robert,
en particulier. Priez pour moi. Quele bon Dieu donne
a la petite Compagnie et a vous, Monsieur et Tres
Honori Pere, les graces de force et de consolation les
plus abondantes. B6nissez votre enfant tout devouL.
Raphael DONDEYNE.
Voici maintenant quelques lettres de M. Dagouassat, jeune
pretre, destind 1 Madagascar:
29 aofit 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre binediction sil vous plait !
La respectable Sceur tconome a eu la bont6 de me
donner quelques minutes d'hospitalit6, ily a buit jours.
Peut-&tre a-t-elle eu l'occasion de vous le dire. Mais
ce qu'elle ne vous a pas annonci, c'est que, au moment
m&me oi je causais tranquillement avec les sceurs, ma
batterie partait subito; heureux encore d'avoir pu la
rejoindre avec trois heures et demie de retard; mais
pour me couvrir, il y avait la permission de sortie
" pour motif de service n (en r6aliti pour aller communier). Mon capitaine est un brave homme; il me permet de c6lbrer la messe toutes les fois que je puis,
j'en ai d6ji profit6 une douzaine de fois, depuis vingtcinq jours.
J'ai retrouv6 mon ancien regiment, le 2 4' d'artillerie,
cantonn6 jusqu'ici, a la Rochelle, o- les sceurs furent
tres bonnes pour moi ainsi que M. Neveut C'est un
r6giment de Gascons; j'ai etc vers6 a la 23" batterie de
renforcement, c'est-a-dire une batterie de r6servistes,
encadris par des hommes de l'active. Tous sont pleins
d'entrain at de confiance. Nous avons quatre canons
et je suis a la t&te du quatrieme. Ils ont d6ji recu le
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bapt6me du feu avec beaucoup de sang-froid et aussi
avec la protection 6vidente du bon Dieu. Ce sont les
artilleurs eux-memes qui I'avouent et les quinze
hommes qui sont avec moi tiennent a porter la M6daille
miraculeuse et le petit scapulairedu Sacr6-Cceur; deux
jours aprbs notre premiere rencontre, mon brigadier
me priait de faire dire deux messes. Sans doute ils
ont dans leur langage des expressions plus que lestes,
mais il ne faut pas oublier que ce sont tous des compatriotes du terrible jureur qu'6tait La Hire et je suis
loin, h6las! d'etre une Jeanne d'Arc. Je me contente
d'etre un peu Missionnaire : au passage je r6conforte
et encourage les braves paysans; hier une famille me
demandait de benir ses quatre petits enfants ;je donne
aussi des absolutions, mes premibres. Parmi les
canonniers de ces trois batteries de renforcement, je
suis seul pr6tre; a la 21* se trouve un s6minariste de
Bordeaux, qui porte gaillardement la m6daille du
Maroc. Jusqu'a cette heure, nous n'avons recu aucune
6gratignure. Les discussions ou taquineries sur les
sujets religieux ne sont plus de mise et on ferait mauvais parti a celui qui aurait le malheur de me lancer lIdessus. D'ailleurs avec la grace de Dieu, je ne les
crains pas. Excusez ce griffonnage d'un de vos enfants
qui est tout heureux de vous icrire pour la premiere
fois et qui espere bientbt vous 6crire des lettres plus
consolantes de Madagascar.
V. DAGOUASSAT.
Le 21 septembre, M. Dagouassat annonce qu'il n'est pas
mort, que la vie et la santd surabondent; il constate que sa
batterie, par la grace de Dieu, est absolument intacte; il
raconte qu'il a fait un bapteme tandis que tout autour de lui

les canons adverses se saluaient reciproquement et avec
fureur. Jolie aubade pour le petit Georges baptis6 militairementt
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Frontiire d'Alsace-Lorraine, le 9 octobre.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Votre bonne lettre du 23 septembre m'est parvenue
le 4 octobre; j'aurais tenu a vous r6pondre tout de
suite; mais nous sommes en guerre; du reste ce jour
4 octobre, tous mes moments ont eti pris par l'organisation des c6r6monies religieuses pour les artilleurs.
C'6tait un dimanche libre; nous en avons profite pour
faire chanter les soldats a la messe et aux vepres,
chose qu'ils m'avaient demand6e eux-mCmes. Sans le
moindre tiraillement et presque aucune d6marche, on
a trouvA parmi eux, organiste, solistes merveilleux
dans cette 6glise de village que quelques jours auparavant nous d6fendions avec acharnement, avec
ordre detenir jusqu'au dernier. Or, aucun de nous n'a
6t6 touch6 et nos braves soldats, en ce dimanche du
Rosaire, ont su remercier et prier.
Le lendemain lundi, il nous fallait tirer des coups
de canon, puis encore mercredi; le reste du temps on
se fortifie-dans une position qu'un officier allemand,
mis en deroute par nous, il y a un mois deji, d6clarait
imprenable. Nous ne craignons done rien et nos
troupes, mises en gaiet6 par le beau temps, un soleil du
midi, sont florissantes de sant6; elles prennent leurs
dispositions pour lutter contre le froid. Les approvisionnements sont bien faits, de plus pour donner du
coeur a mes hommes, je tache de leur procurer assez
souvent quelque petit extra : fromage, saucisson, chocolat, conserves et aussi teinture d'iode contre les
rhumes, etc. Depuis le I"'octobre, j'ai eu le bonheur
de dire six fois la sainte messe. Aujourd'hui, apres ma
messe, j'ai servi celle d'un de mes anciens condis-
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ciples du Grand Seminaire que je rencontre ici a la
frontiire. D'ailleurs on fait des rencontres de l'autre
monde : il y a une heute, j'ai 6te accost6 par un ancien
elve du Berceau que M. Robert connait tres bien :
c'est Marestang, qui est charg6 de l'approvisionnement
de 1'&tat-major de notre division.
Je vous remercie beaucoup de la bonne nouvelle que
vous m'annoncez :je suis toujours bon pour Madagascar. Ainsi done je n'ai pas dit une ( craque , mon
commandant qui nous passant en revue me demanda :
u Et vous, qu'est-ce que vous faites? ' Les trois batteries qui etaient l1 ont pu entendre ma r6ponse: ( Missionnaire de Madagascar.
Depuis le a3 aott, je ne suis plus revenu a Nancy;
depuis lors je n'ai pu revoir une seule cornette, de
sorte que je garde intact le souvenir des bontes de
ma sceur Penicct, malheureusement je n'ai pas le temps
de lui dire merci. Veuillez agrier, etc.

V. DAGOUASSAT.
Deux de nos soldats seulement, a notre connaissance, ont
6ti blesses jusqu'ici : Fun M. Doucet, professeur au Berceau,
et l'autre le frere Aurel de la maison de Rome. Voici d'abord
la lettre de M. Doucet :
Melun, to, boulevard Gambetta, 16 septembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE P£RE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Le Missionnaire-soldat qui vous 6crit salt tres bien
que votre sollicitude s'6tend a tous les membres de la
Compagnie jusqu'au plus ch6tif. II vient done vous
rendre compte de la maniere dont il a obdi a vos prescriptions.
Vous m'aviez d6fendu de me faire tuer par les balles
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allemandes, eh bien! j'ai hAte de vous annoncer que je

vous ai ob&i sur toute la ligne. Je reviens du champ de
bataille, trbs 6puis6 sans doute par les marches, les
combats et les privations de toute sorte, mais nullement tu6, pas meme serieusement bless6, juste un petit
souvenir au bras droit, un mignon petit trou, deja
scellt par la cicatrice. Le major m'a octroy6 un mois
de convalescence que je passe a Melun oh je dois
attendre, pour une endocardite, le conseil de r6forme
qui me rendra peut-etre d6finitivement A nos oeuvres.
Vous devinez bien quels sont, apres nos protecteurs
du Ciel, les agents puissants et devoues qui remueraient ciel et terre pour un Missionnaire. Aussi me
rendriez vous particulierement heureux si vous daigniez envoyer une benediction spiciale et un mot
d'encouragement A la Superieure de Melun, qui,
malgr6 les diffcultis serieuses de ses ceuvres, soigne
ma pauvre carcasse avec une bonte aussi intelligente
que delicate et 6difiante.
Ce matin, j'ai pu c6l6brer la tres sainte messe; je
n'avais pas eu pareil bonheur depuis vingt-cinq jours.
Vous pensez s'iI 6tait doux et fortifiant ce contact
prolonge avec son Dieu, le Dieu des armies. Je I'ai
sp6cialement remerci6 de m'avoir preserv6 et conserve, car bien des fois, sous la pluie des obus et au
sifflement des balles, j'ai offert a Dieu le sacrifice de
ma vie, tout en lui disant int 6 rieurement, par obbissance. c Je vous avertis que Notre Tres Honor6 Pere ne
veut pas que je meure ,, vous voyez que le bon Dieu
vous a ob6i.
Gabriel DouCEr.
M. Guichard, pretre de la Mission, infirmier militaire a
Perpignan, donne les details suivants sur la blessure du frere
Aurel :
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11 a eti bless6 samedi 5 septembre, non loin de
Luniville. Sa blessure qui aurait pu etre tres grave ne
semble pas mettre sa vie en danger : une balle, apres
lui avoir traverse le cou sans atteindre aucun organe
essentiel, est sortie par 1'6paule; il n'a pas de fiivre,
il mange, boit, parle sans difficulti et il est toujours
de bonne humeur. Les majors qui l'ont tous examine
trouvent son cas merveilleux. Celui qui le soigne a
1'Icole normale l'appelle ( le miraculd ). C'est vous
dire que la sainte Vierge encore une fois a montr6 de
quelle maniere elle prot6geait les enfants de saint
Vincent.
Voici maintenant une lettre d'un missionnaire prisonnier:

Lettre de M. DUCOULOMBIER, prktre de la Mission,
au Trks Honore Pare VILLETTE, Supirieur gineral.
Hameln-sur-Weser (Hanovre),
campement des prisonniers, n" matricule 1438.
Le 20 octobre 1914.
MONSIEUR ET TRES HONORE PARE

Votre binidiction, s'il vous plait !
Je vous ai 6crit un mot en route, vous faisant savoir
que je suis prisonnier de guerre. J'6tais alle d'Ingelmunster a Lille pour prendre des habits pour l'hiver.
J'ai 6t6 fait prisonnier le o1octobre, pros de Lille;
on m'a men6 jusqu'au centre de l'Allemagne en un
voyage de huit jours qui fut tres penible.
Ici la vie est plut6t ennuyeuse. Je ne puis pas dire
la sainte messe ni communier. C'est pour moi une
grande privation. Je n'ai pas mon ordo, vous seriez
bien aimable en me faisant envoyer les feuillets de
novembre, d6cembre, janvier (en forme de lettre).
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Demandez au bon Dieu que ma presence ici ne soit
pas tout a fait inutile A mes compagnons de captivit6
(quatre mille). Pour moi, je me plais k voir en tout
cela I'accomplissement de la volont6 divine sur le
pauvre Missionnaire rentr6 en Europe pour la premiere fois, depuis vingt-quatre ans, a l'occasion de
l'Assembl6e et prisonnier en Allemagne.
Veuillez me recommander aux prieres des confreres
et des soeurs.
Votre enfant soumis et obbissant.
DUCOULOMBIER,

Pritre de la Mission.
Un certain nombre de nos 6tudiants et siminaristes de la
classe 1914 viennent de partir au feu en ce mois de novembre.
Que le Seigneur tout-puissant et misericordieux protege cette
cherejeunesse, 1'espoir de la Congregation, afin que, suivant
les prieres de 1'itineraire, cum pace, salute et gaudio revertantur ad propria.

LES FILLES DE LA CHARITI ET LA GUERRE
Des le debut de laguerre, on fait appel I leur devouement;
voici un trait caractdristique qui donne la note de leur esprit
de sacrifice ; nous l'empruntons a l'Echo de Paris,article de
M. de Mun qui le tenait d'une source absolument sfre : ( Le
village de X... a un fort; presque toute la population a fui;
le maire a rendu a leur famille les hospitalises, pensionnaires
ou indigents qui peuvent y trouver asile; il a demand6 aux
soeurs de rester avec les autres jusqu'a ce que le danger soit
imminent, s'engageant a les avertir et a garantir leur retraite
et leur entretien a & moins, a-t-il ajout6, que le commandant
a du fort ne vousretienne pour ses blesses n. Jusqu'ici pas de
difficultd; mais il faut tout pr6voir : Si le commandant faisait sauter le fort plut6t que de se rendre? a Eh bien, r6pond
, simplement laSccur, nous sauterionsaussi et nous esperons
uque le bon Dieu nous ferait bon accueil. ,
Notons les impressions des sceurs parties le premier jour
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de la mobilisation pour leur poste charitable : ( Une auto de
la Croix-Rouge nous a conduites a la gare du Nord a midi ct
nous sommes arriv6s & Soissons a quatre heures. Le train se
composait de militaires et de deux cornettes. L'enthousiasme
de ces braves soldats 4tait admirable. Tout Le temps du trajet
nous les entendions dire ou crier : on n'y court pas, mais on
y vole. Train de plaisir pour Berlin, aller et retour, vive la
France, le Pape, la R4publique, le Catholicisme. Un bon
r6serviste s'est empare de nos sacs et les a portes a la maison
de nos sceurs. Nous avons des aumoniers militaires pour
assurer le service religieux. v
Pendant que ces choses se passent dans I'intdrieur de la
France, les soeurs qui sont a la frontiire commencent a etre
exposdes. Nous donnons une lettre de la superieure d'Hom6court, petit village pres de Briey, i peu pres a 6gale distance
de Metz et de Thionville.
Homicourt, Ier aofit 1914.
MA TRts HONOREE MtRE,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Depuis deux jours nous sommes en 6tat de sige :
la gare a et6 abandonn6e et nous n'avons aucune communication ni du c6t6 de Longwy, ni du c6bt de Verdun, ni du c6t6 de Nancy. Plus de trois mille hommes
sont partis a pied avant d'attendre la mobilisation;
quatre cent cinquante-sept Lorrains, ayant fait leur
service en Allemagne, se sont engages comme volontaires, mmee des Belges et des jeunes gens ont agi
ainsi par crainte de devenir prisonniers des Prussiens.
Leur courage est admirable; A tous, nous donnons des
m6dailles et les femmes elles-memes, quoique d6solees, sont les premieres a les engager a partir. Elles
se consolent parce que nous restons; hier elles venaient
voir ce que nous faisions la cornette les rassure.
Nos provisions ne sont pas arriv6es, tous les trains
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ayant 6t6 subitement arretes; cependant I'usine et les
magasins nous ont fourni bien des choses.-Des que les
provisions du pays seront epuis6es, nous commencerons des distributions de soupe; 1'usine sera arret6e ce
soir, la mobilisation generale vient d'avoir lieu tout a
1'heure, les chevaux sont partis.
Demain nous aurons une messe, notre cure reste
seul pour le pays et les alentours; tous les autres
pretres sont a I'arm6e. Nos sceurs sont pleices de courage, le bon Dieu donne des forces; nous avons mis
partout la m6daille et je pense toujours a cette parole
de saint Vincent : <t Nous devons.nous reposer dans
les bras du bon Dieu, comme un enfant dans ceux
de sa nourrice. , Et je vous assure, ma Mere, que
nous sommes bien calmes et bien tranquilles. Il ne
reste plus au pays que des Italiens; beaucoup veulent
partir; ils sont obliges d'aller a pied jusqu'a Longwy;
de 1'Allemagne, on les repousse.
Nous nous recommandons a vos bonnes priires.
Nous nous remettons entre les mains du bon Dieu, il
n'arrivera que ce qu'll permettra.
Soeur NOLLEAU.

P. S. - Tous les boulangers sont partis, il y a tres
peu de farine; je crois que le pain manquera d'ici
deux ou trois jours; d6ji depuis deux jours il n'y a
plus de lait.
Lettre de la Saur BRESSAND, Fille de la Ckariti, i la
Tres Honorie Mere MAURICE, Superieure.
Longwy, le 4 aout 1914.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamai !
Nous sommes pour ainsi dire prisonnieres : la ville,
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apris avoir et6 compltement 6vacuee, est en 6tat de
siege. Dimanche nous avons di faire partir tout notre
monde :les 6trangers d&s le samedi soir; nos vieillards,hommes et femmes,avecquelques b6b6s, soixantedix personnes, sont installes dansune 6cole communale
d'un des quartiers de Longwy-bas, quatre de mes
compagnes sont avec eux et, comme eux, couchent sur
des matelas, a terre, mais dans une chambre particulibre. Nos malades et nos blesses ont 6td dirig6s sur
un hopital d'usine a quelque distance de Longwy; je
les aiaccompagn6s a leurdestination; hier je suis allee
voir nos soeurs qui finissaient leur installation; aujourd'hui, impossible de sortir de la ville. Et maintenant
nous sommes seules dans notre maison qui nous semble
bien grande depuis qu'elle est vide; elle doit servir
d'h6pital militaire en cas de besoin; on nous a autorises a conserver huit employes, hommes et femmes.
Nous avons tous la ration militaire; on nous envoie de
la place le pain et la viande.
I1 est plus que probable, Ma Tres Honoree Mere,
que si l'ennemi s'avance jusqu'ici, la ville sera bombard6e et dtruite; car le gouverneur militaire est un
homme tres tenace, et trbs resolu; il ne rendra pas la
place qui lui a 6tt confiee. Mais en cas de danger,
nous trouverons un asile dans les casemates, 1 oi se
sont r6fugi6es nos sceurs en 1870. Le bon Dieu nous
a r6serv6 un grand d6dommagemen" par la sainte
messe que nous avons chaque matin a la chapelle;
M. le Doyen 6tant rest6 comme aum6nier militaire de
la forteresse. Nous avons d6jý distribut plus de cinq
cents Medailles miraculeuses, les soldats viennent par
bandes nous en demander.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Soeur BRESSAND.
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Le 2 septembre, 1'armee du general von Kliick, accentuant
rapidement son offensive, occupait Senlis apris le combat
livr le 3i aoot entre Montdidier et Compifgne; c'est a certe
occupation de Senlis que se rapporte la lettre suivante :

Leture de la saur LOSSEAU, Fille de la Chariti, a la
Tres Honorde Mere MAURICE.
Senlis, t5 septembre

1914.

Je veux le plus t6t possible vous rassurer A notre
sujet si vous avez appris le bombardement de Senlis.

Nous sommes toutes les quinze, saines et sauves, mais
tres fatigu6es. La bataille a eu lieu le 2 septembre
dans notre rue qui est la derniere de la ville.
Un chef allemand bless6 par une balle tiree sur lui
en face de I'h6pital est entr6 furieux, pensant que le
coup 6tait parti de chez nous; il a fusill6 un de nos
pauvres idiots qui se trouvait dans la cour d'entr6e. Je
suis allee a sa rencontre et n'ai eu heureusement que
des menaces; ne pouvant me faire comprendre, je I'ai
entraine par la manche aupres de nos malades allemands, dont un l'a assure que 1'on n'avait pas tire de
I'h6pital et qu'ils 6taient tous tres bien soignes, ce qui
l'a adouci. Aussit6t apres la bataille, nous sommes
all6es relever les blesses et les morts, tant Franqais
qu'Allemands. Les balles en nombre consid6rable ont
perfor6 les murs des salles des malades dont aucun n'a
&t6touch6 ; 1'une d'elles a travers6, des pieds a la tete,
couvertures et matelas d'un Marocain sans l'atteindre,
mais le plus merveilleux de la protection de NotreSeigneur et de son Immaculde Mere, c'est que la croix
et la statue de la sainte Vierge dans une salle sont
entourees, de tres pros, d'un chapelet de vingt-sept
trous de balles et sont rest6es intactes. Comment
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remercier notre Immacule Mere de tant de marques
de sa protection?
Depuis deux jours on evacue les blesses franqais et
allemands vers Paris afin que l'on puisse bien d6sinfecter les salles.
Sceur LOSSEAU.
Pendant que le geniral von Kliick 6tait a Senlis, et s'avangait a marches forcees vers Paris, I'armee du kronprinz venant
de Mdzieres et de Rethel, traversait 1'Argonne et se dirigeait
vers Bar-le-Duc et Nancy; c'est dans cette expedition qu'une
partie de I'armie du kronprinz rencontra Clermont-en-Argonne dont ii est parlk dans la lettre qui suit :

Lettre de la sceur ROSNET, Fille de la Chariti,
a la Tres Honoree Mire MAURICE.
Clermont-en-Argonne, le 15 octobre 1914.

MA TR9S HONOREE MERE,

La Grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Comme j'ai senti votre pens6e inquiete et maternelle
planer sur notre terre lorraine, pendant les jours terribles que nous avons v6cus et que nous vivons encore
(pourtant moins p6niblement)!
J'ai voulu vingt fois vous 6crire et n'ai pu le faire,
6tant sur la breche jour et nuit pour d6fendre notre
maison. De plus, la poste ne fonctionnait pas... I1 me
faudrait etre aupris de vous pour pouvoir vous
raconter par le menu tous les faits qui se sont succedes depuis un mois passe, et j'en aurais pour des
heures. Essayons de confier a cette lettre I'essentiel.
Avant de commencer, qu'il vous soit consolant de
6
savoir que notre Vierge Iimmaculde a prot6g la maison
visiblement. Nous y avons vu le miracle. Jugez-en vous
meme :
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Le 2 septembre, sentant le vide se faire dans Clermont, les families fuyant, a la suite d'une thiorie
douloureuse d'&migr6s de la frontiere, qui, depuis dix
jours, passait a Clermont, semant l'6pouvante par le
recit des cruaut6s auxquelles se livrait l'ennemi, je
vais demander au maire ce qu'il pensait et ce qu'il
fallait faire touchant nos vieillards et nos infirmes.
Un voisin me r6pond qu'il est parti depuis quelques
heures.
Je monte chez M. le Doyen. Porte close 6galement;
s'il n'est pas parti, il va partir. Tres perplexe, je rentre
chez nous et vais consulter le Maitre du Tabernacle.
II me semble qu'I1 me dit : ( Reste, le devoir est 1I. ,
Sur ces entrefaites, le bon M. Duthoit, qui la veille
avait passe avec sa colonne, recoit de son capitaine
l'ordre de ne pas continuer les marches, trop penibles
a son age, et de s'arrkter l1 pour assurer le service
religieux a un pays priv6 de pasteur.
Dans la nuit du 3 au 4 nous avons aid6 a embarquer
dans quatre trains plus de quatre cents blesses qui
gisaient dans le hall et les cours de la gare, distribuant
a tous th6, cafe, bouillon, chocolat, par un brouillard
intense. M. Duthoit, lui, distribuait des absolutions.
I1 me semblait 6tre sur le champ de bataille. Dans le
silence de la nuit montaient les plaintes des pauvres
mourants, le rile des agonisants et nous allions a
genoux aupres des brancards donner a tous un espoir,
un riconfort... Quelle nuit!!!
Nous rentrons a quatre heures du matin et trouvons
les Dames de la Croix-Rouge (qui, depuis le commencement de la guerre, nous aidaient A soigner les
bless6s a l'ambulance, install6es dans les locaux de
l'6cole touchant 1'h6pital) en train d'habiller nos pauvres soldats qui devaient partir avec elles par un
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nouveau train. On nous laisse a la maison les mourants
intransportables. 11 y en avait vingt-deux.
La Providence me montrait le devoir. Je devais
rester pour ceux qu'Elle remettait a ma garde. La
journ6e se passe au son du canon qui tonnait sans
interruption. Le 4 au matin, des regiments entiers
traversent Clermont, reculant et nous disant que 1'ennemi etait derriere eux.
Les quelques habitants restes suivent I'arm6e francaise; pour finir, cinq autos-ambulances venues de
Bar-le-Duc viennent prendre nos pauvres blesses et me
disent avoir ordre de nous emmener. a Prenez-vous
mes vieillards et mes infirmes? Il y en a quarantedeux. a - Nous ne le pouvons pas. a Quand mon dernier vieillard sera embarqu6, nous monterons, mais pas
avant. » - Eh bien! nous reviendrons vous prendre.
Et les voilk partis! II 6tait neuf heures.
A dix heures, une patrouille francaise passe. C'6tait
la derniere. La route barrie ne pouvait plus ktre
franchie en avant, les voitures ne devaient pas revenir
et nous restions. Je r6unis nos soeurs pour aller nous
recommander a notre Mere du ciel qui domine le
Tabernacle.
A midi et demi, la bataille s'engageait sous nos
murs. Les Allemands tiraient de deux points a la fois
sur l'armee francaise que nous apercevions de notre
grenier. Les obus sifflaient sur nos totes, enlevaient
les toitures, crevaient les conduites d'eau, labouraient
notre jardin et nous priions au milieu de nos infirmes,
tremblants, dans la cave. A sept heures, le feu cesse.
Le 5, a deux heures du matin, arrive 1'infanterie
allemande; a quatre heures, l'artillerie. A cinq heures
moins un quart, la porte principale de l'hospice cede
sous les coups de crosse et trois officiers, revolver au
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poing, me demandent de visiter la maison et I'ambulance pour y installer leurs blesses.
Avant de les pr6ecder, je remets a celui qui parlait
francais, et qui me semblait le chef (ils n'ont pas de
galons comme chez nous, le dessin de l'ipaulette
indique leur grade), le billet ainsi concu que j'avais
6crit la veille :
( Messieurs, hier on a voulu me forcer A partir;
j'ai refuse, ayant des vieillards, des malades et des
infirmes que je ne pouvais abandonner. Je les confie
ainsi que mes seeurs et ma maison Avotre magnanimit6.
J'espere que je ne serai pas tromp6e ,.
Apres l'avoir lu et comment6 en allemand... x Qui a
6crit ce billet? Bourgmestre? n - Non! a Pasteur ? ,
-

Non! , Oii sont-ils? , -

Partis! , Les laches, ils

s'en repentiront. , c Et qui a ecrit cela? » - C'est
moi. Sa lourde main s'abat sur mon epaule, tandis
qu'un sourire, ressemblant A une grimace, iclaire sa
physionomie et qu'il ajoute: ( Brave, vous respecterai
et votre maison. » Des blesses allemands arrivent deja
le soir; le lendemain, Al'ambulance ou chez nous, nous
en avons cent cinquante. Et personne pour faire la
cuisine! Nous y allions a tour de r6le, mes trois jeunes
compagnes et moi, puisque nous restions quatre seulement, ne trouvant bien souvent pas un quart d'heure
pour nos repas. I1 nous est arrive plusieurs jours de
diner Acinq heures du soir, et de souper a onze heures
et deux fois, pas du tout. Heureusement le bon Dieu
veillait, car mes jeunes sceurs qui ne sont pas solides
ont tenu bon, vaillamment. Elles ont et6 admirables
de d6vouement, ne reculant devant aucune fatigue.
Le 6, ils brilent Clermont. Deux cent quarante-deux
maisons sont la proie des flammes; quatorze sapeurs
allemands d6blaient les debris enflammes qui tombent
aupres de notre maison, arrosent les poutres brilantes

-

555 -

et les crois6es qui craquent, en face d'un brasier
d'enfer. - Quel spectacle que celui d'un pays entier
brfilant en une nuit et deux jours! Les flammes, sortant d'un grenier a fourrage, 16chaient la toiture de
notre belle chapelle neuve. Grace a Dieu, elle n'en
reooit aucun dommage et le jour qui se lve 6claire
au milieu de ruines fumantes notre cher h6pital pr6serve, avec quelques rares maisons. Des habitants, qui
s'6taient rifugies dans le bois quand le feu a commenc6, sont venus me demander asile, et notre maison
s'est ouverte a eux.
Le 7, deux coups de feu sont tires dans la foret.
Nous devons tous, le soir, etre fusill6s, et bravement,
apres nous etre confesses, nous faisons ensemble le
sacrifice de notre vie pour que la France soit victorieuse. J'ai pu parler A un colonel et a un major, qui
appr6ciaient beaucoup les soins que nous donnions a
leurs blessts, et nous n'avons pas pass6 par les armes.
Le lendemain, M. Duthoit est pris comme otage, on
le fait prisonnier un jour et une nuit. Un malade le
sauve et il nous est rendu.
Dix jours d'angoisses, dix nuits- terribles qui vieillissent de dix ans, se succident, apportant a chaque
heure de nouvelles souffrances, de nouvelles tortures.
Puis, un beau matin, on nous dit d'aller prendre a
l'ambulance dix-huit soldats franqais prisonniers qu'on
ne peut emmener parce qu'ils sont blesses.
Nous p6netrons aupres d'eux. Quel spectacle! dixhuit squelettes, piles, en guenilles, gisant sur le foin
pourri, les jambes et les bras gangrenes, n'ayant pas
et6 panses depuis onze jours. Nous les transportons
chez nous, et je coupe des pansements infects, pour
nettoyer des plaies, qui ne gu6riront jamais. Les
pauvres petits le comprennent, mais sont heureux
quand m&me; ils a leur, ont ichapp6!!

-

556 -

La nuit avant leur d6part d6finitif, les Allemands
arrivent vingt mille dans notre pays brdle. Toutes nos
portes sautent, malgre vingt officiers, qui oat mange
a la cuisine jusqu'a deux heures du matin! Ils vont
partout... partout, except6

la chapelle dont les portes

sont respect6es. Et la porte principale donne sur la
rue a Io mitres de celle de l'h6pital! Enfin ils partent
tous, emportant, me disent-ils, en Allemagne, le meilleur souvenir de notre hospitaliti et de notre divouement. Et nous revoyons la France! Depuis, notre
maison entiere est occupee. Nous nous resserrons dans
notre dortoir qui tient lieu de tout, afin de continuer
notre devoir envers la chore patrie.
Cinq majors opirent et pansent tous les jours les
grands blesses qui nous arrivent. Nous ne gardens que
les blesses qui ne peuvent pas etre 6vacues.
Inutile de vous dire, Ma Tres Honor6e Mere, que
notre mission est des plus consolantes. Tous nos chers
blesses qui meurent, partent si bravement, si chr6tiennement! Heureusement que nous avons eu M. Duthoit! Sans l'ordre de son capitaine ou plut6t de la
Providence, qu'aurions-nous fait? sans secours religieux, sans messes et sans communions!
En ce moment, notre chapelle a cinq ou six messes
tous les matins. Un dimanche, elle en a en vingt.
L'etat-major est compose en majeure partie de fervents
catholiques qui communient souvent. Que c'est consolant! Ladite chapelle servira longtemps d'6glise,
puisque celle de Clermont est brfl6e; tous les vases
sacr6s que M. le Doyen avait caches dans la cave, sons
la sacristie, sont tordus et calcines.
Avec nous, vous avez vecu ces tristes jours, car vous
aviez des nouvelles par les journaux. Vos filles ont
v6cu pendant plus d'un mois, isol6es de tout et de
tous, puisque toutes les voies 6taient coupbes, mais
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nous sentions qu'ala Maison-Mere on priait pour celles
qui luttaient.
Nous avons manqu6 de pain pendant huit jours et
j'ai pass6 dix-sept nuits sans me coucher.
Tous les jours encore nous entendons le canon qui
tonne de Montfaucon, Varennes et Boureuilles et nous
recevons toujours des blesses. Priez pour nous!
Soeur ROSNET.
Pendant que les armees allemandes s'avanuaient, des sours
chargees d'ambulance durent se transporter d'une ville a une
autre, au milieu de mille difficultis. Qu'on en juge par cette
lettre, dont le commencement a 6td 6crit a Chilons-sur-Marne,
le milieu a Juvisy, la fin N Moulins.
L'ambulance dont il est ici question est celle du docteur
Recamier; elle avait &t6 installee, au debut de la guerre, a
Chilons-sur-Marne dans un pensionnat dirigi par les religieuses de la Congregation de Notre-Dame.

Lettre de la swur RICAMIER,

a la Tr's Honorde

Mire MAURICE.
Chalons-sur-Marne, i" septembre 1914.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Nous avons ete tres surmenbes depuis notre arriv6e;
le lendemain, en plein d6ballage, nous recevions seize
blesses des plus graves. Les bonnes meres qui ont eu la
charit6 de mettre a notre disposition leur pensionnat et
leur Communaut6, mieux encore tout leur d6vouement,
sont parfaites pour nous. Vous ne pouvez vous faire
une id6e, ma Tres Honoree Mere, de la bont6 et de la
delicatesse de la Mere Sup&rieure qui comprend notre
surmenage et nos fatigues. Elle s'inquikte de nos
sant6s, vient elle-m&me voir notre nourriture, que nous
prenons dans leur r6fectoire, a la seconde table; met
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dans nos tiroirs toutes sortes de douceurs, fait donner
du lait a quatre heures aux sceurs qui sont fatiguees.
Nous sommes tres touchies de cette union de nos deux
Communaut6s pour une meme oeuvre et bien edifibes
de la charit6 de ces religieuses de Notre-Dame. La
Mere Superieure nous a arrang6 la salle de dessin en
dortoir avec quatre lits et deux paravents; grace a son
exquise charit6, nous nous trouvons comme a la Communaut6; elle ressemble beaucoup comme physique au
portrait de notre ven6rable Mere Louise de Marillac.
Notre ambulance est parfaitement ici, nous avons cent
lits; j'espere qu'ils ne seront pas tous remplis par des
soldats aussi gravement mutiles que ceux que nous
avons d6ja, sans cela que ferions-nous? Notre respectable Soeur Lafond nous a envoy6 une fois une sceur
pour veiller; il faut etre trois par nuit; une dame du
voisinage qui a sept fils a la guerre vient avec sa fille,
jeune femme d'officier, veiller tous les deux jours.
Monseigneur est venu deux fois visiter longuement
l'ambulance, pour laquelle il montre une tres grande
bienveillance; il est d6solM des departs qui se font a
Chalons et tres heureux de penser que nous resterons
malgr6 tout. Nous demandons au bon Dieu aide et
secours pour bien faire notre devoir, pour le faire
benir par ces malheureux qui souffrent tant, pour
empecher que le bon Maitre ne soit offens6. Nous nous
entendons tres bien et n'avons qu'un m6me but : Dieu,
la France et la Communaut6. Je vous 6cris a plusieurs
reprises et je compte sur le duc des Cars pour etre
notre facteur, si toutefois on le laisse encore circuler.
De Juvisy, le 4 septembre.
MA TRES HONOREE MkRE,
Nous sommes dans un wagon de marchandises; le

-

559 -

2 septembre, a cinq heures du soir, on nous a donn6
l'ordre d'6vacuer Chilons; le 3 septembre, a six heures
du matin, on venait chercher nos chers bless6s. On
nous a prises avec des autos d'ambulance et nous
sommes parties le 3 a huit heures du matin pour la
gare. La ville de Chalons etait dans un affolement
6pouvantable, dans une panique d6sastreuse, des
troupes en quantit6, des femmes, des enfants. A la
gare, notre auto nous descend sur un arriere quai au
milieu des soldats; tous se precipitent sur moi : , Ma
Sceur, donnez-nous a manger, voila deux jours que
nous n'avons rien eu. J'6tais separ6e de nos Soeurs,
avec Joseph (M. Recamier), la comtesse du Foy,
Mme de Saint-R6my; un militaire s'approche de moi
et nous dit : ( Ma Soeur, nous sommes ici dix pr&tres,
je suis pere Dominicain. , Nous avons donni tout le
panier de provisions, j'ai eu la consolation de les servir
moi-m&me, nous avons pu faire avec saucisson, chocolat, jambon, cinquante petites parts. Tous les soldats b6nissent les soeurs, c'est touchant au delh de
toute expression. Les pr&tres nous ont promis leurs
prieres, ils ont confess6 des quantit6s de soldats et
d'officiers avant ces douloureuses batailles et font
certainement un bien immense.
Une voiture est arriv6e avec un immense et magnifique aeroplane allemand qu'on venait de prendre; les
deux aviateurs blesses sont prisonniers : on offre de
nous confier un train de blesses, notre petit groupe
accepte; puis, devant ce train, les autres membres de
1'ambulance se retrouvent et nous nous repartissons
dans les wagons. C'6tait navrant. On sort les morts et
nous nous installons; au milieu, on hisse des femmes
et des enfants haurlant, pleurant. J'ai organis6 tout
notre wagon avec Mme de Saint-Remy et Mine du
Foy. Nous avons calmI les femmes, range toutes ces
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malheureuses avec les mioches dans un bout et nos

malades a l'autre bout. Nous avions un tris grand
malade; une balle explosible lui 6tait entree dans le
dos et avait stationne dans un poumon pros du ceur.
Joseph-me donne de quoi lui faire des piqires. I1 a
une medaille dcnnee par sa mere; la vue d'une soeur
lui redonne la vie. Les medecins militaires qui embarquent les bless6s nous disent que nous allons a Troyes.
Le train part i dix heures et demie; le voyage est
fatigant pour nos mourants; la chaleur est accablante;
les enfants crient; nous mouillons les 1vres aux
bless6s, nous leur parlons du bon Dieu; pas un pr&tre
dans notre train. Aux gares, les habitants offrent tout
ce qu'ils peuvent : bouillon, cafe, lait, fruits. Les soldats qui n'ont que des plaies aux jambes et aux bras
mangent un peu.
Une autre 6preuve nous attendait a Troyes, tout le
service sanitaire s'oppose a ce que 1'on descende. 11
est six heures du soir; les femmes et les enfants
lancent leurs valises et leurs paquets sur le talus, puis
descendent, malgr6 les soldats qui veulent les en
empcher. C'est un soulagement pour nos chers grands
malades. Le train est dirig6 sur Moulins. Quede souffrances pour nos malades, c'est affreux; il faut
remonter leur courage; a Montlucon, nous en avons

huit si faibles qu'il faut les descendre; ils ttaient
navr6s de nous quitter, et nous done! Tout cela dans
la nuit avec une mechante lanterne borgne, on avait le
cceur serre.

A Juvisy, oi nous sommes gar6s, les m6decins militaires envoient quelques wagons du train au Mans,
nous continuerons vers Moulins. Notre mat6riel n'a pu
6tre embarque dans ce d6sarroi de Chalons. M. de Charette et le comte du Foy, son beau-frere, sont restes
pour voir s'il y a moyen de retrouver ce que nous avons
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d6 laisser. Nous sommes t Juvisy depuis quatre heures
du matin; il est sept heures et demie. Les postes de
soldats de !a gare viennent nous porter du bouillon
chaud, ils nous disent combien ils aiment les soeurs et
combien ils esperent qu'on ne les chassera plus. Mes
compagnes ont 6t6 admirables dans ces terribles jours,
ce qui nous d6sole c'est que nous n'avons pas de quoi
soulager effectivement nos chers malades; ce sont des
souffrances morales inimaginables et que nous n'oublierons jamais. Que le bon Dieu nous aide et nous
secoure! Je vais tAcher de trouver quelqu'un pour vous
porter cette lettre. Nous sommes toutes les quatre
avec le plus profond respect.
Vos filles obeissantes et respectueuses,
Soeur RECAMIER.
Moulins, samedi 6 septembre,
chez nos sceurs de P'h6pital Saint-Joseph.
MA TRES HONOREE MERE,

Je n'ai pas os6 donner cette lettre
1l'aventure;
nous sommes arriv6es a Moulins, a trois heures et
demie; a quatre heures et demie nous frappions a la
porte de la respectable soeur Ferreol qui nous a reques
comme une mbre; c'est admirable et bien r6confortant
de voir l'union qui regne entre toutes les maisons de
notre chbre Communaut6.
Laissez-moi vous dire encore combien nous avons
6tC 6difi6es par le courage h6roique des soldats
blesses et mourants qui 6taient dans le train; pas une
plainte sur leurs levres, ils laissent mere, femme,
nous aurions voulu en faire dix fois plus
enfants:'
, disent-ils; beaucoup ont des
pour la France
m6dailles; un petit tout jeune ayant le bras droit et la
jambe gauche traverses par des balles : a C'est la bonne
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Vierge de ma medaille, dit-il, qui m'a prote4g et a
emp&ch6 que je ne sois tuW ,. Ils demandent si on a
des nouvelles de la guerre et si elles sont bonnes ?
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Soeur RECAMIER.
Au m6me endroit arrivaient quelques jours plus tard trois
sceurs qui avaient 6ti chargees d'6vacuer les blesses de Saint-

Mihiel. Voici le r4cit de leur petite odyssde :
Lettre de la sacur ARLES, fille de la Chariti,
a la /trshonoree Mere MAURICE.
Moulins, le 12 septembre 1914.
MA TRES HONOREE MtRE.

La grdce de Noire-Seigneur soit avec nous pour jamais
Ppaves errantes de la guerre, nous voici arriv6es i
Moulins, c'est-a-dire 1a oui le train s'arretait, car vous
devez savoir, ma tres honoree Mere, que dans le
temps ou nous vivons, on ne va pas oft I'on veut, surtout dans 1'Est; ainsi notre intention 6tajt de nous
rendre a Troyes, mais arriv6es a quelques kilometres,
nous apprenons que les voies 6taient coup6es. Nos
ambulances de Saint-Mihiel ont di etre evacuees,
notre colonel nous a priCes de partir avec nos soldats
bless6s ou 6clop6s; notre voyage a dur6 trois jours et
trois nuits, dans un wagon de bestiaux, sur la paille;
notre lieutenant, homme correct et bien 61ev6, a e't
pour nous plein d'attentions; nous avons done partag6
avec eux notre logement et notre nourriture, vivant
aux frais du gouvernement et pour me servir du langage de nos soldats, nous avons mang6 du ( singe >;
notre train etait compose de mille et quelques voyageurs; il faisait souvent deux kilometres par nuit,
restant en panne des six et des huit heures; heureu-
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sement que, pendant ce temps, nous pouvions aller
de wagon en wagon faire des pansements, donner des
soins aux plus malades; mais A mon avis ces pauvres
soldats, voyageant dans de si tristes conditions, sont
bien plus A plaindre que ceux qui sont au feu.
Nous nous sommes arret6es a. Nevers, esperant rencontrer de nos sceurs; nous n'avons trouv6 que les sceurs
de Nevers qui ont ete fort aimables. Au d6but, elles
avaient 1'air d'h6siter a nous prendre pour d'honnetes
gens; car nous 6tions dans un tel 6tat de malpropret6
et de fatigue que je crois que vous-meme, ma tres
honoree Mere, auriez dout6 a nous reconnaitre pour
vos filles. Nous prions beaucoup pour vous, pour notre
tres honor6 Pere, pour notre chere France. Nous
sommes toutes disposees et desireuses de travailler, de
nous d6vouer dans nos ambulances oui vous jugerez
bon de nous envoyer. Excusez ma lettre, j'6cris sans
lumiere.
Veuillez agr6er, etc.
Soeur ARLES
Du meme c6t6 de la frontiere, a La Malgrange, pres Nancy,
une ambulance avait it4 etablie dans le celebre college qui a
donni tant d'illustrations kla France; des Filles de la Charit6
y furent envoyees; elles eurent a subir un bombardement
dont la scour Angele fait le recit a la respectable staur Ches-

nelong, assistante.
Les Dames de la Croix-Rouge se sont retirees le 8,
ne se trouvant plus en sfiret6 ici; elles n'ont pas 6t6
remplac6es; la nuit du septembre, alors que le danger
devenait imminent, l'6tat-major, m6decins et infirmiers-chefs, 6taient rappeles par I'armee pour se
rendre a Troyes'par le train de minuit et ne plus
revenii; ils nous laissaient dans un grand embarras:
le bombardement commenCant, de plus six bless6s,
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arrives a huit heures du soir, et auxquels ils avaient
donn6 leurs soins jusqu'k dix heures les pr6occupaient
comme nous; en cas d'invasion ou d'incendie, il eut &6t
impossible de les transporter puisque tout le personnel
militaire quittait l'ambulance.
De cette nuit inoubliable, il me semble vous avoir
d&jA dit un mot, ma respectable Soeur, mais en parler
n'est rien, il faut 1'avoir pass6e. Sous l'impression
encore des atroces souffrances que nous avions en vain
essay6 d'adoucir un peu chez nos derniers arrives,
dont 'un a ete tout de suite administr6, nous essayions
sans y parvenir de trouver un peu de sommeil: une
temp&te affreuse, grele, 6clairs, tonnerre, se d6chainait audehors; le bruit du canon qui depuis trois jours
ne discontinuait pas, se rapprochant de plus en plus,
achevait de donner a cette nuit sombre un cachet de
douleur et d'effroi que l'on ne peut rendre. A onze
heures, le sifflement des obus passant au-dessus du
toit et tombant tout pres, nous fit comprendre le
danger imminent; le camp de ravitaillement installI
sous nos murs avait 6t6 aperqu et 6tait vis6; il fut vite
sur pied et dirig6 sur un lieu de sfiret6. Mais La Malgrange restait bien exposee. Par une confiance illimit6e que nous n'avons jamais pu nous expliquer, ma
compagne et moi, nous ne songions pas a bouger; a
chaque eclat d'obus (et il en a 6t6 lanc6 pres de 3o)
nos lits 6taient secou6s comme par un tremblement de
terre; il semblait que l'aile de la maison oi nous
6tions, allait s'effondrer. Couchant dans des chambres
s6parbes mais qui communiquent par une porte toujours ouverte, nous n'avons pas 6chang6 une parole,
nous pr6parant cependant a la mort. A minuit, deux
pretres d6vou6s, professeurs du'Collige, vinrent
frapper trbs fort . la porte pour nous engager a venir
tout de suite rejoindre les soeurs a la cave, seul lieu
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qui fft siir. Deux hypotheses se pr6sentaient: ou
l'incendie ou la fuite; ni l'une, ni l'autre n'6taient rassurantes: nous fimes nos pr6paratifs avec un calme
parfait et suivimes dans la plus complete obscuriti
nos charitables guides. A la cave, oi tout le personnel
6tait r6uni, on priait. Pr6voyant line fuite prochaine
du c6t6 de Mirecourt, M. le Sup6rieur crut bon de
faire consommer les saintes Especes; quelle consolation nous allions en 6prouver! nous pr6parant au
grand sacrifice, nous 6tions bien heureuses de ce pr6cieux reconfort; a une heure, nous fimes la sainte
Communion dans la cave. Quelle simplicit6 et quelle
giandeur en meme temps! pretres, soeurs, malades,
enfants, tous nous participlmes au meme bonheur.
Munies du pain des forts, nous 6tions toutes deux
calmes et tres heureuses, faisant de grand cceur le
sacrifice de notre vie pour la France, l'Eglise, notre
chore Communaute.
Et pourtant, ce sacrifice n'a pas &t6 accompli, car,
vers trois heures, le canon cessa; il fut alors trouv6
sage d'essayer de prendre un peu de repos; nous
remontAmes nos chers bless6s et quelques instants
apres, nous gofitions un sommeil paisible qu'auraient
df pourtant 6loigner les 6venements qui l'avaient
pric6d6. Je n'aurais jamais cru, ma respectable Sceur,
que 1'on pft voir venir la mort avec tant de calme...
combien I'assurance de l'obbissance accomplie donue de
paix et de confiance dans de tels moments! Le bon
Dieu nous a gardees... c'est a « la petite Marie " que
tous ici attribuent ce miracle de pr6servation. Nos
blesses, discourant le lendemain sur cet 6evnement
reconnaissaient la protection d'En-Haut; j'en entendis
un, tres 6cout6 de ses camarades, dire tres fort :
( Que maintenant I'on ne vienne plus nier qu'il y a un
Dieu! » A Nancy, on avait si bien cru La Malgrange
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incendi6e, que le matin bon nombre de curieux vinrent
constater , le disastre ,,; Marie-Immaculee, 1t aussi,
s'est montree mere et gardienne.
Depuis ce jour, le calme n'a pas 6t6 troubl6; toutefois, le canon a repris ces deux jours et il se rap6
proche; si l'ennemi n'est pas repouss , bient6t nous
apercevrons de nouveau les obus 6clatant sur le fort
d'Amance, pres de Nancy; alors, nous recevrons de
nouveau des blesses, ce qui ne nous est pas arrive
depuis le d6part des m6decins militaires.
L'ambulance est maintenant ( h6pital » de cent cinquante malades avec un seul m6decin civil, un juif
qui tient aux Filles de la Charit6, puisqu'il a declare
au president de la Croix-Rouge qu'il ne consentirait
jamais a nous laisser quitter I'ambulance, tant qu'il en
serait le medecin...
Votre tres humble et affectionnee,
Soeur ANGELE.
Les lettres suivantes vont nous donner quelques renseignements sur la bataille de la Marne et les trois villes dont il
est question marquent a peu pris le point terminus de l'offcnsive des Allemands.

Lettre de la seur CLURY, a la Tres Honorde
Mkre MAURICE
Vitry-le-Frangois, H8pital general,
20 septembre 1914.

MA TRES HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Dieu soit b&ni! C'est par ce cri du cceur que je
veux commencer cette lettre. Vous parviendra-t-elle?
je n'en sais rien, mais apres avoir pris. tous les moyens
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possibles pour vous envoyer de nos nouvelles, je confierai a nos bons anges Ie soin de faire le reste et
d'ktablir entre nos v6neres Superieurs et leurs pauvres
filles cernees, cette telegraphie sans fil qui va toujours
a son adresse, puisqu'elle passe par le Coeur de Jesus,
notre unique refuge.
Dieu soit beni d6jý de la pr6servation accordee a
notre petite iille de Vitry qui a kt6 vraiment miraculeusement protegee par Notre-Dame, sa patronne,
contre le bombardement qui a dur6 cinq longs jours
et qui a ravage absolument tous les environs.
Dieu soit b6ni aussi d'avoir donn6 h ses pauvres
Filles de la Charit6 la force d'un d6vouement exceptionnel r6clame par les circonstances et auquel elles
n'ont pas failli, soutenues de cette ( grace du moment ) qui est vraiment le signe de la Providence.
Nous sommes done actuellement en service a 1'H6pital g6n6ral, militarise pour la duree de la guerre. Si
ma derniere lettre, 6crite au dernier jour oii les communications avec Paris etaient possibles, vous est
parvenue, vous savez que nos enfants et quatre de nos
sceurs sont parties pour la Savoie, a Saint-Genix-surGuies oit ma soeur a pris soin d'elles. Nous sommes
rest6es six pour 6tre a la disposition du Dieu
de Charite qui allait nous amener par centaines les
victimes de la guerre.
L'h6pital 6tait dans un 6tat de desordre impossible
a d6crire. 11 n'y restait que deux mourants et des
infirmes sous la garde de M. I'Aumonier et d'une vieille
fille; les malades, les vieillards et les enfants ayant
6tC evacu6s vaille que vaille dans des conditions
d6plorables... C'est dans ces conditions-la que M. 1'Archipretre est venu nous chercher et nous a installies
dans ce desert pour y prendre soin de ceux qui allaient
venir. Bient6t, en effet, Ie jour meme, samedi 5 sep-
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tembre on apportait des soldats franqais. Le soir commenqait le bombardement; il fallait panser des
blesses dans la rue m&me. Quelques heures apres, les
Allemands faisaient irruption et avec eux commencaient ces journies d'angoisse qui nous ont paru cinq
siecles.
Nous trouvant a l'h6pital, disposies a soigner tous
les blesses, sans distinction de nationalit6, nous avons
imm6diatement acquis le respect des majors et, des
lors, nous etions pr6servees, nous et nos maisons
d'oeuvres, de vexations et de pillage. Mais quelle
besogne! Pendant ces cinq journees d'occupation
allemande, il est passe a Vitry plus de deux mille
blesses. L'h6pital en regorgeait. L'6glise en 6tait
remplie, I'h6pital auxiliaire de la Croix-Rouge,
le college de jeunes filles, les h6tels, tout etait
encombr6 de malheureux qui agonisaient. Notre plus
grande peine, et quand je dis noire, je pense a notre
bon pasteur dont le d6vouement a sauv6 la ville des
pires malheurs, a 6et certainement I'abandon dans
lequel ceux qui auraient eu mission de proteger la
ville, nous ont laisses.
Peut-on les blamer, puisque la plupart sont charges
de famille?
Notre vaillant archipretre, aide d'un ami, pere de
famille et fervent catholique, et de quelques hommes
de coeur, a pris en mains les inter&ts de la cite et I'initiative de tous les services. Pris comme otages, ces
messieurs ont debattu, sous la menace de la fusillade,
les conditions de la preservation de la ville; ils ont
fini par en imposer a l'arrogance allemande par leur
attitude de fermet6 et de loyaut6, et c'est bien A eux,
apres Dieu, que nous devons le salut.
Puis est venue cette soiree inoubliable du io an 1,
ou, lasses a en mourir, 4 bout de forces physiques et
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morales, nous edmes l'inspiration -d'apporter de la
maison, notre Vierge puissante et de l'installer dans
cet h6pital laicis6. A minuit, les Allemands partaient
en d6route nous laissant leurs blesses et nous remerciant du bien que nous leur avions fait. Marie Immaculee, encore une fois avait montr6 sa puissance!
Depuis lors, ma bonne Mere, que vous dirais-je de
ce qui s'est passe? Je finis par perdre la notion du
temps et des choses. Je sais seulement que jour par
jour, nous nous efforcons de faire ce qui nous parait
6tre notre devoir du moment. L'autorit6 militaire franqaise a pris possession de 1'h6pital, mais ce n'est qu'.
titre provisoire.
L'ancienne administration n'a pas encore reparu,
sauf le maire qui, sans me questionner, m'a consid6rbe
comme la Superieure de l'6tablissement. M. le Cure,
d'accord avec Monseigneur, nous prie de rester. La
consigne est de TENIR, jusqu'a ce que se rggle devant
les autorit6s sup&rieures une situation oh, par la permission de Dieu, la charit6 et la libert6 ont repris leur
place dans cet H6tel-Dieu profane, d6pouille et
abandonn6. Nous sommes pr&tes i tout, sous la direction de notre pasteur, qui s'inspirera toujours de la
volont6 de Dieu, et si nos peines pass6es et pr6sentes
peuvent avoir pour fruit le retour d'une communauth
hospitalibre dans cet asile de la douleur, nous nous
estimerons bien heureuses d'avoir servi i ce rachat.
Ma bonne Mere, voila une bien longue lettre, qui
ne vous dit pas encore toute notre peine et tout notre
travail. Qu'elle vous porte cependant un peu de consolation an coeur, car elle est I'histoire de bien des
mis6ricordes. Pas un de nos blesses frangais et allemands catholiques n'est parti sans sacrements et le
bon Maitre habite avec nous cet h6pital d'oi on I'avait
chasse. Priez bien pour vos pauvres filles de Vitry et,
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en particulier, pour leur petite servante qui porte en ce
moment un si lourd fardeau de responsabilit6. Je me
dis avec une grande affection et un profond respect,
en l'amour de Notre-Seigneur et de Marie-Immaculee,
Votre tres humble et tres ob6issante fille,
Sceur CLERY.
M. 1'Archipretre ajoute les lignes suivantes :

MA REVERENDE MERE,
A part ce qui me concerne personnellement, je
ratifie pleinement ce que vous 6crit sceur Clery. Et je
tiens a ajouter que vos filles ont 6t6 et restent admirables de filiale confiance en la Providence, de joyeuse
abn6gation, d'intelligent et surnaturel d6vouement, de
simplicit6 dans 1'heroisme.
J'ose insister sur la demande.de renfort que vous
adresse sccur Clry. C'est miracle que vos pauvres filles
ne solent pas encore tomb6es de fatigue. Et loin de
pouvoir compter sur une diminution de travail, je sais
que le service de sant6 songe a 1'etablissement a Vitry
d'une nouvelle ambulance.
Veuillez agreer, ma R6evrende Mere, 1'expression
de mon profond respect et me permettre de compter
sur vos bonnes pribres.
Sign6 : NOTTIN,
Archipritre de Vitry-le-Franfois.
Lettre de la sa'ur CLOUZOT, t la Tris Honorde
Mere MAURICE.
Montmirail (Marne), Maison Saint-Michel,
27 septembre 1914.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Un pr6tre de la ville allant a Paris m'offre de
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prendre une lettre pour vous. Je remercie Dieu de
cette grace.
Veuillez vous rassurer sur vos deux families de
Montmirail. Elles sont debout, quoique ayant bien
souffert matiriellement du bombardement du 8 et
du 9, hdlas! par des canonniers franqais qui ne bombardaient que leurs freres, croyant bombarder les
Allemands. La bataille autour de la ville avait commenc6 le jeudi 3 A deux heures du matin. Elle s'est
continu6e jour et nuit en se rapprochant du plateau de
Montmirail (thiatre de la bataille de 1814).
Du jeudi matin au vendredi soir, les troupes francaises fuyant avec bagages n'ont cess6 de traverser la
ville. C'6tait un spectacle lamentable de voir les
pauvres soldats affam6s et d'entendre passer toutes
ces voitures et caissons. II s'y m&lait beaucoup
d'emigrzs.
Samedi, vers une heure du matin, le triste d6f16
cessa. Un silence de mort se fit, et vers cinq heures du
matin, les uhlans arriverent. Ils s'6taient d6ej montres
la veille au soir vers Montl6an, faubourg sur la route
de Chilons. Ils avaient lach6 leurs chevaux, dress6s a
revenir s'ils ne sont pas pris par les soldats francais,
moyen allemand pour s'assurer que la ville est 6vacuee.
Les chevaux retournant, les uhlans sont entr6s le samedi matin 5 septembre et A dix heures et demie, tout
un corps de troupes s'est empar6 de la ville, stationnant sur les places, pillant les magasins ferm6s pour
s'approvisionner et se mettant A dejeuner avec un
ordre et un silence qui nous impressionnaient.
Puis ils ont pillk les maisons ferm6es, enfonqant
portes et fen&tres A coups de hache. C'est alors
qu'apres avoir pris leur repas sur la place Fr6rot,
devant notre maison, ils ont sonni a la grille. Nous
les observions depuis une heure, derriere les volets,
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avec une grande anxitde, attendant leur entree. Je me
suis pr6sentee a la grille avec une de nos Soeurs, et un

jeune capitaine, tres respectueux, m'a demand6 si je
pouvais recevoir des blesses et des soldats. J'avais
d6ji beaucoup de soldats francais bless6s, amenes les
deux nuits pr6cidentes.
Remarquant de suite la grande statue de saint Michel
plac6e au troisieme 6tage de l'orphelinat, le capitaine
me dit: a Saint Michel? -

Oui. -

Oh! protection!

protection! - J'ai des bless6s francais et beaucoup
d'enfants. , I1 m'a r6pondu : <Ah? pas faire de mal,
sommes tres touch6s que vous et enfants pas parties!
protection Asaint Michel! n Et de fait, potager, ferme
dans la vall6e, deux autres maisons de nos enfants
mariees, qu'ils savaient n6tres, ont ete absolument
indemnes de tout pillage et vexation. Ils ont pilli,
saccag6 partout, d'abord pour boire et manger, puis
pour avoir de la literie pour leurs bless6s, et enfin, ils
ont charg6 des autos 6normes de tout ce qu'ils trouvaient de beau. Chez nous, en quelques instants, tout
a 6t6 rempli d'Allemands, except6 le bitiment r6serv 6
aux enfants, separ6 de tous les autres et cach6 derriere notre chapelle. Montrant la Communaut6, ils ont
dit: , Et ceci! - Oh! tres bon! pas touch6. , Nous
n'avions eu aucun m6decin militaire ni infirmier pour
soigner nos bless6s. Des ce moment, plusieurs majors
allemands se sont partag6 les deux maisons qu'ils ont
soign6es avec un grand devouement. 11 n'y avait plus
de pain, plus de boulangers, tous avaient fui, excepte
une pauvre boulangire que l'on a aid6e i faire le
pain. Les Allemands ont fait ouvrir d'autres boulangeries, et nous ont fourni abondamment le pain n6cessaire a toute la maison.
Pendant six jours, du 3 au 9, nous avons eu
quatre cents bless6s, francais et allemands, les
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servant nuit et jour sous une mitraille continuelle.
La bataille se livrait tout autour de la ville c'6tait
un cercle de feu, de canons, dont nous suivions tous
les mouvements. Aucun accident, les aeros lancaient
leurs bombes juste au-dessus de nos cours. Les Allemands disaient : S
Sceurs admirables, enfants courageuses! n Protection infinie du Sacr&-Caeur et de
saint Michel!
Le soir du 8, nos troupes furent victorieuses a Marchais et au Tremblay, A c6t6 de la colonne de 1814.
Les troupes allemandes qui avaient manifest6 une
certaine inqui6tude dans la journ6e, se retirerent pr&cipitamment, sauf de 1'artillerie et des soldats qui se
fortifirent dans le parc du chAteau, derriere la maison Saint-Michel, dans un vallon tres creux, au-dessous
de la colonne, au bas de la ville, et sur les hauteurs
de Mondan et de Fontaine-Essarts. De la, ils pouvaient r6pondre A nos canons francais, 6tablis sur les
collines oppos6es. Ils 6taient aussi au couvent de
Montl6an.
Un major allemand 6tait reste A Saint-Michel avec
les bless6s et ses infirmiers, mais voilA qu'a deux
heures du matin, le mercredi 9, une estafette vint les
chercher et ce fut inoul la rapidit6 avec laquelle ils se
sauverent en laissant leurs bless6s. La canonnade cessa
en meme temps. Les deux jours pr6ecdents, ils avaient
emmenk prisonniers tous nos bless6s francais en 6tat
de marcher et les avaient enfermes dans l'6glise.
Ah! Quelles angoisses et quelle douleur, car on nous
laissait a peine le temps de leur donner un morceau
de pain et on ne tolerait que de 1'eau dans leur
gourde. Nous nous croyions sauv6es, car le bombardement avait cess6 et comme nous ne nous 6tions ni
d6shabill6es ni couchees depuis huit jours, nos Sceurs
me supplierent de prendre un peu de repos, ce que je
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fis avec une de mes jeunes compagnes malade de
fatigue; il 6tait trois heures du matin.
Mais sceur Louise descendit dans les cours et les
autres dans les salles. A six heures, un coup de canon
formidable fit courir soeur Louise aux greniers oiu nos
soixante enfants dormaient tout habillees; les enfouir
dans la cave, se pr6cipiter a notre dortoir oii je me
levais affol6e et descendre dans nos caves a t6 l'affaire
de minutes trop longues et terribles. Tout s'effondrait
autour de nous! Les obus 6clataient dans toutes les
directions, visant surtout notre quartier et notre maison i cause du parc! Oh! ma Trbs Honor6e Mere!
Quel moment et quelles prieres!!! Cela dura vingtcinq minutes!
Le bitiment de la Communaut6 seul a vraiment
souffert. II a et6 travers6 par deux bombes qui y ont
6clat6. Par un miracle infiniment doux, la chapelle est
rest6e intacte, pas meme une vitre bris6e, quoique les
deux portes en aient te6 enfonc6es et 1'une mise en
pieces ainsi que tout l'6tage de l'escalier. Nous n'avions
pas voulu qu'on nous enlevit la sainte reserve. Ce que
Dieu garde est bien gard6! Sauf les vitres, le bitiment
des enfants occup6 par l'ambulance, n'a pas 6t6
endommag6, malgr6 une bombe qui a travers6 le mur
de cl6ture du parc, a deux metres du bAtiment. Mais
que de balles et d'6clats dans nos murs!
C'6tait la quatrieme nuit que les enfants passaient
dans les caves avec des personnes du quartier r6fugiees chez nous. M. le Maire comprenant que c'6tait
fini de la ville, trouva un cycliste courageux pour
courir aux batteries francaises leur dire leur erreur!
En effet, ils croyaient la ville 6vacuee, occup&e seulement par les Allemands. Ils allaient employer les
bombes enflamm6es pour tout incendier! Oh! J6sus!
Nos bless6s eux-m6mes criaient miracle; tous ceux
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sous-sols. Leur premiere idee a 6te de voir si la statue
de saint Michel, le clocheton et la croix 6taient
debout! Oui, rien ne manquait et leur joie 6tait
immense; ils criaient encore plus, miracle! Une heure
apres, les troupes franCaises r6occupaient la ville.
Les combats autour de Montmirail ont &tCextremement meurtriers. Dans les localit6s voisines, notamment a Esternay, les Allemands ont brdl6 leurs
morts. Il y a des villages completement d6truits, des
fermes briles, mais les habitants s'6taient sauv6s,
abandonnant tout au pillage.
Depuis l'occupation franqaise, un corps de majors
et d'infirmiers s'est install6 tant a l'hospice que chez
nous. On a 6vacu6 beaucoup de bless6s vers le Centre
et le Midi. Mais il nous en reste encore beaucoup et
tous les Allemands, en attendant d'autres annonc6s.
Le travail de cuisine, buanderie, nettoyage de
toutes les horreurs qu'on ne peut imaginer, a etk entierement fait par nous avec nos plus grandes filles,
admirables de courage et de devouement, autre miracle
de protection comme force de travail. C'est seulement
aujourd'hui, depuis le I" septembre, que nous n'avons
pas lave. Deux dimanches sans messe avec un travail
6crasant. Mais maintenant, trois infirmiers sont pretres
et bien pieux: ils nous disent la messe chaque jour;
bien plus, ils ont demand6 un salut et nous le donnent
chaque soir. Chapelle pleine oi nos enfants chantent
et de quel coeur!
Vous voyez, ma Tres Honoree Mere, que nous commencons & etre assist6es et consolees, mais pas encore
en securit6, car nous ne cessons d'entendre le canon
de
nuit et jour, c'est la sanglante et longue bataille
I'Aisne qui nous fait craindre leur retour.
toutes
Nous prions, souffrons, travaillons et offrons
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'liglise, notre pauvre France,

notre chere Communaut6!
Que Dieu la sauve selon sa promesse

a notre v6ne-

rable Soeur Catherine LabourC, par la Tres Sainte
Vierge !
Votre tres humble et tres affectionn6e fille,
Sceur CLOUZOT.
Lettre de sweur HtLIOT, File de la ckariti,
au TrIs Honori Pire VILLETTE, supirieurgin~ral.
Hospice de Sdzanne, 2 octobre 1914.

MON TRtS HONORi PERE,
Votre bixndiction, s'il vous plait!
Votre circulaire du io aoit nous est parvenue ces
jours derniers, car nous avons 6et au moins trois
semaines sans correspondances et bien inquietes. Le
8 septembre surtout nous 6tions menacees d'invasion,
Marie Immacul6e nous a visiblement prot6eges. C'itait
Sezanne que les Allemands convoitaient A cause des
deux lignes de chemin de fer qui 6taient n6cessaires
a leur ravitaillement. On s'est battu 5 quelques kilomntres. Les villages environnants ont beaucoup souffert. S6zanne est restee inviol6e. Nous avons requ
pendant trois jours des centaines de blesses des
champs de bataille. Toute la maison, meme notre
chapelle ont 6tC transform6es en ambulance. Ce
matin on a, apres b6endiction, rendu notre cher sanctuaire au culte. Nos bons anges nous sont venus en
aide; car nous etions loin d'etre assez nombreuses pour
le travail. Aujourd'hui encore, nous aurions grand
besoin d'aides. Veuillez, mon Tres Honore Pire, prier
pour nous et surtout pour nos chers blesses. Au d6but,
les d6ces ont 6t6 tres nombreux. Tous se sont pieuse-
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ment prepares et trois d'entre eux, en pleine connaissance, ont fait le sacrifice de leur vie pour la France.
Je n'aurais pas cru qu'il y eut encore tant de foi dans
notre pauvre France.
Soeur HILIOT.
A partir de la lettre qui va suivre, nous assistons a l'offensive des Frangais et a la retraite des Allemands ; malheureusement ces derniers en se retirant, font des degats aux eglises
de Reims, Soissons, Arras, ainsi que les sceurs de ces villes
vont nous le raconter.
Lettre de la smur DESGARETS, Fille de la chariti,

t la seur assistante, & Paris.
Reims, orphelinat Roederer, 25 septembre 1914.

MA RESPECTABLE SCEUR,

Reims a vu sa cath6drale en feu, elle domine une
ruine immense, des tas de pierres; nous sommes au
quinzieme jour d'un bombardement incessant de neuf
heures du matin a six heures du soir et, sans interruption, nuit et jour, c'est le canon. Sainte Genevitve
a convert sa paroisse de sa protection, pas une bombe
n esttombie surelle ; - toute la ville se r6fugie ici. J'ai dans la maison les sceurs et enfants de Rethel,
vingt enfants et quinze r6fugi6s de Saint-Andre,
aujourd'hui sceurs et enfants de Saint-R6mi, etc., etc.
A I'ambulance, le travail est 6crasant, mais consolant, blessures affreuses, amputations de bras et de
6
jambes, gangrene caus6e par sejour prolong sur le
champ de bataille, c6te a c6te avec les cadavres.
Nos seurs sont vaillantes; elles ne prennent pas une
minute de repos, elles vont bien, mangent et dorment
bien, malgr6 le vacarme du canon, - les journees
sont si dures. -

Je ne sais si nous pourrons jamais

assez remercier

Dieu d'une

telle protection, 6tre
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debout au milieu de tant de ruines. - Nos seurs sont
si ferventes, si gdnereuses, une si grande charit6 regne
entre elles!
26 septembre.

On peut dire de notre situation tout ce qu'on
voudra, ce ne sera jamais qu'au-dessous de la v6rite.
- Ce matin, bataille furieuse, les maisons tremblaient
et pendant ce temps les Allemands continuaient
a bombarder; dix personnes tu6es sur une place,
encore des incendies, la maison assaillie de malheureux demandant a se loger. La maison est comble...
Sainte Genevieve nous continue sa protection. En
Notre Seigneur, etc.
Soeur DESGARETS.
Voici une lettre adress6e par le chapitre metropolitain de
Reims au chapitre mdtropolitain de Paris, qui indiquera les
digits exacts qui ont 6te faits a la cathidrale. Nous emprun-

tons cette lettre a la Semaine religieuse de Paris,du 3i octobre 1914, p. 5i8.
Lettre adressee par le Chapitre mitropolitain de Reims
au Chapitre mitropolitain de Notre-Dame de Paris.
Reims, le 6 octobre 1914.
MONSIEUR LE DOYEN ET VENtRES CONFRERES,

Nous sommes profond6ment touches de la cordiale
sympathie que vous nous t 6 moignez dans notre affliction, car c'est un vrai deuil pour nous que ce desastre.
Pendant ces sinistres journ6es, je n'ai pas quitte
mon 6glise, comptant les coups, sondant les plaies,
une par une.
II y a eu trois foyers d'incendie : l'6chafaudage du

portail, les combles de la grande nef et I'abside.
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Au point de vue artistique, il y a des ruines irreparables. L'6difice a mieux resist6 qu'au loin on ne I'a
cru. Notre cathedrale, avec ses deux tours, garde sa
grande allure. Elle domine, fiere et majestueuse, le
monceau de ruines qu'est, de ce c6t6, le centre de la
ville : des quartiers immenses incendi6s, avec le vieil
archevech6 et le palais des rois, dont il ne reste rien
que la chapelle.
Les pierres, cependant, sont assez profond6ment
calcinees. Les toits et les charpentes n'existent plus;
les vofites ont r6sist6. Les cloches s9nt fondues. La
tour sud n'a pas 6t4 atteinte; les bourdons sont
intacts : ils sonneront le Te Deum, quand meme, a
l'heure de la victoire.
La plupart des verrieres sont d6truites, soit par les
bombes, soit par le feu.
L'int6rieur a relativement peu souffert, nous avons
pu sauver le Tresor.
LANDRIEUX,
Doyen-A rchiprdtre.

Nous citons encore quelques lignes d'une lettre de la Seur
Desgarets.
Reims, orphelinat Roederer, 25 septembre 1914.

Le canon tonne sans arrkt. Notre priere aussi est
sans arret, notre travail incessant, notre confiance
inebranlable en Celui qui, jusqu'ici, a eu si bien piti6
de nous.
Vendredi 16. - Nous avons eu encore un signe
manifeste de la protection de sainte Genevieve. L'ennemi a amen6 une batterie sur une route d'oi nous
1ouvions etre bombard6es; une bombe tombe, en effet,
devant la premiere maison de la paroisse; aussit6t le
canon francais met en miettes le canon allemand et
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1'ennemi retire aussit6t sa batterie. Dimanche dernier,
c'6tait jour d'adoration a sainte Genevi6ve, le cardinal est venu verser le trop-plein de son coeur debordant
de tristesse, d'amertume, de douleur; il a eu la grice
de toucher les coeurs si bien que les pr&tres de la
paroisse disent qu'apres ces discours, ils ont eu, au
confessionnal de nombreux retours; I'un d'eux m'a
dit en avoir eu trente en quinze jours, retours apres
dix, vingt et meme trente ans d'eloignement.
Aux hommes de la paroisse qui suivent la procession, s'6taient meles nos pauvres blesses, les quelquesuns qui peuvent marcher, les uns la tete bandee,
d'autres le bras en echarpe, d'autres encore avec des
bbquilles, leur vue faisait pleurer et aussi prier pour
ceux qui se battent et sont menaces de revenir ainsi.
Les santes se soutiennent, la ferveur aussi, sans elle
on serait vite hors d'usage.
Soeur DESGARETS.

Lettre de la swur LEMOING, Fille de la Chariti,
au Trks Honors Pare VILLETTE,

Supirieur gindral

Soissons, ce 20 septembre 1914.

MONSIEUR ET TRtS HONORE PERE,

Votre binddiction s'il vous plait!
Que vous dire de notre situation ici?

Nos ennemis nous bombardent; ils sont etablis sur
les hauteurs de Saint-Wast. Vous comprenez, bon et

v6ner6 Pere, les jours et les nuits d'angoisse que je
passe avec tout mon petit monde, qui n'a pu nous
quitter et que j'ai gard6 ne sachant a qui confier des
enfants absolument orphelines, ou ayant des pazents
comme si elles n'en avaient pas. Jusqu'ici rien de
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grave pour nous : quelques digats materiels, mais les
vies et les sant6s sont sauves.
Tout autour de nous, des morts, des bless6s! Hier,
une enfant de dix ans frapp6e par un obus, une jeune
femmes tude sur le pas de sa porte, douze artilleurs
passant par le faubourg de Reims mis en bouillie!
Quand on voit cela, comment ne pas constater a
chaque minute une protection toute speciale du bon
Dieu? Notre saint M. Marchal n'a pas manque un seul
jour de nous dire la sainte messe; nous sommes done
les privil6giees du Cceur Sacr6 de Jesus, qui regne en
maitre parmi nous.
J'ai pens6, mon v6n6r6 Pere, que quelques lignes
de moi, vous donnant des nouvelles d'une maison qui
ne peut vous &tre indiff6rente, rassurerait votre coeur
de phre si cruellement 6prouv6 en ce moment.
Nous avons l'espoir de voir finir nos maux mais ce
sera long : 1'ennemi est tenace, il ne veut pas abandonner les positions qu'il croit favorables au but qu'il
se propose; la ville que nous habitons est aux trois
quarts d6truite; notre maison reste une des rares
6pargndes jusqu'ici.
Veuillez agr6er, etc.
Soeur LEMOING.

Lettre de la saur LEMOING, Fille de la Chariti,
4 Ia respectable Swur CHESNELONG, assistanle.
Soissons, Maison de Charit6, le

23

octobre

1914.

Je profite du d6part en auto de quelques personnes
affol6es par la perspective de nouveaux dangers qui
nous menacent; elles se chargent de mettre, en cours
de route, ma correspondance a une poste quelconque.
Nos communications postales de Soissons ne fonction-
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nent pas; aussi, quand l'occasion se pr6sente, on
envoie le courrier a Chiteau-Thierry, sans cela il reste
au bureau quatre, cinq et m&me six jours. Que vous
dire, ma respectable Saeur, A l'heure pr6sente? La situation est la meme depuis trente-neuf jours, bombardement, incendies, destruction. Les ennemis ne nous
previennent pas, ils tirent de ci, de 1l; comme leurs
caprices commandent. Hier cinquante-deux obus en
une heure et demie cnt sillonn6 la ville; le Grand
Seminaire a 6te tres gravement atteint. M. le Superieur a 6chapp6e la mort par miracle; un jeune seminariste a 6et bless6. Nous comprenons que quelque
chose de grave va se passer ces jours-ci. A la grace
de Dieu! Plus le danger augmente, plus ma confiance
devient intense. Nous avons echapp6 k tant de perils!
Notre maison, la partie principale (chapelle, communaut6, bonne garde, ouvroirs externes), n'a pas 6t6
touch6e ou legerement. Seuls, les ouvroirs internes,
dortoirs, creche, sont inhabitables, pans de murs
effondr6s, fen&tres brisees, quatre cents carreaux de
vitres r6duits en poussiere. J'ai di rifugier les orphelines dans la partie 6pargn6e, les obus prussiens sont
arrives comme pluie au-dessus de nous, autour de
nous, autour de moi-meme. J'ai failli &trevictime...
mais dans ces moments-li, le bon Maitre donne une
force morale tellement surnaturelle qu'on ne peut
manquer de le reconnaitre.
Les ennemis n'ont pas abandonn6 leur idee fixe
d'aller a Paris; ils gardent Soissons comme passage;
ils se sont r6fugi6s sur les collines dominant la ville;
la, dans .des grottes naturelles, ils ont installe leur
quartier g6n6ral. Au moment oii je vous 6cris, ils se
promenent sur les crates, et avec une lunette, je les
vois, j'apercois aussi leurs batteries. Les n6tres sont
sur les collines en face, rive droite de l'Aisne; notre
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maison se trouve situee juste au bord de l'Aisnc; au
bas de notre pare, nos troupes out pratique des tranch6es, y ont mis des canons, des 75 qui, la nuit, d6fendent 1'arriv6e de l'ennemi par voie d'eau. Si je
m'explique bien, vous devez comprendre notre position; toute la journ6e et mEme la nuit, obus prussiens, obus francais, passent au-dessus de nos tktes.
24 octobre. - Ma lettre, commencee hier, n'a pu
6tre termin6e. Nos artilleurs sont venus me prevenir
qu'on allait placer une grosse piece marine, du 155, a
5oo metres de notre maison. Je ne dois pas m'effrayer
et il faut prevenir mon personnel que la d6charge
sera terrible. J'ai averti mon petit monde : < Du moment que c'est nous, dit une toute petite orpheline,
nous n'avons pas peur! , Aussi, ces enfants savent
tres bien reconnaitre ce qui est francais ou ennemi.
Ce qui commence a m'inqui6ter s6rieusement, c'est
la difficult6 d'avoir des vivres, depuis trois mois, rien
6
n'est rentre en ville, et les Prussiens ont tout pill .
J'avais quelques provisions qui s'6puisent, d'autant
plus qu'on ne peut pas avoir d'autre viande que celle
de cheval, et on finit par s'en fatiguer. Chez les 6piciers, on vous donne un quart de fromage pour quatrevingt-dix personnes, et le reste dans les m6mes proportions. Tant que les Allemands seront la, nos lignes
de chemins de fer ne seront pas r6tablies : ce serait
leur faciliter leur avance sur Paris; nous sommes
done absolument en 6tat de siege.
Pas possibilit6 d'avoir de i'argent; j'en aurais un peu
a toucher a Paris,mais c'est impossible ;puis pas de travail,nos soixante-dix enfants n'ont presque rien a faire,
il est vrai que nous sommes oblig6es de nous coucher
a 7 heures (celles qui se couchent), faute de lumiere;
il n'y a pas de gaz, pas de charbon et a Soissons
l'hiver est rude), nous en avons encore un peu, grace
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a nos provisions, mais la ville ne nous en promet pas
pour la suite; il faut faire queue a la mairie pour
obtenir un bon de Ioo kilos de combustible.
Que de tristesse nous voyons de toutes parts! La
misere est grande, d'autant plus que tous les riches
ont quitt, la ville. seuls les pauvres, le clerge et les
soeurs sont restes. Nous avons log6 et nourri beaucoup
de soldats. J'espere que le bon Maitre nous gardera
et que nos enfants seront 6pargn6es.
Veuillez agrier, etc.
Seur LEMOING.
Lettre de saur BECHET, de Tilolloy,
ai la Trs Honore Mere MAURICE.
Montdidier, i3 octobre 1914.

Depuis dix-neuf jours, les Allemands bombardent
Tilloloy. Nous sommes rest6es a l'hospice jusqu'a ce
que les vitres aient &te bris6es, la maison troube et
que ma compagne et moi ayons couru le risque d'tre
tubes par les obus en pansant les bless6s, qui ont df
quitter leur lit parce que les briques tombaient sur
eux.
Ceci se passait le premier dimanche d'octobre. Aprbs
avoir pr6venu M. le Comte, le lundi matin vers quatre
heures, nous quittions la maison avec nos infirmes
pour aller chercher un abri dans la cave du fils de
notre ancien ordonnateur. C'est l1 que nous avons
v&cu depuis, menac6es A chaque instant d'tre 6crasees par les bombes. C'est 1l que nous avons appris
que le dimanche qui a suivi celui du Rosaire, notre
maison a &t completement brfile, sauf le sous-sol.
Tout a peri dans l'incendie, tant le linge des vieillards
que celui des soeurs, nous avions seulement, dans
notre fuite, emport6 la plus grande partie de nos
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habits et un tant soit peu de linge pour nous changer;
de sorte que notre pauvret6 est grande
Deux de nos vieillards sont morts pendant notre
sejour dans la cave; les soldats les ont enterres. Notre
magnifique 6glise, monument historique, est a peu
pres brfile, 1'6cole, la mairie, la ferme du chateau,
une maison en face de la n6tre sont entierement brilees, d'autres tout a fait d6molies, le presbytire 6galement, le chiteau tres endommage. Enfin Tilloloy
n'est plus qu'une ruine. A peu pres tous les habitants
l'avaient quitt6 depuis longtemps.
Pendant notre s6jour dans la cave, I'armre a 6t6 tres
bonne pour nous, ne nous laissant manquer de rien.
Viande, pain, sucre, cafe, riz nous 6taient donn6s a
profusion. C'est encore le g6n6ral qui a eu la bont6
denous faire conduire A Montdidier avec nos vieillards,
dans des voitures d'ambulance. Nous sommes done ici
depuis hier, nos soeurs sont bien bonnes pour nous;
nous ne sommes pas a I'hospice, qui est plein, mais
dans une maison particuliere. Seulement M. le souspr6fet a dit a ma soeur Gaimay qu'il ne nous laisserait
pas 1i, qu'on allait nous mettre dans I'ancienne 6cole
des freres avec un plus grand nombre de vieillards.
Je viens d'apprendre qu'on a achev6 cette nuit de
d6truire Tilloloy. J'oubliais de vous dire que dimanche
soir un militaire 6tait venu pr6venir les quelques personnes rest6es a Tilloloy, qu'elles devraient 6vacuer
le pays le soir m&me ou le lundi matin a la premiere
heure, sous peine d'&tre incarc6r6es.
Ce que nous avons souffert, ma Tres Honoree Mere,
je ne saurais vous le dire et je sais bien que je n'aipas
besoin de nous recommander i vos prieres, car je suis
persuad6e qu'elles ne nous manquent pas.
J'ai l'honneur d'etre, etc.
Soeur BECHET.
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Relation du bombardemext d'Arras,
par Sweur R...; de Saint-Omer.
Depuis le mercredi 30 septembre, le canon tonne au
loin, se rapprochant chaque jour davantage.
Jeudi i" octobre.--Vingt-cinq bless6s nous arrivent;
le lendemain ils sont 6vacu6s sur Boulogne et remplaces par d'autres; ainsi jusqu'au mardi 6. Ils sont,
en g6neral, bless6s aux 6paules, bras et jambes; les
plaies faites par les balles se referment assez vite,
mais celles caus6es par les 6clats d'obus sont affreuses.
Aucun ne se plaint, tous se montrent reconnaissants
des soins donn6s.
Vendredi 2 octobre. - On annonce que la gare est
ferm6e pour cinq jours.
Dimanche 4 octobre. - Vers cinq heures, un ordre
gen6ral de mobilisation est donn6 en ville. A la Cath6drale, cr6emonie du Rosaire, Monseigneur pr&che.
Ii est interrompu par un mouvement de la foule qui
devient de suite inqui6tant; on se leve, on se bouscule,
on s'interroge. Du haut de la chaire, Monseigneur domine la panique, en annoncant la mobilisationet priant
tous les hommes de dix-huit h quarante-huit ans de se
rendre a la mairie. Ils doivent quitter Arras au plus
t6t. Tres nombreux dans l'auditoire, ils sortent, suivis
de leurs families. Le sermon s'acheve, mais la procession est supprimee. nous rentrons de suite avec les
enfants.
Lundi, 5 octobre. - Je vais au bureau dans la matinee, tout le personnel est parti. Je cherche a partir
avec un des nombreux trains emmenant les blesses a
Boulogne; je m'adresse a la Presidente de la CroixRouge, a un m6decin-major, les trains ne partent
plus!
Mardi 6. - Premiere journ6e du bombardement. II
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commence a neuf heures du matin. A midi, du dorwoir
de nos blesses au deuxieme 6tage, nous voyons une
bombe eclater pres de la Cathedrale et allumer un
incendie. Toutes tremblantes, nous continuons de
servir le diner des blesses : a une heure, un obus 6clate
plus pres encore, un eclat vient frapper Ie toit de la
buanderie oi lavent les enfants : elles sont couvertes
de d6bris, aucune n'est bless6e. Rester dans les 6tages
devient dangereux; impossible d'aller dans la cave,
trop petite pour nous contenir avec nos cent dix
enfants et nos vingt-cinq blesses. On se groupe dans
les salles du rez-de-chaussee. Parmi nos blesses se
trouve un lieutenant; jugeant la situation grave et craignant d'etre fait prisonnier si les Allemands entrent a
Arras, il decide de partir avec tous les hommes valides.
Vingt partent a pied par la route de Saint-Pol. Que
seront-ils devenus? plusieurs pouvaient A peine marcher. Huit nous restent. Jusqu'A cinq heures, les obus
passent au-dessus de nous avec un sifflement sinistre,
on les entend eclater: ce sont des heures de mortelles
angoissesque nous passons en prieres, r6citant le chapelet. Les canons francais ne cessent de repondre.
Vers sept heures, les coups deviennent rares et sourds;
partout le ciel est illumin6 par les incendies... A
droite, c'est I'h6tel de ville qui brille; A gauche, le
moulin d'Arras avec sa provision de farine (vise sp&cialement par le tir des obusiers). On descend des
matelas a 1'ouvroir, les enfants s'y ktendent tout habillees; pendant trois jours, cette piece servirade dortoir, de refectoire, ce sera leur campement. Nous passons la nuit en prieres, entendant au loin le bruit des
mitrailleuses. A dix heures du so'r, ordre nous est
donn6 de preparer les blesses qui nous restent, que
des autos vont venir chercher pour les emmener a
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Boulogne. On les live, on les habille, nous descendons les plus malades sur leurs matelas. Je pensais
partir avec eux. Je me prepare. Ma sceur Supirieure
hesite a me donner I'autorisation; je la d6cide, n'6tant
pas effrayee de ce voyage de nuit. Toute la nuit, on
attend; les autos ne viennent pas, la route n'est plus
sfre. A quatre heures nous recouchons nos blesses.
Mercredi 7. - Deuxieme journme du bombardement.
Des cinq heures du matin la canonnade reprend violente. Le pain manque, dans la matinee, la soeur de la
cuisine part en ville,les boulangers sont partis,les boalangeries fermres; dans une, on offre de faire du pain,
si on procure de la farine. A une heure, soeur Marthe
repart. Elle voit I'h6tel de ville en flammes, la petite
place brfle, tous les magasins de la rue Saint-Gary;
au coin de la place, git le cadavre d'un homme, la tete
en sang. Les smeurs du Bon Pasteur, qui font le pain
chez elles procurent 5o kilos de farine que l'on
porte de suite chez un boulanger. A trois heures le
bombardement recommence, les obus sifflent de tous
c6tes. A cinq heures une bombe tombe sur la maison d'en face, toutes nos vitres volent en &clats;
trois bless6s couchant sur la rue sont projetbs hors
de leurs lits, mais sans mal. Cette maison 6tait habit6e par une famille que nous avions recueillie, la
dame malade, ne voulant pas rester dans sa cave. Par
malheur, la jeune fille venait d'y rentrer avec sa bonne
pour chercher des draps. Au bruit de l'explosion, nous
nous pr6cipitons, et les apercevons toutes deux t une
fenetre, noires de fum6e, couvertes de poussibre, une a
la figure couverte de sang : elles appellent au secours.
Pas d'6chelle! soeur Elisabeth et moi nous apportons deux matelas, et, au milieu du sifflement des
obus, nous op6rons le sauvetage et les ramenons saines
et sauves.
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La maison n'est que ruines! elles ont 6ti miraculeusement pr6serv6es; - en voyant l'obus 6clater, la
jeune fille, qui a une grande devotion a la Bienheureuse Jeanne d'Arc, s'est 6criee : ~ Jeanne d'Arc, au
secours! , et la Bienheureuse a fait pour elle et sa
bonne un veritable miracle. La blessure qu'elle a reque
au front est insignifiante. Quant a st~ur Elisabeth et
a moi, nous pouvons dire aussi avoir &et bien preserv6es, car nous avons vu la mort de pres : un deuxieme
obus pouvait arriver pendant que nous 6tions ainsi
dans la rue, ils tombaient tout autour! Quel moment
terrible nous avons v6cu, mais la pens6e du devoir
nous donnait force et courage ! Le bombardement ne
cessa qu'i six heures, le canon, un peu apres.
Les soeurs des enfants pr6parent le paquet de chacune; grandes et petites s'habillent avec double v6tement et s'etendent ainsi sur leurs matelas, leur paquet
a c6t6 d'elles, pretes au d6part, si on donne ordre
d'evacuer la ville. La nuit est calme. A minuit, nous
allons chercher le pain au boulanger; on n'ose plus
sortir que la nuit.
Jeudi 8. - Troisieme journ6e du bombardement.
Dis trois heures du matin, on entend le cr6pitement
des mitrailleuses, les canons retonnent de plus en plus
violents. A sept heures, le bombardement recommence
- nous voyons une bombe 6clater entre la cath6drale
et nous; une deuxieme passer au-dessus de la maison
et iclater au loin; une troisieme tomber derriere le
mur dujardin; une quatrieme sur le toit d'une maison,
derriere la chapelle; une cinquieme d6molit une maison pres de l'ouvroir dont les vitres se brisent. A trois
heures seulement, le bombardement cesse; nous
sommes miraculeusement pr6serv6es, grice, certainement, aux m6dailles mises d&s le premier jour a toutes
les portes et fen&tres. Jusqu'a sept heures, le canon
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tonne sans discontinuer (nos soldats nous apprennent
a discerner les canons allemands des n6tres, nos 75...).
A neuf heures, arrivent quatre personnes demander
l'hospitalite, elles tenaient un magasin pres de 1'h6tel
de ville et sont rest6es trois jours et trois nuits dans
leur cave pendant que leur magasin brilait. Elles sont
parvenues a sortir, enjambant les decombres. Tout
est incendi6. La nuit est calme.
Pendant ces deux jours, privation de la messe et de
la sainte communion... on ne peut meme pas aborder
la chapelle qui, situde au milieu de la cour, est trop
exposee.
Vendredi 9. - Jusqu'a neuf heures du matin,calme
relativement complet. M. 1'Abb6 arrive pour dire la
messe; a peine est-elle commencee que le canon se
fait entendre, par instants d'abord, puis en canonnade
nourrie... chaque coup fait sursauter. Jamais il n'a
encore paru si pres. Vers huit heures, la soeur de cuisine 6tait sortie pour aller chercher de la viande (dont
on 6tait priv6 depuis deux jours).
Partout les ruines et l'incendie. La cathedrale a requ
huit obus. La chapelle des Clarisses est d6truite.
Quatre bombes sont t omb6es chez nos Seurs des SourdsMuets, d6truisant le quartier des aveugles. En face de
chez elles, avec la Loge maqonnique, flambent une
usine d'huile et plusieurs maisons. Avec leurs enfants,
elles aident a eteindre I'incendie. Le pr6fet est 1a,
manceuvrant lui-meme une pompe. Les professeurs du
College Saint-Joseph (pretres) se sont employes a
6teindre les incendies, car partout on laisse briler,
faute de bras. Au petit jour, ils ont transportd les
morts jusqu'aux tranch6es dans lesquelles ils les ont
jetbs, ne pouvant les enterrer. L'h6pital a ete bombarde; un obus est tombe au deuxieme 6tage, tuant
dans sa salle, une religieuse de vingt-neuf ans; un
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deuxiemeobus, tomb6 au premier Ctage dans une salle
de blesses, tua deux capitaines et quatre soldats;
un troisieme boulet est venu 6clater dans une cave,
tuant un employ6 et une petite fille; un quatrieme dans
l'oratoire des soeurs.Jeudi il y avait cent morts a l'h6pital; ne pouvant aborder le cimetiere, on les emporta
au Polygone pour les briler.
Dans les rues, on trouve des cadavres, quatre chevaux avec leurs cavaliers, plusieurs civils, dont un sans
jambes, (les jambes sont introuvables), des femmes,
dont une, coupbe en deux. Le spectacle des ruines de
l'h6tel de ville, des rues et de la place avoisinantes
est terrifiant; des femmes marceuvrent les pompes, les
incendies continuent. Jusqu'a sept heures, le canon ne
discontinue pas; chaque coup fait l'effet d'une explosion de piece d'artifice. Pendant la nuit, on entend
distinctement la bataille; le cr6pitement des fusils et
le tir des mitrailleuses.
Samedi io. - A cinq heures et demie, le canon
francais reprend avec la meme force qu'hier. Dans la
rue, le bruit est assourdissant. A neuf heures, je pars
avec les enfants et des corbeilles au ravitaillement, car
nous n'avons plus ni pain, ni viande... les soldats nous
ont donn6 leurs boites de conserves de ( singe ,,
comme ils disent; cela fait un repas, on vit sur la provision de ppmmes de terre. Je rapporte une moiti6 de
mouton, un quartier de porc, du cafe, du sel, de la
graisse et trente pains de munition. A onze heures,
visite du major qui d6cide le d6part de nos bless6s. A
midi, des autos viennent les prendre pour les transporter & Berck-sur-Mer. Tous les blesses sont 6vacues
d'Arras qui cesse d'6tre ville ambulanciere.
Dimanche I . - A sept heures, le canon francais
reprend. Pas d'offices a la cath6drale trop abim6e par
les obus. A onze heures, enterrement de la sceur tude
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a l'hopital, j'y assiste avec ma soeur Sup6rieure. On
l'enterre dans le jardin, aprbs quatre discours, dont le
dernier est prononc6 par le pr6fet. Nous visitons les
d6gits de l'h6pital; ils sont consid6rables. Pendant le
bombardement, les sceurs avaient cinq cents blesses;
parmi eux sept Prussiens dont un officier. Faisant
remarquer les malheurs causes par les obus, l'officier
de r6pondre : , Oui, nous faire tout cela, nous vainqueurs; contre nous quatre puissances, mais nous,
vainqueurs quand meme, nous forts! , A deux heures,
les enfants partent pour aller en pelerinage a NotreDame-des-Ardents, une des paroisses de la ville. A
peine sorties, elles rentrent effrayees : des obus sifflent de nouveau sur la ville; c'est en effet une nouvelle tentative de bombardement, vite r6primie par
les canons francais et anglais. En 1'espace de trois
quarts d'heure, cinq bombes sont lanc6es. A sept
heures, le canon se tait. Pendant la nuit, on entend
encore au loin le bruit de la fusillade.
Lundi 12. - A huit heures seulement, les canons
francais reprennent. Entre onze heures et une heure,
des a taubes , survolent la ville, jetant des bombes sur
un poste de soldats, trois sont tues et cinq blesses. A
cinq heures, les canons precipitent leurs coups, c'est
une formidable d6charge; de cinq heures un quart a
six heures un quart, nous comptons cing cent cinquante-sept coups! ! A chaque coup on entend distinctement le sifflement du boulet partant au loin et cela
depuis huitjours, c'est effrayant! mais combien moins
cependant que le sifflement strident des boulets arrivant sur nous; celui-li est terrifiant! A sept heures,
silence complet, et ainsi la nuit, sauf vers deux heures
du matin oii on entend une fusillade courte, mais
nourrie.
Mardi i3. - La journ6e se passe tout entiere au son
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lancdes du c6te de la gare. On 6value A quinze cents
le nombre des bombes jet6es sur la ville... les d6gAts
sont partout effroyables. Au cimetiere, plusieurs
bombes ont bris6 les monuments, et pen6trant profond6ment, atteint les cercueils. Mardi dernier, les Allemands nous avaient pris vingt pieces d'artillerie sur
vingt-deux. Vingt-trois trains venaient de nous amener
des Turcos .. Ils renforcent les troupes, se pr6cipitent a
l'assaut du village de Mouchy-le-Preux et reprennent
les vingt pieces, plus trois obusiers sur cinq. A six
heures le canon se tait. Vers huit heures, le ciel se sillonne d'6clairs (suivis chaque fois de coups de canon)
puis, par moments, il est illumin6 par de puissants
riflecteurs; c'est sinistre! On se couche... a neuf
heureset demie la canonnade 6clate,intense,effrayante;
les mitrailleuses et la fusillade font rage, c'est infernal... Nous nous levons, tremblantes, et, reunies a la
chambre de communaut6, nous recitons le chapelet,
passant une heure et demie de veritable angoisse. A
onze heures et demie, la bataille diminue d'intensit6,
puis cesse... seul, le canon gronde sourdement au loin.
Le reste de la nuit se passe sans alerte. Le lendemain,
on ramasse des balles allemandes dans les rues de la
ville; c'est, parait-il, une tentative d'invasion d'Arras
par les Allemands qui a 6et repouss6e.
Mercredi 14. - Le canon reprend vers huit heures,
mais plus faiblement. A une heure, nous entendons
de nouveau les obus siffler, ils eclatent aux alentours.
Toujours sons la crainte d'un second bombardement,
nous ne vivons plus. Durant trois quarts d'heures,
quatre obus eclatent, puis tout cesse. Vers trois
heures, tonnent les gros canons anglais; les coups
sont si formidables, que l'ordre est donn6 en ville
d'ouvrir les fenetres pour 6viter le brisement des
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vitres. A sept heures, enfin! silence complet et ainsi
toute la nuit...c'est la premiere nuit bonne depuis dix
jours.
Jeudi 15. - La matinee est calme. A deux heures,
le canon reprend; des t taubes ) survolent la ville...
onles bombarde; nous voyons les obus 6clater dans l'air
avant de les atteindre.Je pars chercher du charbon; de
la pr6fecture je suis envoyee a la ville, de la ville au
commissariat de police, puis a la gendarmerie oui le commandant de l'autorit6 militaire me d6livre un bon de
requisition de I ooo kilos. C'est grace aux trois cents
draps de blesses que nous avons a laver, que je
'obtiens. A sept heures, nous entendons le bruit d'une
violente fusillade, mais assez lointaine, le ciel est
encore sillonn6 d'eclairs, suivis, chaque fois, de forts
coups de canon. A huit heures, tout cesse; mais A neuf
heures le gros canon anglais tonne; dans le silence de
la nuit, on percoit distinctement le sifflement lugubre
du boulet partant au loin... on peut compter trente
secondes entre le depart et 1'explosion. Fatiguees,
nous nous endormons quand m6me au son des detonations.
La sweur qui dcrit ce journal ayant dtC rappel6e par ses
Sup6rieurs dans sa maison, a Saint-Omer, nous completons
son ricit par la lettre suivante, adressee par Mgr 1'Evique
d'Arras a Son Eminence le cardinal archev&que de Paris.
(Nous l'empruntons a la Semaine religieusede Paris.)

Sauf une, Saint-Nicolas en Cite, toutes nos 6glises
et chapelles de communautes et de s6minaires sont
hors d'usage. Je me trompe, il reste intact (mais sans
vitres) le sanctuaire aim6 de Notre-Dame des Ardents,
notre patronne. De vitres, il n'y en a plus dans Arras.
Quatre cents maisons sont brdlees, incendides, branlantes, pantelantes, et la oi il n'y a que des vitres
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absentes, on benit deux fois le bon Dieu. Des rues
entieres ont disparu, tout comme le superbe beffroi et
I'admirable mairie franco-espagnole. C'est a pleurer.
Arras-Pompei, dit-on d6ja.
Ma pauvre cath6drale a recu plus de vingt gros
obus. Toiture 6ventrbe en plusieurs endroits, chapelles
absidales demolies ou a demolir, vitraux tordus, blessures baantes partout, faqade abimbe : tel le spectacle
qui s'offrirait a vos yeux, Eminence, et vous ne verriez que des d6combres partout...
Ma pauvre ville est une vaste n6cropole, un vrai
tombeau.
Lettre de Ia swur ROGUES, Fille de la Charitý,
a la Trks Honorie Mbre MAURICE.
Nogent-les-Vierges, Asile des Vieilllards,
12 octobre

1914.

La semaine derniere, je requs pendant le diner une
lettre de M. le Doyen de Creil me demandant deux
ou trois sceurs pour des bless6s arriv6s ici sans qu'il y
eilt d'infirmiers pourles soigner. Ces pauvres malheureux faisaient piti6 a voir. Je partis de suite avec une
de nos Sceurs pour me rendre compte des choses et
voir si les m6decins seraient contents. Le mrdecin
chef me dit: ( Je ne pouvais vous demander, mais je
l'ai fait faire, et je vous aurai une grande reconnaissance si vous pouvez venir. , II nous fit entrer dans

une salle (de 1'6cole communale) bien grande, mais
d6pourvue de tout; sans autre pr6ainbule, nous nous
mettons l1'ceuvre.

Tout le monde nous apportait quelque chose, du
vin, des fruits, du linge, etc., mais la nuit arrivait et
j'aurais tant voulu voir le prodige de Josue se renouveler. Si vous aviez entendu ces pauvres enfants nous
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crier :
Oh! venez, venez, mes bonnes Sceurs, nous
soigner!
Si le chemin de fer avait eu son cours ordinaire, je serais all6e i Paris, mais on ne peut aller et
revenir dans la journ6e, ce qui a fait que nous avons
interpret6 vos intentions. Le lendemain matin, j'ai
pris trois de nos sceurs, je les ai install6es aupres de
ces pauvres malheureux. Ma sceur Richard, de Chantilly, a 6galement prtd6 deux sceurs, qui ne peuvent
pas revenir, elles vont aussi recevoir des blesses. Ma
Mere, on ne peut voir ces bless6s sans ktre profond6ment touch6 de leur calme et de leur resignation; la
plupart ont les membres gangren6s, il faut les voir
mourir, sans pouvoir intervenir. Je demandai a l'un
deux : ( Vous 6tes-vous confesse avant de partir ? n II
me r6pondit : c Oui, ma Sceur, je me suis confesse, et
j'ai tAch6 de me bien garder.
C'est magnifique,
n'est-ce pas ma Mere !
Ici, on nous envoie les soldats atteints de fivre
typhoide; nous en avons deux en ce moment, demain
on doit nous en envoyer un autre. C'est mon lot; j'ai
mis une bonne vieille maman pour les garder, les faire
boire et pour tout ce qu'il faut; toutes nos Saeurs sont
bien en train, je leur envoie le diner par trois sceurs
qui gardent les malades pendant qu'elles vont manger
chez M. le Cure. II aurait bien voulu les avoir a sa
table, mais je lui ai dit que nos Regles nous le d6fendaient.Cela a suffi et nos Seurs sont bien tranquilles.
Ce bon monsieur est admirable, il met une blouse et
va assister aux operations.
Ma Mere, depuis les premiers jours de septembre
nous avons entendu tous les jours le canon; ce matin
encore on l'entendait; cependant des trains bondes
d'Anglais passent successivement pour aller prendre la
ligne d'Amiens. Oh! mon Dieu, quel fliau que la
guerre! surtout quand on la voit de pres. Je suis
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alle voir nos Soeurs de Senlis, chacune a son tour
paye son tribut : elles vont bien. Nous sommes allees
prier a quelques metres de 1'h6pital, sur quelques
tombes et dans une tranchee oii on avait enterr6 des
pauvres soldats. A Compiegne, nos Soeurs vont bien
aussi, mais sont ext6nu6es de fatigue. Toutes nos
Sceurs vous offrent leur filial respect, et vous savez
avec quel cceur j'y joins le mien.
J'ai l'honneur d'&tre, etc.
Sceur ROGUES.

Lettre de la scur BON, Fille de la Chariti,
a la Trks Honoree Mere MAURICE
Belfort, 29 aout.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais
Depuis une quinzaine de jours, nous avons du travail, notre journee commence A six heures et demie
apres la messe, et finit A neuf heures et demie du soir.
Nous veillons a tour de r6le tous les cinq ou six jours,
il n'est pas question de repos le lendemain, nous
reprenons notre travail comme de coutume. Nous
sommes bien r6compensees de notre fatigue par la
satisfaction que nous donnent nos soldats.
L'autre jour, Pun d'eux me disait : , Ma Saeur,
vous nous soignez comme une bonne maman , (ils
6
ne sont pas difficiles) ; un autre, ( vous avez veill
toute la nuit, reposez-vous, nous allons faire le travail ,, ils se mettent a faire les lits, h aider ceux qui
ne peuvent pas se lever, a faire leur toilette, etc.
Ils partent avec regret, et comme souvenir, ils
emportent une de vos petites medailles. Vendredi,
une quarantaine ont 6t6 6vacu6s, ii ne nous reste que
les grands malades. En ce moment, j'ai un bless6; un
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obus lui a enlev la moiti6 du muscle de la cuisse, les
os ne sont pas touches, mais les tendons sont a dkcouvert, il est tres courageux, je ne le quitte pas; on
craint le tetanos.
Hier, une de ces dames manifestait le desir de voir
un champ de bataille : a Ne le d6sirez pas, a-t-il
r6pondu, c'est quelque chose d'horrible. n Ma tres
Honoree Mere, je vous raconte son r6cit : c Lorsqu'on
se bat, les balles sifflent sur nos tetes, les obus pleuvent de tous c6tis, un camarade tombe a c6te de vous,
on n'y fait pas attention, on pense A lutter, mais apres
la bataille, c'est autre chose. C'6tait la nuit, nous
6tions bien rest6s trois cents sur le champ de bataille,
les uns morts, les autres mourants et criant qu'on les
acheve, parce qu'ils souffraient trop, les autres blesses
demandant a boire, et personne pour venir les soulager, on tirait sur ceux qui approchaient. » Ce petit
soldat pleurait en nous racontant ces scenes dont on
ne peut pas se faire une id6e et nous disait : , Je me
demande comment j'ai pu resister i ces horreurs !...
J'ai fait 800 metres en me trainant, afin de ne plus
entendre les plaintes de mes camarades que je ne
pouvais soulager. ,
Apres de tels r6cits, on a le cocur brise et on ne pent
s'empecher de soigner de son mieux ces petits soldats qui ont i peine de vingt a vingt-cinq ans.
Soeur CUcile BON.
Nous aurions encore un certain nombre de lettres a citer,
mais il faut se borner, meme dans les meilleures choses;
nous nous contenterons de dire que si les soeurs se d6vouent
sans repos, le bon Dieu ne leur m6nage pas les consolations,
celle surtout de constater la foi et la reconnaissance des soldats; par exemple, dans un endroit on annonce qu'une messe
sera dite le lendemain a l'ambulance par 1'eveque du diocese, les suurs ont la joie de voir colonel, commandant, offi-
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ciers, soldats, y assister et beaucoup y faire la -hinte communion ; dans une autre ville, c'est le baptcme pour un
soldat, ailleurs c'est la confirmation, dans plusicurs endroits
c'est la premiere communion, partout c'est la reconnaissance; aussi une swour ne peut s'empCcher de s'ecrier : . Si
vous saviez, mon Pere, comme ils sont gcntils cc sont
comme de vrais enfants avec leurs mamans
dans tel
endroit, ils se sont imagines, dit la s•uur, de me reciter un
compliment et nous assistons a la scene d'un brave sergent
qui ne tremble pas devant les Prussiens et qui cependant lit
d'une voix tremblotante un petit discours compos6 par un
de ses camarades, et en mzme temps oftre un joli benitier
avec 1'inscription , Souvenir des blessde de 1914 >,,tvideniment ces soldats regurent ce jour-lu le premier reproche que
la scour leur ait adresse, mais je crois que ce reproche fut
donn6 et regu avec beaucoup de joie.

AUTRICHE-HONGRIE

Lettre de M. BINNER, Pritre de la Mission, a ma Swur
MAURICE, visitatrice des Filles de la Charite,

Naples.
MA TRES RESPECTABLE SuEUR VISITATRICE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !

Venez a notre aide, si c'est possible. Voici le cas :
M. le Visiteur d'Autriche, avec un de ses confreres,
M. Antoine Zd6sar, sont passes par Lourdes en revenant de 1'Assembl6e. Sur ces entrefaites, 6clata la
guerre. Ils furent obliges de se reiugier en Espagne
et d'y attendre un bateau qui les transporterait a
Genes. Apres trois semaines d'attente, iis purent enfin
partir le 23 aofit, sur un navire espagnol, les consulats
leur avaient donne l'assurance que ie passage etait tout
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a fait libre et sans aucun danger. N6anmoins ils furent
arrt6es pendant leur traversee; M. le Visiteur 6chappa
comme par miracle, mais M. Zdesar fut retenu par la
police avec dix autres pretres et une soixantaine
d'hommes, presque tous pelerins venus de Lourdes.
Dans I'apres-midi du 29, ils furent conduits au chateau d'If ou ils sont emprisonn6s.
Veuillez porter, s'il vous plait, le fait a la connaissance du Tres honore Pere Villette, avec une humble
supplique pour le prier de faire des d6marches au
ministere de la Guerre ou ailleurs pour delivrer notre
confrere.
Je demeure, etc.
Joseph BINNER,
Pritre de la Mission.
Le Tres Honore Pere Villette a fait les ddmarches demandies, mais les Allemands ayant arretd et interne un grand
nombre de pretres, la ddlivrance de M. Zddsar ne sera possible que lorsque les Allemands donneront la libertd aux
pretres qu'ils ont internes.
Voici une carte adressde par M. Zddsar au Tres Honord
Pere.
Frioul (Marseille). 26 septembre.
TRES HONORt PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Je vous remercie de tout mon cceur de tout ce que
vous m'ecrivez dans votre lettre du i5 septembre, je
me porte jusqu'ici assez bien. Ma plus vive joie sera
de pouvoir un jour c6lbrer de nouveau la sainte
messe. Je vous remercie de tous vos soins pour ma
personne et je me recommande de nouveau A vos
prinres et A vos bons services. J'espere que dans peu
de temps je pourrai revoir les miens. Priez encore A
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cette fin, afin que, jusque-la, je ne perde pas courage.
En I'amour de J6sus-Christ et de sa MBre Immaculee.
Votre tres humble fils
Antoine ZDtSAR,
PrItre de la Mission.

Lettre de la sceur ROCKEL, Fille de la Chariti,

a la TrIs Honoree MIre MAURICE.
Graz, le 17 octubre 1914.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Je ne peux pas vous dire combien nous avons et6
consolees par votre lettre qui m'est parvenue de Bordeaux. Merci, merci de vos mots maternels, ainsi que
des nouvelles que nous 6tions avides de recevoir, car
nos Soeurs m'ont demand6 maintes fois : ( Nos Ven&r6s
Superieurs, nos Maisons-Meres, que sont-ils devenus? ,
Je les ai done rassurees imm6diatement. C'est pour
votre consolation, ma Mere, que je puis vous dire, que
des moments pareils sont la meilleure preuve combien
sont profond6ment enracin6s en nos cceurs et I'amour
et 1'attache filiale a nos Vener6s Sup&rieurs, k notre
chere Communaut6. Et pour moi-m&me, je supporte
plus facilement les soucis et les angoisses provoquees
par ce terrible fleau, d&s que je vois la voie ouverte a
nos Ven6res Sup6rieurs.
Vous d6sirez avoir de nos nouvelles, ma Tres
Honoree Mere, pour les communiquer h M. Notre Tres
Honor6 Pare et au Respectable PEre directeur. GrAce a
Dieu, nous allons encore bien; a Graz, tout est tranquille. Nos Soeurs sont r6clamees partout dans les
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ambulances pour les blesses; on m'en demande plus
que j'en puis donner; aussi je fais aider par des
filles infirmieres, la oii nos sceurs ne suffisent plus,
oiu on en demande une seule. Actuellement, soixantedix sceurs sont r6clamies et occupies a Graz et ailleurs
dans les ambulances, hors des h6pitaux r6guliers.
Dix soeurs sont sur le champ de bataille; elles avancent
ou se retirent avec l'arm6e et ont beaucoup de privations A endurer, mais elles sont bien vaillantes; dix
sceurs sont r6clam6es par Mgr le Secr6taire de I'archeveque de Vienne, pour accompagner deux A deux les
bless6s transport6s en chemin de fer A l'ambulance
qui leur est destin6e. Puis, pour r6pondre au d6sir
exprim6 par notre Tres Honor6 PFre A notre Pere
directeur, pour savoir ce que nous faisons pour alleger
un peu la situation des necessiteux, je puis vous dire,
ma Mere, que, pour plusieurs families rffugiies de la
Galicie, envahie par les Russes, nous distribuons des
portions, nous les avons pourvues de linge, de meubles; depuis le commencement d'aoit, A pen pros
soixante soldats viennent journellement souper, plusieurs fois, il y en avait plus de cent pour diner; nous
leur avons lav6 et raccommod&6le linge; les enfants
delaisses ont kt6 chez nous pour y passer les journbes,
d'autres sont recus dans notre orphelinat gratuitement.
11 me semble, plus nous donnons, plus le bon Dieu
nous donne. Les soldats viennent a notre porte dans
tous leurs besoins, parfois ils nous font rire. Quand
nous leur demandons : ( Mais qui vous a dit de venir
chercher cela chez nous ? , ils nous disent : c Ne recevant pas ce que nous cherchons, par exemple des chapelets, m6dailles, des legumes, etc, etc., on nous a
dit : ( Allez chez les Filles de la Charit6, la on vous
< le donnera. 11 Et nous avons toujours donn6, ma
Mere.
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Ces jours-ci,onest venu s'infornnerde nos logements;
on serait content de pouvoir faire, en cas de n6cessit6,
deux ambulances chez nous pour cinq cents bless6s,
I'une a notre 6cole et l'autre a la maison Sainte-Marie,
ou sont les dortoirs pour les retraites; ces deux maisons touchent a la maison communale, bien qu'elles
soient un peu s6par6es. Nous ferons ce que nous pourrons pour imiter la charite de saint Vincent en des
circonstances pareilles et pour nous montrer dignes de
notre Saint-Pere. Sans vouloir louer nos Sceurs, il me
semble qu'on est content des flles de saint Vincent
en Autriche. Ces jours-ci, l'archiduc Frangois-Salvator
a visit6 les ambulances a Graz et ayant rencontre, en
plusieurs endroits nos Sceurs, le prince a dit : , Comment, partout je rencontre les Filles de la Charit6,
combien done yen a-t-il? ) II s'est montr6 bien content
des saeurs et a 6t6 tres condescendant. Puis, nous
6tions si heureuses d'avoir pour trois semaines sept
sceurs de Cracovie chez nous; elles ont d~ se r6fugier
devant les Russes. Ma sceur Zaleska les a dej. rappelies a Cracovie; cinq sont parties aujourd'hui; la sceur
servante cependant est trop fatigu6e encore, aussi
elle reste encore un peu chez nous avec une compagne.
J'ai envoy6 votre adresse, ma Mere, a ma soeur Zaleska,
en lui indiquant aussi le chemin ou par Naples, ou
par Turin, car ma sceur Rossignol s'est aussi offerte a
vous faire parvenir nos lettres. M. Rech me prie de
vous presenter son respect aussi, ma Mere; il prie bien
pour vous. - Pardon, ma Mere, je me suis trop 6tendue. Vous assurant de nos prieres et de notre respect
filial, j'ai l'honneur d'&tre, en 1'amour de J6sus et de
Marie Immacule, ma Tres Honor6e Mere,
Votre tres humble et tres obbissante fille.
Sceur Johannes ROCKEL.
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AMERICAN EMBASSY, PARIS
Le 26 octobre 1914.

M. E. CAZOT, 95, rue de Skvres, Paris (VP).
MONSIEUR,

L'ambassadeur me charge de vous informer qu'il
vient de recevoir une dep&che de Petrograd lui disant
que les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul de Lemberg
sont en bonne sant6 et sont occupies a soigner les blesses.
Veuillez agreer, Monsieur, 1'assurance de ma parfaite consideration.
Arthur Huyh FRAZIER,
deuxieme secretaired'ambassade.

Lettre de M. MEDITS a M. VILLETTE, Supirieur giniral.
Budapest, 27 septembre 1914.

TR•s HONORP PtRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Aussit6t que j'ai appris que la bont6 paternelle de
Dieu vous a 6tabli successeur de saint Vincent, j'ai
annonc6 cette disposition si heureuse de la Providence divine a toute notre province et j'ai ordonne
que toutes vos filles disent en commun tous les jours
trois Ave, le Memorare et Marie conque sans p6ch6, et
qu'elles offrent cela non seulement pour vous, mais
aussi pour la Tres Honoree Mere, car vous pouvez
maintenant dire : magni, sicut mare, sunt dolores cordis
mei. Mais consolez-vous, Tres Honor6 Pere! c'est le
bon Dieu qui permet tout cela pour des fins qui causeront le bien de la terre universelle. Vos enfants en
Hongrie ne cesseront pas de prier pour vous et pour la
Tres Honoree Mere. Ma pauvret6 et ma soeur visita-
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trice Sebble, nous ferons tout notre possible pour
maintenir le bon esprit en vos filles, qui sont si attach6es a vous et qui me demandent, fort souvent, si je
n'ai pas des nouvelles de vous et de la Tres Honoree
Mere. Une tres grande partie de vos cheres filles soignent
en des hdpitaux publics et privis environ cinq mille soldais blessis. Presque chaque soldat a une M6daille
miraculeuse. Tout le monde est ravi en voyant la
grande patience et la d6votion de ces braves hommes;
ils regoivent la sainte communion avec une piete merveilleuse ! plusieurs disaient: a Quand je rentrerai au
sein de ma famille, je serai un bon enfant de Dieu! ,
C'est si consolant!
Ferdinand MEDITS,
Pritrede la Mission.

Lettre de la swtur SEBOK, Fille de la Chariti,
a la Trks Honorde Mere MAURICE.
Budapest, le

13

octobre 1914.

MA TREs HONOREE MIRE,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !

C'est seulement aujourd'hui que j'ai recu votre
lettre si aimable et si maternelle du 29 septembre;
elle m'a fait grand plaisir et je vous en suis bien
reconnaissante.
Oh! ma Mere! comment pourrais-je assez vous
remercier de m'avoir prevenue et vous faites la question sur les diff6rentes nouvelles qui sont arriv6es
chez nous.

Nous avons rappele .la maison centrale toutes les
sceurs que nous avons pu decharger de leur office, et
nous les avons envoyees dans les differentes ambulances oi elles soignent avec joie les pauvres blesses;
so
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ainsi un nombre de quatre-vingt-dix a cent soeurs &
peu pres sont employees dans vingt ou vingt-deux
ambulances, et outre cela dans vingt-deux autres
ecoles de notre province. On a erig6 des ambulances
oii nos Soeurs servent aussi les pauvres soldats, de
m8me elles soignent aussi des soldats qui sont atteints
de maladies contagieuses.
Oh! oui, ma Tres Honoree Mere, vous avez raison
en nous disant que notre chere Communaut6 est l'objet
de la protection du bon Dieu et que notre Mere
Immacul6e veille sur elle, ce que nous eprouvons
chaque jour. Hier j'ai et6 chez Mgr le Prince Primat;
il m'a dit que l'on prepare dix-huit wagons pour aller
chercher les blesses sur le champ de bataille pour les
amener a leur destination; il m'a demand6 pour ce
train deux sceurs charg6es de soigner les bless6s pendant le voyage. Nous lui avons promis trois soeurs
avec grand plaisir. Si nous avions encore deux cents
sceurs de plus, nous saurions les distribuer.
Meme ma sceur Baugha, premiere secretaire, dirige
une ambulance de cent soldats au palais royal &
Godoll avec dix compagnes. Du reste les &coles et
.toutes les autres ceuvres vont leur train ordinaire.
Nous unissons nos prieres aux v6tres, ma Tres
Honoree Mere.
Avec mes plus profonds respects et l'hommage
filial, permettez-moi de me redire en I'amour de
Notre-Seigneur, Ma Tres Honoree Mere,
Votre tres humble et tres obbissante fille.
Soeur Vilma SEBOK,
Fillede la Chariti.
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BELGIQUE-HOLLANDE
Lettre de M. RIVIERE, Pritre de la Mission,
au Trks Honord PNre VILLETTE, Suprieurgndral.
Louvain, le 5 ao0t 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Nous sommes au milieu de soldats, plus de soixante
mille sont a Louvain ou dans les environs; plus de la
moitie part demain pour Liege oi l'on se bat. Les
Prussiens n'auraient jamais pens6 trouver devant eux
une armbe aussi decid6e et aussi valeureuse. Ces petits
soldats se d6fendent comme des lions. Ils ont voulu,
pourlaplupart,s'approcher des sacrements avant d'aller
au combat.
On a etabli A Louvain cinq ou six ambulances: une
d'entre elles, A la tete de laquelle se trouve Mgr de
Proye, professeur de l'Universit6, a ete 6tablie au Coll1ge Leon XIII, fond6 par Mgr Mercier. Ce sont nos
Seurs qui la dirigent. Hier, au soir, on a demand6 a
la sceur Varemans de fournir douze sceurs pour le lendemain matin, A huit heures, car on attendait des
bless-s. Comme vous le pensez bien, Mon Tres Honore
Pere, iln'y avaitpasiconsulter Ans; ma soeur Delobre
a pu en fournir quatre, sceur Varemans quatre,
H6verlM trois, Corbeek-Loo une. Ce matin je suis all6
voir leur installation, c'est parfait. J'en ai profit6 pour
remercier Monseigneur le Prblat qui a 6te tres flatt6 de
ma d6marche. J'en ai alors profit6 pour lui demander
de mettre nos douze sceurs dans le mame quartier et
ii a promis de le faire; de cette facon, nos Sceurs seront
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comme dans leur maison. II y a trois ou quatre ordres
de religieuses dans la meme ambulance qui compte
trois cents lits. Je me propose d'aller souvent les
encourager dans leur travail et rendre service, s'il en
est besoin. Nos Sceurs ont mis en sfret6 tous les papiers
de l'economat.
Veuillez me b6nir, etc.
RIVIERE,

Pretre de la Mission.

Lettre de M. Alphonse SIEBEN, Pritre de la [Mission,
au Tres Honore Pere VILLETTE, Supirieurgineral.
Isleworth, le II septembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bdnidiction, s'il vous plait !
Je viens d'arriver chez nos confreres d'Isleworth oi
j'ai &6t accueilli a bras ouverts et je profite du premier
moment libre pour vous donner des nouvelles de nos
maisons de Belgique.
Vous savez, Monsieur et Tres Honor6 Pere, dans
quelles conditions je vous ai quitt6; je pensais arriver
ce jour-li (20 aoit) a Bruxelles, mais a Tournai, on
nous annonqa que les communications avec Bruxelles
venaient d'etre coupees, les Allemands 6taient entres
dans la ville. Je pris done le parti de me diriger sur
Ostende oiu je recus l'hospitalit6 chez ma sceur
Delvoye. Le dimanche, 23 aoft, je me dirigeai sur
Gand oi j'arrivai sans encombre, chez ma sceur M6lis.
A Gand, comme a Ostende, les soeurs avaient pr6pare
une ambulance dans leurs maisons respectives, mais
jusqu'ici on ne leur a pas confi6 de bless6s; c'est
1'oeuvre de la Croix-Rouge qui partout, meme A Anvers,
monopolise le service des ambulances. Seules, nos
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Soeurs de la maison Saint-Jean-Baptiste de Gand,
avaient kt6 invitees a venir, deux par deux, surveiller
le service de l'ambulance principale, 6tablie chez les
Peres J6suites, ce que ma soaur M6lis s'etait empress6e
d'accepter. Dans toutes les autres maisons d'Ostende,
de Bruges, de Gand et d'Anvers, nos Sceurs sont charg6es surtout de venir en aide aux r6fugies qui se
chiffrent par milliers, en leur distribuant des vivres et
en leur assurant meme le logement, comme chez ma
soeur Montens, rue Reynder, Anvers.
Le 24 aouit, les communications avec Anvers 6 tant
encore possibles, par le pays de Waes, je me rendis
chez ma saeur Montens. J'y trouvai MM. Van den
Heuvel et Cardel (de Theux) qui, mobilises dans le
service des blesses, y avaient pris leur logement. Chez
ma soeur Nempon, rue de Deurne, se trouvaient, dans
les memes conditions, MM. Kesternich, Thiry et
Saint-Germain. M. Geysen a &t6 rencontr6e Anvers
par M. Van den Heuvel, il 6tait chez des parents, ne
pouvant plus arriver a. Wernouth, les communications
6tant aussi coup6es de ce c6te lI. Je passai cinq jours
a Anvers, j'en profitai pour aller a la recherche de
mon frere, officier dans I'armbe belge et qui avait pris
part i la bataille de Liege, et de mes autres parents
et j'eus 1'extreme bonheur de les retrouver tous en
vie.
Le vendredi 28 aoit, je quittai Anvers pour revenir
i Gand, car tous ceux qui n'avaient pas leur domicile
i Anvers, avant le i" aoit, ne pouvaient sejourner
plus longtemps dans la ville. A Gand, je ne fis que
passer, car je n'y avais aucun service a rendre et meme
je ne m'y sentais plus en s6curit6, les Allemands 6tant
a proximit6 de la ville. Dans ces conditions, je
revins done a Ostende sans avoir pu approcher ni de
Briixelles, ni de Louvain, ni, a plus forte raison, de
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Liege et sans avoir pu recueillir la moindre nouvelle
de nos sceurs et confreres sejournant dans ces differentes villes. La seule chose que j'ai pu savoir par des
refugies de Louvain, c'est que l'on n'a pas touche
aux religieuses, que M. Riviere est rest6 a Louvain
avec les Sceurs, et que les incendies qui ont d6vast6
Louvain se sont arr&tees aux premieres maisons de la
rue du Canal.
On m'a assur6 aussi que les sceurs de Korbeck-Loo
pres de Louvain s'6taient r6fugiees a Heverl6.
De Bruxelles, de Liege, de Namur, de Dinant on
n'a aucune nouvelle; il en est de meme pour
Froyennes, Rongy et meme Ingelmunster, tous ces
pays 6tant sous la domination allemande. J'ai quiLti
hier, Io septembre, Ostende, et la maison hospitaliere
de ma sceur Delvoye. Ne m'y sentant d'aucune utilit6,
craignant d'ailleurs d'etre a charge, j'ai pris le parti
de venir demander I'hospitalit6 au bon M. Planson.
Votre enfant soumis,
Aphonse SIEBEN.

Lettre de M. HEUDRE, Pritre de la Mission,
au Trks Honore Pere VILLETTE, Supirieur
gineral.
Wernhoutsburg s/Zundert, N.-Brabant.
(Hollande)
le 15 septembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction s'il vous plait!
Mercredi, 9 septembre, dans une salle d'attente
de
Breda, je vous ai griffonn6 quelques lignes
pour vous
dire ce qui s'6tait pass6 a Li6ge. Les aurez
vous recues?
j'en doute, voilA pourquoi trouvant une occasion
aujourd'hui je recommence.
Sur votre ordre, je suis arrive4 Li6ge,
le dimanche
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9 ao~t; la ville venait d'etre prise, mais non les forts,
les Allemands occupaient toutes les issues. Pendant
huit jours, c'est-a-dire jusqu'au dimanche 16 a midi, ce
fut une canonnade terrible contre les forts, le dernier
se rendit le 16 a midi et a partir de ce moment ce fut
une avalanche de soldats allemands qui d6ferlaient
par toutes les routes, par tous les chemins, vers Namur,
vers Bruxelles, vers la France.
Je me mis a visiter les ambulances, il y en avait,
depuis le 6, dans toutes les maisons des Filles de la
Charit6, dans toutes les Communaut6s; chez nous, rue
Saint-Pierre, c'6tait le calme le plus complet que je
trouvais.
Le 14, au matin, en allant visiter les sceurs de la
Mallieue, dont nous n'avions aucune nouvelle, je suis
cueilli sur la route par un officier allemand et gard6 en
otage i Jemappe avec le bourgmestre de la localitL.
Vers 9 heures, le fort de Flemalle qui faisait rage nous
envoya quelques shrapnells, cela ne me d6plut pas
trop, car je pr6f6rais mourir ainsi que de mourir fusillI
le long du mur contre lequel on m'avait place. Je ne
fus pas atteint, mais un capitaine et cinq soldats furent
bless6s. Je m'offris alors a aller les faire soigner a
1'ambulance des Filles de la Charit6 de Tilleur, c'est
ainsi que je fus d6livr6. Ne pouvant aller plus loin, je
restai a Tilleur et le bon Dieu le permit car j'eus 1l
l'occasion pendant quinze jours d'exercer mon ministere aussi efficacement qu'en mission et je soutenais
les soeurs dans leur situation assez penible. Pendant ce
temps, h notre maison de Liege, il y eut du changement.
Le jeudi 20, on y fit loger cent dix soldats. Ceux-ci
n'eurent rien de plus pressi que de briser toutes les
portes qui leur resistaient, ils trouverent le vin de
messe dont ils viderent le caveau (cent cinquante bou-
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teilles) en une seule nuit. Ce fut pendant cette nime
nuit que les Allemands brulerent les maisons du quai
des P6cheurs, de la rue de l'Universiti et de la rue
des Soeurs de Hasques (environ soixante-quinze maisons'. Ceux qui se trouvaient chez nous ouvrirent les
fenetres et dans leur ivresse tirerent force coups de
fusil contre les maisons voisines et contre leurs camarades de la rue.
Dans l'enqukte qui fut faite apris, quelques-uns de
ces soldats dirent que c'6tait les confrires qui avaient
tir 6 . Y eut-il autre chose? Je ne sais, mais le jeudi
soir, 27 aoft, a dixhcures, un commandant fit irruption
avec une vingtaine d'hommes; ils allirent directement
a la chambre de M. Vandamme qu'ils trouverent au
lit et qu'ils forcerent de s'habiller devant eux en le
traitant d'assassin, de traitre, etc. Ils le trainerent
plus mort que vif jusque dans la cave pour lui faire
montrer le souterrain qui conduisait au palais et qui
devait, d'apres eux, &tre mine.
Puisce fut le tour de M. Willems, du frere Hudeley
qui, tout paralys6, ne pouvait bouger de son lit ety fut
mis en joue, puis d'Arthur notre domestique. Pendant
toute la nuit, une perquisition fut faite dans les principales pieces et continuee le lendemain pendant toute
la journ6e. Pas une porte fermee de chambre, de
meuble, d'un tiroir quelconque qui ne soit bris.e.
Vers minuit, on amena nos confrires prisonniers au
palais. M. Vandamme itait a bout de force et il fallut
chercher un medecin poui le ranimer.
Le lendemain matin, je fus cueilli a la porte de la
maison avec M. Hocquet et nous allames rejoindre
nos confreres. Dans quel 6tat, h6las! je les trouvai
tous et a quels traitements nous 6tions Mumis. Je n'ai
rien vu de semblable a Uskub (en Serbie). Le soir
M. Verschore nous fut amen6 de Cointe.
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Dans mon interrogatoire par le juge d'instruction,
, ouI liter
colonel Ivers, je m'entendis <,accuse d'avoir
les soldats qui itaient thez nous en iaisantsauter la matson, le palais et tout le quartier ),. Jugez du peu!
Comme preuve on me dit que l'on avait trouve dans
la maison un coup de poing americain et une grande
quantiti de fulmicoton. C'est sur ce dernier grief
surtout que je dus m'expliquer. J'eus la l'impression
que 1'on voulait nous trouver en defaut; dans quel
but? Je n'en sais rien, mais la d6couverte d'une arme
quelconque nous aurait coite cher!
Le soir, je fus dirig6 avec MM. Hocquet et Willems
vers la prison cellulaire pour y etre enfermes pendant
cinq jours. Avant de partir, nous fimes copieusement
insult6s par le g6n6ral commandant de place lui-m~me
qui nons fit huer par des centaines de soldats qui se
trouvaient dans la cour du palais.
Le lendemain samedi, M. Hocquet et moi, nous
ftmes extraits de la prison pour comparaitre de nouveau devant le juge d'instruction. Cette fois, je n'y
restai pas plus d'une demi-heure et je sortis persuade
que le juge commencait a etre convaincu de notre
innocence, on bien qu'il avait 6t6 influence en notre
faveur.
Le soir, vers dix heures et demie (car on nous a
gardes jusqu'a cette heure a la porte du palais), nous
fimes reconduits A la prison, par un chemin de d6tour,
pour nous faire passer par les principales rues de la
ville; c'6tait ignoble! Le sous-officier qui nous conduisait ne nous 6pargna ni insultes, ni coups, ni groschaque poste que nous rencontrions, il
sibretis :
montrait , tzei scheimu priestres , qui devaient etre
trip6s le lendemain, etc. La prison pour nous 6tait de
beaucoup pr6ferable au palais oui resterent M. Vandamme; M. Verschore, le frere et le domestique. A la
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prison du moins, les gardiens etaient pleins d'attentions pour nous; M. I'aum6nier alla prevenir ma
sceur Bultheil qui s'empressa de nous envoyer de la
nourriture, car depuis le vendredi matin jusqu'au
dimanche soir nous n'avons pour ainsi dire rien eu a
prendre.
Enfin, le mercredi 2 septembre, nous ffimes delivres,
except6 M. Hocquet qui doit rester en prison jusqu'au
I" octobre.
On nous delivra un sauf-conduit pour la Hollande
valable jusqu'au I . On nous donna cinq heures pour
allerdans nos chambres prendre ce qui nous convenait;
puis d6fense d'y mettre les pieds.
Nous avons jug6 que le mieux 6tait que M. Vandamme restAt a Ans, comme directeur des Filles de la
Charit6, il est la chez lui. M. Willems qui s'est mis
sous la protection du consul de Hollande lui tient
compagnie. N'ayant plus de domicile, M. Verschore
et moi, nous sommes partis le 8 pour arriver ici le
9 septembre.
-Vous pouvez vous rassurer par rapport aux sceurs.
I1 n'y a qu'une seule maison, celle d'Alleur, oiu les
Allemands aient fait une perquisition.
Les maisons de Li6ge et environs ont eu A soigner
des blesses.
A Verviers il n'y a rien eu de grave; M. Girard s'y
trouve.
La localit- de Herve a beaucoup souffert, except6
le quartier oi se trouvent les sceurs. A Huy, Seraing,
Tilleur, tout va bien. M. Vasseur est i Seraing.
A Louvain, il y a eu beaucoup de d6gats, mais les
=-aisons des sceurs sont indemnes, de meme que celles
d'Heverl6, etc. Dans les autres parties de la Belgique,
la guerre a moins sevi.
SM. Verschore est parti pour Hezebranck. Je fais
ma
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retraite avec les confreres de Wernhout depuis
samedi, puis je donnerai une petite retraite aux
61eves qui pourront rentrer ici lundi prochain et
ensuite, si vous ne m'employez pas a autre chose, Tres
Honor6 Pere, j'irai dans le Pas-de-Calais commencer
ma tournee, car je suppose que ces pauvres filles
doivent ktre dans 1'anxiet6 6galement.
J'ai trouv6 M. Vandamme beaucoup mieux a la sortie
de prison, car je ne l'avais pas vu dans 1'intervalle.
Ces autres messieurs vont bien aussi ou se remettent
de leurs emotions. Pour moi, Tres Honor6 Pere, je
n'ai qu'k remercier le bon Dieu de tout. La guerre est
un de ses fl6aux qu'Il emploie pour un bien, je m'en
suis bien aperqu. Depuis que je suis pr&tre, j'ai rarement passe un mois oft j'ai eu tant de consolations
sacerdotales que le mois dernier. Pendant la journ6e
que j'6tais comme otage, pendant mon s6jour h Tilleur, et meme (surtout) pendant mon sejour A la prison,
mon ministere pros des ames a 6t6 fecond. Aussi je ne
regrette rien de ce qui s'est passe et suis pret a recommencer, s'il le faut. Si vous m'envoyez encore un tel6gramme comme celui du 6 aoit, je le prendrai comme
venant du Dieu tout bon et misericordieux.
HEUDRE.
Veuillez, etc.
Lettre de M. VANDAMME, au Tres Honore
Phre VILLETTE, Supirieur gCneral.
Liege, septembre 1914.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,

Votre bixndiction, s'il vous plait !
Je profite d'une occasion qui, j'espire, sera favorable
pour vous donner des nouvelles de notre petite famille
de Li6ge. J'ai hbte de le faire au plus t6t.
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Nous avons mene.une vie assez tranquille jusqu'au
dimanche, 16 aoit, ou nous arriverent soixante soldats aliemands, tres convenables, 11 faut 1'avouer.
Mais le jeudi suivant, nous arriverent a neuf heures du
soir, cent dix Thuringiens, harasses de fatigue et
n'ayant pas mange de la journ6e, ils prirent leur logement, mais bient6t enfoncerent les portes de la cave
et se desaltererent. A onze heures, des coups de fusil
ayant &tC tir6s sur la place Saint-Lambert, nos locataires provisoires prirent fusil et cartouches et descendirent dans la rue et tirirent sur leurs compatriotes
de la place Saint-Lambert qui ripostbrent: il y eut
des blesses. Mais deux de nos Thuringiens, au lieu de
descendre, 6taient mont6s au grenier et de 1l avaient
tire.
Le lendemain, ils durent s'expliquer devant leur
chef et s'excuserent comme des ecoliers en nous accusant: les coups de fusil du grenier avaient kti tires
par les Peres. Impossible a nous de nous disculper,
nous n'avons connu cette accusation qu'en prison, plus
tard. Plusieurs de ces Thuringiens 6taient ivres.
A ces Thuringiens, succ6derent cent quinze autres
soldats qui nous arriverent, en ne fixant pas leur
depart; ils resteraient deux, trois semaines, peut-etre
plus. Toujours est-il qu'ils y sont encore.
Le jeudi 27, vers dix heures du soir, nous fumes
r6veill6s par des coups de poing a nos portes de
chambre. On venait nous arreter, nous accusant :
i' D'avoir tire du grenier, le soir du 20. (Moi, SupPrieur, j'6tais le chef de cette revolte);
2"D'avoir un souterrain conduisant sous le palais oil
se trouvent les chefs allemands et quantite de leurs
soldats. Nous nous pr6parions a faire sauter le palais,
la preuve en 6tait 6vidente quand ils d6couvrirent notre
fulmicoton de mission!

- 6,7 3' De n'avoir pas obei au gouvernement allemand
qui, le dimanche prec6dent, avait decide que nous
devions abandonner notre maison pour la laisser
entierement aux militaires.
Ce jeudi soir, il n'y avait pas un mot d'explication a
donner. On ne voulait rien entendre et on nous conduisit au palais entre les baionnettes. Le lendemain,
je fus interrogi seul, bien entendu; il m'a 4t6 facile de
r6pondre que nous n'avions pas d'armes et que je
n'avais jamais permis d'en avoir depuis que je suis
sup6rieur. Quant au souterrain, on pouvait chercher,
il est sir qu'onne letrouvera pas, il n'existe pas. Pour
le troisieme chef d'accusation, on ne nous avait pas
avertis de la decision; qui, oii, quand m'avait-on communiqu6 1'interdiction de la maison? On ne sut pas
repondre et j'ajoutai qu'il eit 6t6 bien audacieux et
bien insens6 de ma part de rester au milieu de cent
vingt soldats dans une maison qui nous 6tait interdite.
Les autres confreres furent ensuite interroges.
Le vendredi soir et le samedi on perquisitionna;
pas un tiroir qui ne fut minutieusement visit6. Et la
cave done!... Rien. Le dimanche matin 3o, on trouva
le coffre-fort et on me demanda de 1'ouvrir : il n'y
avait nen dedans. Le dimanche soir, on d6cida notre
1eargissement. Personne encore n'avait Rte lib6re si
vite. Mais tous n'itaient pascompris dans ce jugement.
M. Hoquet subit un interrogatoire qui dura une heure
trois quarts. On delib6ra sur son sort et nous dimes
attendre que ces delib6rations fussent finies. Enfin le
mercredi matin, nous fimes liberes, MM. Heudre,
Willems, Verschoore, le frere Hudeley, notre domestique et moi. Mais M. Hocquet est retenu jusqu'au
ir octobre.
MM. Heudre et Verschoore sont a Wernhout.
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M. Willems et moi sommes a la maison centrale, tres
tranquilles.
Le Frkre Hudeley et notre domestique, a Ans, Providence.
Voilh pour les prisonniers.
M. Vasseur est aum6nier d'ambulance chez nos
Sceurs, a Seraing, pros Liege. M. Courdent et M. Sieben
ont du demeurer en France oh ils travaillaient, je n'en
ai pas de nouvelles. M. Girard est a Verviers, chez
nos Sceurs. MM. Regnes et Vial sont a 1'arm6e ainsi
que le frere Brassenx; aucune nouvelle.
Soyez tranquille pour le corps de saint Vincent
et les archives. On dirait a la maison centrale qu'on
n'est pas en pays belligirant. Quelle difference entre
Liege et Ans!
Toutes les sceurs ont Wt~bien compatissantes et tres
secourables. Nous avons promis la tres sainte Vierge
une marque de reconnaissance : nous verrons; il y a
plusieurs projets. Ma sceur Bulthee! vous offre ses sentiments les plus respecteux. Agriez les miens et 1'assurance que je veux ktre
Votre fils tres obbissant et divou6.
A. VANDAMME.
Lettre de M. HEUDRE, Pritre de la Mission,
au Tres Honorf Pere VILLETTE, Supirieurgineral.
Paris, le i3 octobre 1914.

MONSIEUR ET TRkS HONORt PERE,

Votre binedictions'il vous plait!
Je suis arriv6 hier i Paris pour accompagner
Mgr Faveau que j'ai trouv6 a Boulogne, vendredi dernier; je profite du voyage du bon M. Maurel dans le
Midi pour vous donner quelques nouvelles.
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J'ai recu, jeudi dernier, en passant L Hazebrouck, un
mot que ma soeur Bultheel de Liege avait pu envoyer
a sa mre. De Liege, dans toutes les maisons de sceurs,
dit-elle, tout va bien. II n'y a plus de blesses dans
aucune maison, mais beaucoup d'affames a nourrir.
M. Vandamme, a Ans, va bien, les habitants de la ville
sont calmes et toujours sous l'empire de la terreur.
M. Willems qui 6tait parti de Liege, vers le 20 septembre, pour conduire des soeurs en Hollande, s'est vu
barrer le passage lorsqu'il a voulu rentrer en Belgique;
on le priait d'attendre au 2 octobre. A-t-il pu rentrer
ce jour-la?
La lettre de sceur Bultheel 6tait du 29 septembre;
elle ne parle pas de la delivrance de M. Hocquet mais
je sais que celui-ci a 6et indispos6 vers la mi-septembre.
Ainsi que je vous l'ai annonc6, j'ai fait ma retraite
avec les confreres de Wernhout. puis j'ai pr&ch6 la
retraite de rentrie de cent trente-six 61eves, la plupart
de Hollande.
Le 28, je suis parti de Wernhout pour me rendre dans
le Nord rassembler les 61lves et les reconduire en
Hollande par la c6te. A Anvers, je suis rest6 une journae pour voir les confr&res. On commencait a bombarder les forts : j'ai vu M. Van den Heuvel revenir
avec deux cent trente blesses de Malines et environs.
M. Thiry soignait les blesses a l'h6pital militaire; il
se disait fatigue. M. Kordel etait malade chez ma
sceur Montens. M. Saint-Germain avait subi I'operation de 1'appendicite et 6tait encore alite. M. Kesternich 6tait en ce moment a Termonde. Tous ces Messieurs
ont et 6vacu6s sur Zee-Bruges, d&s le 2 octobre, c'esta-dire six jours avant la prise d'Anvers. Je n'ai pas
d'autres nouvelles depuis.
J'ai trouv6 a Anvers, A Gand, ABruges et h Ostende
les soeurs bien a leur affaire, soignant des blesses ou
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s'occupant des hospitalis6s et r6fugibs en quantite.
J'ai 6t6 tres 6difi6 partout de la confiance des Belges
tant soldats que civils. Ils souffrent beaucoup moralement et physiquement, mais se montrent tres dignes.
Arriv6 en France, je me suis mis a la recherche des
6leves de Wernhout, mais devant la menace dela prise
d'Anvers, j'ai df renoncer a les conduire. Du reste,
arrive a Bailleul, le dimanche, 4 octobre, a six heures
du soir, je m'y suis vu bloqu6, le lendemain matin, car
les trains ne circulaient plus: les Allemands arrivaient
vers Lille, Armentieres et avaient fait sauter des voies.
Le jeudi 8, je suis parti de Bailleul pour me rendre
a pied jusque Hazebrouck et apres une demi-heure
de marche, je suis tomb6 dans une embuscade d'Allemands. Ceux-ci apres m'avoir d6visag6 un instant se
sont content6s de me rendre mon salut et m'ont laiss6
passer. Tout le long du chemin, je n'ai entendu que
fusillades A droite et A gauche et le grondement du
canon a Pont-a-Vendin, Lens.
En arrivant A Hazebrouck j'ai vu un taube jeter
deux bombes a c6t6 de la gare, personne de blesse,
mais quel 6moi!
Je voulais me rendre dans les maisons des sceurs des
Mines, lesquelles se trouvent tout pres de la bataille
de Lens qui dure depuis dix jours.
II m'a fallu faire le tour par Boulogne, Itaples,
Hesdin. Arrive a Boulogne, j'ai appris que les voies
d'Hesdin, d'Arcques 6taient uniquement reserv6es aux
troupes qui se rassemblent en nombre considerable,
vers Saint-Omer, Hazebrouck, Cassel pour s'opposer
aux Allemands qui arrivent de ce c6t6. Voila pourquoi
j'ai pris dimanche soir, a Boulogne, la route de Paris
pour accompagner mon ami d'enfance Mgr Faveau,
qui revenait d'lrlande et qui se rend a Rome.
Demain matin,- je reprendrai le chemin du Pas-de-
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Calais, j'irai jusqu't Hesdin, puis je ferai h pied les
3o kilombtres pour me rendre dans les mines oi les
soeurs doivent etre bien inquietes et peut-etre en
dangel.
A Boulogne, les sceurs s'6taient tout d'abord vues
6cart6es des ambulances par les dames de la CroixRouge, mais celles-ci se fatiguant, les pauvres sceurs
commencent i &tred6bord6es par les veilles qu'on leur
demande de faire.
Voilt i peu pros, Tres Honor6 Pere, les nouvelles que
je puis vous donner.
HEUDRE,
Prtrede la Mission.

Lettre de M. VESTER, a M. VILLETTE,
Supirieur gineral.
Panningen, ii octobre 1914.
MONSIEUR ET TRkS HONORE PERE,

Votje binidiction s'il vous plait !
Apres avoir reuu votre d6p&che m'invitant a rejoindre
mon poste, je me suis mis en route pour le long
voyage; et me voici a Panningen juste huit jours apres
mon d6part. J'ai di choisir la seule voie libre en ce
moment par Dieppe, Folkestone et Flessingue; et
comme, depuis quelques jours, on signalait dans les
journaux plusieurs accidents causes dans la mer du
Nord par lesmines flottantes, j'ai demand6e MM. les
Assistants de Paris ce que je devais faire. Comme
ils m'ont dit de passer en Angleterre et la d'agir avec
prudence, je suis parti.
De concert avec M. Louwyck, j'avais t6legraphi ah
M. Vidal de se rendre lui aussi a Folkestone par Boulogne, pour .partir ensuite ensemble par le premier
41
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bateau hollandais; mais depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de lui.
A Folkestone, la bonne Providence m'a envoy6 un
excellent ange gardien en la personne du Cure anglican qui m'a pris au d6barcadere, hospitalis6 chez lui
et reconduit au bateau. Sa charit6 le poussait meme i
me faire dire la sainte messe dans son Eglise; et ce
n'est pas sans peine que j'ai obtenu de lui les renseignements n6cessaires pour trouver l'iglise catholique;
les differences theologiques qui existent entre nos
deux religions ne valant pas la peine, a son point de
vue tout pratique, que je rm'impose ce derangement.
Enfin, c'est un excellent homme sous tous les rapports
et qui pour les id6es et pour les pratiques religieuses
est tres pres de nous.
La seconde travers6e a 6t6 excellente. Toute la met
en face de l'Angleterre est minCe de sorte qu'on ne
voyage plus que de jour et avec des pilotes anglais a
bord. Deux fois, en cours de route, des officiers en
remorqueur sont venus nous orienter davantage. Grace
a Dieu, nous n'avons pas trouve de mines flottantes et
aprbs neuf heures de traversee nous 6tions a Flessingue.
D6sormais, en Hollande, il est plus difficile de voyager
qu'en France. Beaucoup de trains ont 6te supprimes
et les autres marchent sans regularit6. De plus, je me
suis trouve en route au moment oi l'avalanche de fugitifs provenant d'Anvers s'est jet6e sur la Hollande. Je
n'ai jamais rien vu d'aussi triste; les gens fuyant Paris
au debut de septembre avaient au moins le temps de
prendre le n6cessaire; mais ceux-ci arrivaient sans
rien, pouss6s, qu'ils 6 taient, par les projectiles qui d6ej
pleuvaient sur la ville. Maintenant Anvers est au pouvoir des Allemands.
Ici, en Hollande, tout est relativement tranquille,
mais on craint la disette pour 1'hiver. Dbja l'autorite
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publique rggle la vente et la fabrication du pain. D'un
autre c6t6 le pays voulant garder la neutralite voit
deux gros points noirs a l'horizon : du c6te de toute la
frontiere allemande et par cons6quent beige, puis
surtout, en ce moment, du c6t6 de Flessingue oiu les
eaux sont exclusivement hollandaises et oiu se trouve la
clef de l'Escaut.
Nous ne pouvons que prier pour que le fl6au de la
guerre soit 6pargn6 i ce petit pays.

J.

VESTER.

De Weinhout, qui se trouve sur la [frontiere beige, on &crit
au Tres Honors Pere:

Nous avons Iau s6minaire une centaine de soldats,
charges de garder la frontiere. Le lieutenant et les

officiers sont tous protestants; notre bont6 a leur
egard les touche... et ils parlent avec reconnaissance
de la g6n6rosit6 du caractere francais. Le gouvernement nous donne I fr. 5o par jour pour chaque soldat.
Depuis hier, Zundert est en 6tat de siege partiel, plus
d'attroupements, plus d'armes dans les maisons des

particuliers, etc., mais le calme et la paix continuent a
regner.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
LITURGIE. -

De la Riforme du Briviaire.

Nous avons deji parid plusieurs fois dans nos A4nnaes de la r6forme
du Bieviaire par S. S. Pie X et de la Bulle a Divino Affiatu -. (Voir
Annales. An. 9xza, p. i63. An. 1914, p. 164 et 3o5.)
Les Regles liturgiques de cette memorable constitution apostolique
ont &tC depuis compiletes avec quelques modfications par divers
decrets de la S. C. des Rites et surtout par ie Motu prorio , Ab;iinc
par le d-cret general
duos annos ado 23 octobre z9g3, interpr:-t
du a8 du mime mois. Comme les prescriptions de ce dernier acte apos-
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tolique, facultative. jusqu'ici, seront obligatoires a partir de r" janvier
prochain, nous avons donn6 un expose sommaire dudit decret du
28 octobre, au verso de la couverture de notre Ordo pour I'annCe 1915.
Nos lecteurs sont invites a lire avec attention ce document, observant
qu'il s'y est glissC une omission dans 1'enumeration des Octaves frivilegides, On a omis la fete de la Nativit6 de N. S. 11 y a done six fktes
dont I'Octave est privil~giee. Les Octaves de ces fetes se divisent en
trois Ordres : Premier ordre, Octave de Piques et Octave de la I'entecote. - Deuxieme ordre, Octave de 1'Epiphanie et de la fCte du
saint Sacrement. - Troisieme ordre, Octave de Noel et de l'Ascension.
Pendant ces Octaves, si l'office est de 1'Octave, il se recite comme au
jour de la fete, a I'exception de ce qui est special k ce jour, et si les
lecons du premier Nocturne sont de 1'Ecriture occurrente, les Rcpons
sont les memes qu'au jour de la fete; quand l'office est d'un Saint ou
d'une fete, meme de premiere classe, on fait memoire de I'Octave aux
premieres et deuxiemes vepres ainsi qu'i Laudes et a la Messe.
La recitation de I'Office en parfaite conformite avec toutes les
rubriques nouvelles se trouve rendue bien facile avec le breviaire
reformc selon l'edition typique deja parue ou A la veille de paraitre
chez tous les editcurs Pontificaux Dans ce nouveau breviaire, les
Repons sont tous donnes en entier, i la suite des lecons aussi bien au
prqpre du temps comme au propre des Saints. De plus, dans le I'sautier, on reproduit les principales parties de l'Ordinarium, specialement
les prieres de Prime et de Complies et les hymnes de Tierce, Sexte et
None.
Ceux qui n'auraient pas cc nouveau Breviaire pourraient reciter le
saint Office conformement aux rubriques i 1'aide d'un opuscule pr-parC
par une commission liturgique et edit6 & Rome, par 1'Imprimerie vaticane. Cet opuscule de 96 pages in-ra a pour titre : VARIATIOXES IN
DIVINO OFFICIO RECITANDO juxta conslilulionem apostolicam . )ivrino
Afflalu

n et

Motu proprio a Abhinc duos annos

a

in commnodum eorum qui

movissimo Brevario carent. Nous Pavons fait reimprimer par la Maison
Desclee et C" en ledivisant en quatre parties correspondaut a chacune
des parties du Breviaire.
N. B. Errata quadam in Ordine Divini Offidi pro anno 1915.

Die x9 Jannuar. In M. 3* Or. de S. Maria : Dens gi'.
Die 21 April. Com. S. Anselmi in L. et M. friv.
Die 26 Apr. In M. 3& Or. Concede.
Die x Jun. Com. S. Barnabae Ap. in L. et M. priv.
Die 31 Jul. Compl. de Sabb.
Die 4 et 9g Aug. In M. non dic. Or. pro P.
Die 18 Aug. Lect. i' Noct. ut pr. L. De CauticisCanticorum.
Die 3 Sept. In M. 4' Or. pro P. (Anniv. Election.)
Die 6 Sept. In M. 4 Or. pro P. (Anniv. Coronat.)
Die 6 Dec. In M. non dicit. Credo.
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NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
31. Duplan (Charles), pr6tre, d6c6ed
a Theux (Belgique); 74, 48.

le 3o mai 1914,

32. Perez (LUonce), coadjuteur, d6c6d6 ie 6 mai 1914,

a Oaxaca (Mexique); 85, 64.
33. Mustel (Charles, pretre, d6ced6 le 9juin 1914,
h Ting-hai (Chine mer.); 55, 34.
34. Lumesi (Simon), pr&tre, d6ced6 le 3 juin 1914,
a Rio de Janeiro (Br6sil ; 63, 22.
35.Mahony (Daniel),coadjuteur,d6c6d·le 7 juin 1914,
a Germantown (ltats-Unis orient); 61, 27.
36. Siguenza (Manuel), coadjuteur, d6c6d6 le 2 juillet 1914, A Murguia (Espagne ; 70, 29.
37. Schlereth (Jean-Joseph, pretre, d6c6de le
19 juillet 1914, a Saint-Louis iEtats-Unis occident ;
43, 24.
38. Verribre (Joseph), prktre, deceid le 2 aoit 1914,
a Sin-Fong (Chine mer. ; 46, 27.

39. Coutant (Benjamin,, coadjuteur, dec6de en
septembre 1914, au Berceau France ; 71, 41.
prktre, d6eced en
40. Dautzenberg (L6onard,
septembre 1914, A Theux Belgique ; 72, 5o.
41. Salomon(D6sir6 , pretre, decede Il 13 septembre
1914, A Ourmiah (Perse); 76, 57.

42. Gadolini (Calixte), coadjuteur, d6eced
tembre 1914, A Rome (Italie); 57, iS.

le 9 sep-

43. Plouchard (Clotaire , pretre, decede le 29 sep-

tembre 1914, A Paris France ; 05, 17.
44. Willem (Jacques), clerc, decede le
1914, A Panningen (Hollande ; 23, 1.

16 octobre

-

626 -

45. Laux (Nicolas), pretre, d6cd6 le 28 octobre
1914, a Paris (France); 54, 52.

46. Guelton (Albert), pretre, decid6 le 23 octobre
1914,

.

Constantinople (Turquie); 37, 18.

47. D616ry (tmile), pretre, d6ecid en novembre
1914, a Pernambuco (Br6sil); 73, 5o.
48. De Bernardi Joseph), coadjuteur, d6c6d6 le
5 novembre 1914, a Mondovi (Italie); 65, 32.
NOS CHERES S(EURS
Mai-Novembre 1914.

Louise Walbraff, d6cde6e a la Maison Centrale, CologneNippes; 52, 26.

Marie Jamet, Maison de Charite, Montolieu; 5o, 23.
Marie Collignon, Maison de Charite, Montolieu; 77, 56.
Eulalie Gautier, H6pital, Bernay; 67, 46.
Anne Roy, Maison de Charit6, Dieppe; 57, 34.
Franioise Roche, Maison de Charite, Saint-Chamond; 73, 51.
Catherine Zimmermann, Maison Centrale, Varsovie; 72, Si.
Felipa Salarich, Bienfaisance, Las Palmas (lies Canaries);
86, 69.
Marie Ketis, Asile d'aliends, Budapest; 38, 16.
Marie Tessier, H6pital, Angers; 86, 56.
Ramona Poblete, H6pital, Los Angeles (Chili); 59, 34.
Amilie Hanbl, Maison Centrale, Graz; 35, 15.
Josefa Doistna, H6pital, Pamplona (Espagne); 79, 5o.
Victoria Altemir, College, Barbastro (Espagne); 37, 19.
Climentina Franchini, Maison Centrale, Naples; 51, 23.
Marcelina Domingo, Hospice, San Salvador (Amdrique Centrale); 75, 58.
Isabel Garcia, Bienfaisance, Las Palmas (lies Canaries); 34, 6.
Maria Codina, H6pital de la Princesse, Madrid; 74, 49,
Maria Vanni, HBpital, Bitonto (Italie); 54, 34.
Jeanne Gini6, a Vichy, Maison Saint-Joseph, Parmentier,
Paris; 52, 3o.
Rosa Graw, Maison Saint-Joseph, Hardt (Prusse); 65, 43.
Jeanne- Banier, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Sever,
Rouen; 74, 49.

-
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Marie de Saint-Georges, Maison de Charit6, Neuilly; 64, 39.
Pelagie Pucyata, H6pital Gendral, Posen (Pologne); 86, 59.
Rachel Marques, College, Victoria ;Brisil); 36, 14.
Lucie Rossotto, Maison Centrale, Sienne; 83. 65.
Anaise Joret, Maison de Chariti, Le Mans; 83, 57.
Anne Dierick, Hospice, Dinant iBelgique); 66, 31.
Augustina Diez, Maison San D';go, Valdemoro ; 6, 43.
Marie Margaret, Orphelinat, Kiu-Kiang *Chine); 52, 32.
Marie Gatter, Maison de Charit6, Montoiieu; 81, 5;.
Marie Conty, Asile, Flavinne (Belgique); S3, 56.
Petra Ortega, Maison San Diego, Valdemoro; 67, 38.
Maria Zorrozna, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 63, 39.
Marie Tisset, H6pital Saint-sloi, Montpellier; 31, 8.
Marie Biard, Asile des ali6nis, Lyon; 68, 49.
Maria Ortiz de Elejalde, Asile de Jerez (Espagne); 56, 28.
Marie Bake, Maison de Charitt, Fresnes; 79, 59.
Maria Hathaway, H6pital de Rio de Janeiro; 58, 29.
Camille Blanc, Providence, Bahia; 78, 4q.
Agustina Garcia, Hospice, Burgos; 40. 21.

Celine Flant, H6pital Saint-Joseph, Paris; 43, 19.
Clotilde Ravel, Maison de Charitd. Clichy; 76, 54.
Louise Pison, Maison de Chariti, Montolieu; 82, 55.
Catherine Biache, Maison de Charit6, C hiteau-l'Ev6que; So, 6o.
Dolores Jevani, Hospice des Enfants-Abandonnes, Madrid;
44, 24.

Catherine du Breil de Pontbriand, Maison

Saine-Genevibve,

I'Haj; 33, iI.

Victoire Gazin, Orphelinat, Dieppe; 54, 26.
Rose Guenon (Sceur Eulalie), Maison Principale. Paris; 7o, 5o.
Marie Oilier, Maison de Charite,
Paris; 59, 24.

Paroisse Saint-Sulpice,

Catherine Reverdy, Maison Centrale, Madrid; ,S, 44.
Catherine Haidinger, tcole, Worgi, Autriche; ,5, 37.
Henriette Vaissade, Maison Ccntrale, Napnes: -3, 55.
Rose Teupe, H6pital, Washington 'Eiats-LUni'; 40, i2.
Feliciana de Iriondo, Maison Saint-N icolas, Valdeaoroo ; 18, i.
Petra Paternain,

tcole

catholique.

jeanne Laffon, Asile Saint-Vincent,

S'viiia;

25,

0o.

.LaTeppe; 86. 6.

Julie Courmont, Providence, Guaya'iii,; 5. 30.
;
Mathilde Lefargy, Maison Saint- inccen. Quio.; r0. 46.
Jeanne R6sillot, Misericorde, Ang-rs : 9, 47

-
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Leontine Bieuvelet, Hospice des Enfants-Assistds, Bordeaux;
34,

35.

Josephine Levrel, Maison de Charite, Rennes; 60, 40.
Marie Croissant, Maison Principale, Paris; 53, 23.
Marie Hervx, Orphelinat, Tourcoing; Si, 59.
Louise de Lavernette, Maison de l'lmmaculde-Conception,
Peking; 46, 24.

Jesusa Ferro, Hospice de Palma, Mallorca; 47, 24.
Charlotte Lormiere, H6pital, Saint-Germain-en-Laye; 79, 5t.
Pascoa Harconcini, College, Diamantina (Br6sil); 5o, 25.
Elise Perois, Hospice, Chaumes; 67, 41.
Elise Benoit, Asile, Port-en-Bessin; 39, 16.
Clementine Hulot, Maison Centrale, Turin; 78, 32.
Anne Wagner, Maison de Charite, Metz; 71, 49.
Domitille Dymck, H6pital, Stanislawow (Pologne); 4o, iS.
Juana Aguinaga, Hospice des femmes, Jaen (Espagne); 66.46.
Salvadora Garcia, tcole, Ondujar (Espagne); 68, 5r.
Virginia Sgattoni, Maison Centrale, Sienne; 27, 5.
Augusta Couribaut, Maison de Charit4, Montolieu; 70, 49.
Josefa' Barrientos, Bienfaisance, La Havane (Ile de Cuba'.
87, 5o.

Emilie Fabre, Maison de Charit6, Montolieu; 42, 23.
Marie Corrette, Maison de Charite, Clichy; 62, 4o.
Marie Ibos, Cite Bugeaud, Alger; 59, 36.
Marie Prod'homme, Maison de Chariti, Paroisse SaintEugene, Paris: 5i, 28.
Sylvie Bernard, H6pital Saint-Laurent, Langres: 72, 54.
Luigia Tullio, H6pital, Tossignano (Italie); 57, 3o.
Anne Molles, Maison de reiraite, Chatillon-sous-Bagneux;
91,68.

Caroline Berthe, Maison de Chariti, Montolieu; 60, 36.
Irene Chiriatti, H6pital, Casamassima (Italie); 51, 29.
Barbara Larrazabal, Asile de la Paloma, Madrid; 80, 57,
Marie Ferrier, H6pital, Dourdan; 84, 64.
Anne Ly, H6pital Saint-Vincent, Peking; 69, 47.
Marie Frangesch, H6pital Saint-Roch, Budapest; 82, 59.
Claire Schmidt, Misericorde, Zduny (Pologne); 23, 2.
Jeanne Fortune, Maison de Charite, Saint-Chamond; 3r, 7.
Marie Bouygues, Maison Sainte-Marthe, Rome; 3o, ti.
Anne Martin, Maison de Charite Saint-Joseph, Parmentier,
Paris; 77,5.
Anne Cahill, H6pital, Lanark ýicosse) 24, 2.

-
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Anne Estor, Maison Centrale, Beyrouth; 65. 47.
Maria Casado, H6pital, Antequera *Espagne'; 37, IS.
Eustaquia Liorente, Ecole, Rabe (Espagne); 56, 3o.
Dolores Arias, H6pital de la Marine, Carthagene: 5o. 31.
G16, Maison Centrale, Beyrouth ;6z. 42.

Marie Ducl6sieux, Maison Principale, Paris: 78, 35.
Marie Viguid, Maison de Charit6, Clichy; 76. 53.
Marie Bach, Orphelinat, Szeckesfehewar (Hongrie); 62. 37.
Gloria Ferreira, Santa Casa, Rio de Janeiro; 27, -.
Euphrasie Van Ermingen, Maison (de Charite. Montolieu;
34, S.

Carmen Carreras, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro. 54, 33.
Elisabeth Cernic, Hospice des pauvres. Laibach; 43. i8.
Julie Lhotte, Maison de.Charite, Clichy; 7 8, 49.
Clementine V6rillac, Hbpital, Cette; S1, 56.
Plouvier, Creche Sainte-Marie, Lille; 5o, 24.

Anne Giraudin, Maison Centrale, Naples; 71, 5i.
Micaela Saldafia, Infirmerie, Flores (Conf6edration Argentine); 67, 44.
Euphrosine Grimeault, H6pit;l Pedro 2. Pernambuco;34. 14.
Jeanne Dauga, Grande-Misericorde, Marseille; 5o, 26.
Josefa Ramirez, H6pital, Burgos (Espagne.; 43, 19.

Marguerite Megemont, Hetel-Dieu, Nogent-le-Rotrou ; 87. '5.
Marie Lormier, Asile. Le Mans; 77, 5i.
Casilda Cortavarria, Hospice, Burgos: 5 , 3o.
Nathalie Sierra, Asile, Avila tEspagne); 4,, 2i.
irene Bonfort, Maison de Charit6. Santorin iGrece); ('7. .7.

Jeanne Angey, Maison de Charit,. Angers: 76, ,t.
Anne Reygeaux, Maison Centrale, Napes : Sr. 5q.
Pasqualina Castrignano. Maison Centrale. Naple: ; 2. 9.
Marie Delu, H6pital, Sampierdarena (Italie:; 67, 47jeanne Hourticq, H6pital miiitaire. Ca-erra iItalie); SI. 50.
Marie Rey, H8pital Santa Casa, Rio de Janeiro; 41t 17.
Manie Lefebvre, Asile Saint-Vincent, Lyon: '6,
Cesarine Martin, Maison Principale, Paris: o..t.

:2.

Blanche Bourlier, Maison de CharitY. ChL',ieau-i'Eveque;
44, 19.

Addle Dellavedova. Maison Centrale. Turin; 2-,. 6.
i.
.
Julie Gatti, Asile de la marine, Cagliari Iitlie : 47.
LUonie Van Cauwenberghe, Maison de Charite, Clichy ;6,

isable Jimenez, Asile des Vieillard!65, 45.

44.

Vill.-na ;Espagne&;

-
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Maria Garica. Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);
27, 7-

Loreta Pagnano, Maison Centrale, Naples; 27, 7Luisa Di Girolamo, Maison Centrale, Sienne; 32, 1o.
Trinidad Gras, Collige Saint-Vincent, Valencia (Espagne);
38, 16.
Maxima Mayoral, Misericorde, Tolede (Espagne); 26, 7.
Maxima Del Rio, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 27, 9.
Marie Benoit, Maison Principaie, Paris; 66, 4o.
Ellen Collins, Orphelinat Saint-Vincent, Torquay (Angleterre); 37, i1.

Jeanne Obniche, Maison de Charitr,
Clichy; 74, 55.
Marie Chalmeton, Maison de Charite, Montolieu; 25, 5.
Jeanne Mayet, Maison Principale, Paris; 55, 32.
Marie Sabatier, Maison Louise-de-Marillac, BWbeck; 56, 27.
Marie Jimenez, H6pital de Pufio (Perou); 75, 59.
Reine Boydron, H6pital. Martel; 49, 24.
Augustina Nimez, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro;.2, 5.
Maria Sanmartin, Bienfaisance, Jativa (Espagne) ; 6, 29.
Faustina Arrieta, H6pital General, Madrid; 24, 2.
Maria Martinez, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 3o, 6.
Modesta Ojeda, H6pital gn6ural, Valencia; 34, lo.
Petra Gonzalez, H6pital, Vich (Espagne); 55, 3o.
Juana Imaz, H6pital civil, Bilbao (Espagne); 53, 28.
Marie Lagarde, Maison de Passy, rue Raynouard, Paris ; 68,44.
Jeanne Martin, Maison Saint-Vincent, L'Hay; 83, 56.
Marie Maldonado, H6pital Sainte-Anne, Lima (P6rou); 79, 57.
Ellen Brinkley, Orphelinat, Mill-Hill (Angleterre); 76, 43.
Carmela Deidda, Maison de Charite, La Madeleine (Italie):
38, 3.
Dominica Benedico, Hopital, Leon (Espagne); 43, 25.
Maria Vicente, College, Rioseco (Espagne); 39, i8.
Dolores Berenguer, Hospice des Enfants-Trouves, Cadiz;
56, 37.
Virginie Pistiaux, Maison de Charit6, Roubaix; 31, 7.
Antoinette Guidi, Maison Centrale, Sienne; 46, 19.
Benoite Genty, H6pital, Mugello (Italie); 76, 56.
Marie Belinguier, Glacerie, Montlugon; 63, 39.
Marie Bonilhoc, Maison de Charit6, Montolieu; 41, 19.
Caroline Norton, Asile des Sourds-Muets, Boston Spa; 7 8, 5o.
Amelia Hilt, H6pital, Lowell (ktats-Unis); So, 6o.
Suzanne Saman, Maison Centrale, Beyrouth; So, 5z.

-
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Maria Sainz, Asile, Carabanchel
iEpagne); 56. 37.
Martina Gomez, Misericorde, Mahon (Espagne); 0o, 38.
Palmira Giani, H6pital, Segni (Italie; 66, 44.
Marie Lormieres, H6tel-Dieu, CbAluns-sur-Marne; 77, 49.
Prudence Dronadaine, Paris; 36, 16.
Maria Villegas, H6pital, PuLio (Perou); 42, 17.

Catherine Denez, H6pital Gineral, Castres; 78, 52.
Marguerite M~jecaze, Maison Principale, Paris: 97, 69.
Jeanne Garmy, Maison Principale, Paris: 74, 56.
Marie Howard, Asile des alienes, Baltimore; 5.5 35.
Maria Semprini, Maison Centrale. Sienne; 42. IS.

Catherine Kennedy, H6pital, Boston (itats-Unis); 48, 23.
Isida Parada, H6pital Saint-Joseph, Ning-P6 (Chine); 69, 48.
Maria de Rogatis, H6pital, Maglie (Italie); 61, 34.
Marie Castro, Hospice, Vifia del Mar; 23, 2.

Maria Costa, Prison des femmes, Madrid; 32, 4.
Reine Jamon, H6pital Gen&ral, Abbeville: 82, 54.
Louise Digironde, Orphelinat de Monte Calvario, Naples;
92, 66.

Justa Davila, Hospice, Babahoyo (Equateur); 69. 46.
Laure Botero, Maison de Charite, Popayan (Colombie); 33, 3.
Jeanne Lardinois, Maison de Charit6, Montolieu; 53, 24.
Josephine Andre, Maison de Charite. Montolieu; 66. 38
Anna Fitzgerald, H6pital Saint-Vincent, Bridgeport (EtatsUnis); 72, 51.

Catherine Doody, Orphelinat Saint-Vincent, Syracuse (itatsUnis); 28, 3.

Rosalie Rousset, Maison de Charite, Longwy-Bas: 56. 3 t.
Marie Romignon, Maison de Chariti, Belletanche (Lorraine);
31, 4.

Maria Sanchez, Misericorde. Ldrida (Espagne); 62. 36.
Maria Caro, H6pital Gineral, Valencia (Espagne): 54,J27.
Margarita Bezanilla: H6pital Gen'ral, 'Valencia (Espagn');
7', 43.
3. F.'
Rafaela Aguayo, Asile, Rio-Piedras (Porto-R icfo!:
Refugio Galindo, H6pital Saint-Antoinl, Cu-vas de Vera
(Espagne); 71, 45.
Catherine Reilly, H6pital, Boston (It;a~--Unis:; 79. -2.

1
Antonia Messe, Maison Centrale. Napi.s: 40. 2 .

Catherine M* Donald, Asile des aiiene-. Saint-Louis :Etats
Unis); 29, 9.
Ad6laide Marhem, Maison de Char:i'. Clich: Si, 49.
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Maria de Martini, Maison Centrale, Sienne; 89, 68.
Josephine Cogno. Maison Centrale. Turin ; 68. 45.
Francisca Sutu. Ecole. Algorta (Espagne); 77, 55.
Genoveva Zabalo, Maison Centrale, Madrid; 22, 6 mois.
Henriette Sabatier, Maison de Charite, Angers; 87. 62.
Mdrie Courtois, Asile du Sud, Buenos-Ayres; 39, 19.
Marie Beche. Orphelinat del Pino, Buenos-Ayres; 54, 23.
Laure Trist. H6pital, Champclauson; 8o, 58.
Catherine Merscher, H6pital, Condom: 62, 40.
Anne M' Gerald. Orphelinat Saint-Vincent. Albany ;E-tatsUnis); 75, 51.
JuliaCostello, Asile des ali6nes, Baltimore (Etats-Unis) ;69. 48.
Franqoise Margaron, Maison de Charite, Clichy; 83, 6o.
Alice Broderick, Asile des aliiens. Baltimore; 53, 23.
Anne Rusard, Maison de Chariti. Montolieu; 40, i5.
Augustine Marey, Maison de Chariti, Montolieu; 72, 47Claire Lefriec. Maison Sainte-Anne, Valparaiso; 41, I8.
Marie Saint-Lambert Bid6 Maison Sainte-Eulalie, Bordeaux.
52, 20.

Marie
Marie
Maria
Maria
Marie

Mozzati, Maison Centrale, Turin; 72, 54.
Zeni. Maison Centrale, Turin; 31, 1I.
Rovira, Hospice, Grenade; 76, 54.
Landa, Hospice, Alicomte (Espagne); 64, 39.
Terrillion. H6pital de la Charite, Langres; 54, 30.
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